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ACTES DU SAINT-SIEGE
ET LE TRICENTENAIRE DE LA MORT DE SAINT VINCENT

Quelques Actes du Saint-Siege ont soulignd le Tricentenaire
de la mort de saint Vincent de Paul et de sainte Louise de
Marillac. Ainsi nous avons eu les lettres apostoliques du 20 fevrier
1960 qui marquent ce souvenir, anniversaire de Vincent et de
Louise de Marillac (20 fevrier 1960). Les Annales ont deja publid
ces textes dignes d'attention (t. 124, p. 408-414). 11 y a egalement
les lettres apostoliques qui ont constitud sainte Louise de Marillac
patronne de ceux qui s'adonnent aux ceuvres sociales (10 fevrier
1960), on les trouve ibidem p. 404-407.
UltIrieurement, par deux Brefs des 7 avril et 25 juillet 1960,
le pape Jean XXIII a constitud Vincent de Paul, patron des
diocese de Fort-Dauphin (Madagascar) et de Cuttack (Inde).
En date du 27 septembre 1960, la Sacrde Congrigation des
Seminaires, sous la signature du cardinal Pizzardo, expediait une
lettre a I'Episcopat du monde entier sur le choix et la formation
des candidats au sacerdoce. Sur ces deux points vitaux et sur la
doctrine commune de IEglise, la Congrigation appuie ses dires
sur de pertinentes citations de saint Vincent : artisan de la formation sacerdotale et l'un des maitres du sacerdoce. Voici ces
textes suggestifs precedds des notations de M. le chanoine Noirot,
pubiiees dans l'Ami du Clerg6, du 17 novembre 1960.
SOMMAIRE
La spiritualit6 sacerdotale de saint Vincent de Paul.
Le probleme de la silection des candidats au Sacerdoce :

INTRODUCTION. -

I'" PARTIE. -

1. La pensee du Saint. - 2. La selection des candidats : 1'une des
taches essentielles du Seminaire. - 3. L'examen de la vocation
devra porter sur la personnaliti complete du sujet. - 4. Le
jugement sera fond& sur des arguments positifs, faisant r.,itre Ia
certitude morale. - 5. La qualit6 ne doit pas etre sacrifiee h la
preoccupation du noimbre.
2e PARTIE. -

La formation des candidats au Sacerdoce. 1. La pensde

du Saint -

2. Nature et Grice dans le processus de I'education.

3. Individualisme et education. -

4. Autorite

et libertd. -

5. Formation au renoncement et au sacrifice, base de la formation
eccl6siastique. - 6. La vie int6rieure, garantie d'une anthentique
formation apostolique.
CONCLUSION. - Les Supkrieurs doivent contribuer A la formation des
candidats non seulement par I'ensemble de leurs qualihes naturelles, mais encore en faisant du Siminaire le milieu adaptd qui
garantira la bonne reussite de l'dducation elle-meme ; ils doivent
constamment donner eux-memes l'exemple d'une profonde vie
intdrieure.
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LETTRE DE LA CONGREGATION DES SEMINAIRES
(27 septembre 1960)
LE CHOIX ET LA FORMATION DES PRETRES
L'EXEMPLE ET L'ENSEIGNEMENT DE SAINT VINCENT
*

Parmi les documents du Saint-Siiege qui marquerent, I'an
dcrnier, le centcnaire de la mort du saint Cure d'Ars, on n'a pas
oubli6 l'importante Lettre envoyde aux Ev6ques par la Sainte
Congregation des Sdminaires, ou dtait rappelee, d'une fagon
adapt6e aux problemes de notre temps, la veritable et immuable
conception chretienne du Sacerdoce, dont saint Jean-Marie Viannev fournissait une si 6clatante illustration.
En mime temps que I'envoi en dtait fait a ses destinataires
directs, nous avions obtenu le privilege de pouvoir mettre ce
texte sous les yeux des lecteurs de 1'Ami, sfr que nous 6tions de
l'interkt que tous nos confreres prendraient a ces rappels fondamentaux concernant la vocation sacerdotale, la vie intdrieure, la
docilitd a la hierarchie. Sur chacun de ces points, pr6texte 6tait
pris d'un aspect de la vie du Saint pour en tirer des lecons, d'une
particuliere actualit6, sur la place tout a fait a
part , des
clercs dans 1'Eglise, avec ce que cela comporte d'exigences de
saintet6 ; sur la n6cessaire primautd de la vie spirituelle et des
vertus interieures, condition essentielle d'un fructueux apostolat ;
enfin sur le a sens de 1'Eglise > et i'attachement inconditionne a
ses directives.
LE SACERDOCE : LE CURE D'ARS ET SAINT VINCENT DE PAUL.

Une excellente occasion s'est offerte a la meme Sacree Congregation, en cette fin de 1960, de completer ces considerations sur
le Sacerdoce, puisque le 27 septembre marquait le troisiime
centenaire de la mort du pretre et de Y'ap6tre que fut saint
Vincent de Paul. Aussi les Eveques ont-ils requ ces jours-ci un
autre document, plus long encore, qui profite de cet anniversaire
pour mettre devant nos yeux le visage de ce Saint, a copie parfaite
de J6sus-Christ Pr6tre Eternel,. C'est assez dire que, bien
qu'adress6e en tout premier lieu, a ceux qui ont la charge directe
de la pr6paration des candidats au Sacerdoce, cette Lettre intdresse tous les pretres, tant parce que tous doivent se preoccuper
de la recherche et de la formation d'excellents siminaristes, que
parce que I'ideal sacerdotal, dont saint Vincent a montr6 une si
attachante r6alisation, peut et doit faire l'objet de la meditation
friquente de ceux dont la vocation est d' , exprimer en euxm&mes la physio-iomie du Maitre * et qui trouveront grand profit
a se p6n6trer des Kregles qui furent le ferment de [1'1 action si
varide - de ce grand Saint, regles qui pour nous aussi a restent
valables, puisqu'elles tirent toujours leur inspiration des valeurs

-5eternelles de l'Evangile *, quelque differentes que puissent etre
les conditions de l'apostolat au xvue siecle et au xxe.
LE SACERDOCE ET SES DEVOIRS.

Nous remercions done la Sainte Congregation de nous permettre, cette fois encore, de publier, dans son texte officiel francais, cette Lettre, qui montre tr.s clairement quelle conception
avait Saint Vincent a du Sacerdoce et de ses devoirs m.Avec juste
raison, on y insiste sur les preoccupations apostoliques de ce
Saint, dont la spiritualit6 est a tournde plus directement vers la
pratique pastorale et constamment soutenue par le zele le plus
ardent pour le salut des Ames,. On lira avec int~r6t les nombreuses citations de ses dcrits ou de ses paroles, qui nous le
font revivre t dans la lumiere de son ministere au service des
ames... ou mieux au service du Christ lui-meme, que le Saint sait
d6couvrir... sous les apparences les plus ddconcertantes de
misere spirituelle et corporelle a. Mais, avant meme que soit
abord6 a proprement parler le double sujet de cette Lettre,
nous y lisons que I'activit6 charitable de saint Vincent aurait
6td inconcevable hors de la priere et de l'union A Dieu et que
les ap6tres qu'il souhaitait pour le peuple devaient 6tre d'abord,
selon son expression, de a bons pr6tres a, c'est-a-dire de saints
pretres, en vertu de l'adage : Qualis sacerdos, tfals populus.
Comme dans la Lettre sur le Curm d'Ars, les declarations de
saint Vincent sur le Sacerdoce et ses exigences sont l'occasion
pour le Dicastere romain de donner des pr6cisions et des direcsur quelgues problemes
tives particuli&rement opportunes
importants concernant la formation sacerdotale .. Ces problemes
sont done 6tudies dans I'optique surnaturelle de saint Vincent,
qui, on le sait, mit en pratique les prescriptions tridentines concernant I'institution des Seminaires et, par consdquent, -ut s'appliquer, d'une part, A a v6rifier I'authenticit6 des vocations eccl6siastiques v, et, d'autre part, A a les rendre capables de conduire
les Ames dans les voies de la justice et du salut *. D'oiu les deux
chapitres du pr6sent document : selection et formation des
candidats au Sacerdoce, car le S6minaire n'est pas autre chose
que le lieu providentiel oil est 6tudide par les Superieurs, selon
les criteres fix6s par I'Eglise, I'idon6it6 de ceux qui se croient
appelis au Sacerdoce, et oi les candidats dument reconnus sont
progressivement form6s A la pitd6, A ia vertu et & la science
requises pour un fructueux accomplissenient de leur futur
minist --e.
LA StLECTION POUR LA PR&TRISE.

En ce qui concerne la n6cessaire selection 5 opdrer, I'Eglise
enten, quelles que soient les circonstances, ne pas se d6partir
d'une indispensable siv6rit&. Jamais elle ne peut transiger sur
I'essentiel en matibre d'admission au Sacerdoce. Ce qu'il faut,
c'est connaitre la volont6 de Dieu sur le candidat, et cela pour
procurer le bien et pour 6viter le malheur tant de I'intiress6 que
de I'Eglise elle-mmme. a De son idon6itu le candidat fournit en

-6lui-mcme les temoignages:

aux Superieurs de les verifier et

d'agir en consequence *. Cette verification attentive doit se faire
pour chacun des seminaristes et il est certain que d'autres

pretres que les Sup6rieurs peuvent aider ces derniers I
porter un jugement en leur communiquant leurs observations :
est-il besoin de souligner ici le role des cures et, par consequent,
l'attention active que ceux-ci doivent pr6ter au rappel de la

Sacree Congregation ?
Le Document insiste sur le double role des directeurs de
Seminaire (il va sans dire qu'il s'agit ici 6galement, servatis

servandis, des Petits Seminaires). En effet, lorsqu'on songe aux
consdquences de I'acces au sacerdoce de candidats non elus par
Dieu, tant en ce qui concerne la future existence de ces malheureux qu'en ce qui regarde les desastres qui en d6couleront vraisemblablement pour la Sainte Eglise, on doit bien admettre que
le. autorites du Seminaire doivent Wtre non seulement des
6ducateurs, mais, comme le dit la Lettre, de veritables
juges ,
dont la decision est particulierement grave et ne peut &tre prononcde, n'ayant que Dieu devant les yeux.
C'est pour aider ces responsables de l'appel officiel des
candidats a exercer leur mandat, que le Dicastere souligne la
necessite de parvenir a la connaissance exacte de la personnalite
des sujets, sans se laisser retenir par telles ou telles qualites
considerees isolement. Un long d6eeloppement est consacre a
I'examen de la volontg des candidats : il faut lire attentivent ce
passage oai sont depeints certains jeunes gens qui paraissent
brillants ou pieux, mais qui manquent d'energie devant les difficultes et dont la devotion n'est pas forcdment trbs profonde.
La milice sacerdotale, a notre dpoque autant et plus qu'en toule
autre, a exige des trempes saines et robustes, prates a tout souffrir
et a tout oser pour le rigne de Dieu *. C'est suffisammnent indiquer
quelle profonde connaissance pratique de la psychologie doivent
posseder les educateurs du clergd, tout en sachant fort bien
avec quelle prudence et quelle delicatesse ils doivent aborder
1'examen de ces problemes si complexes, sous le regard de Dieu.
Avec une particulibre insistance la Lettre rappelle qu'on ne
peut s'ecarter, en matiere d'appel, du tutiorisme requis par la
legislation ecclesiastique (can. 973, § 3, et encyclique Ad catholici
de Pie XI). L'Eglise ne peut permettre I'acces du Sacerdoce a des
candidats qui ne presentent pas toutes les garanties d'idoneitd.
Quelles que soient les circonstances, on ne peut pas ouvrir la
porte a la mediocrite en ce domaine. - L'inapte d'aujourd'hui sera
certainement I'indigne de demain . Quiconque attenuerait les
sages rigueurs statuees a ce sujet s'exposerait, dit le Saint-Siege,
a se faire complice des fautes qui pourraient etre, par la suite,
la consequence d'une ordination indue. r II est hors de doute,
precise notre Document, que certaines opinions soutenues, meme
par des moralistes faisant autorit6 par ailleurs, se peuvent difficilement concilier avec le tutiorisme des regles pontificales
enoncies ci-dessus w.
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L'experience demontre, malheureusement, que les instructions
du Saint-Siege & ce sujet n'ont pas toujours 6et suivies, sous
des pr6textes divers, en particulier en certains endrcits oih tait
allIgu6e la penurie de pretres et oh la tentation 6tait forte de
se contenter de candidats ne oprsentant pas toutes les garanties
requises. La Lettre emploie des termes particulierement severes
pour de tels agissements, qui constituent, dit-elle, la n6gation de
I'essence profonde de la vocation et du ministare du pratre :
sans doute les Sacrements agissent-ils quel que soit le ministre,
mais a le progres de la vie chretienne est profond6ment lid &
la saintet6 v des pr6tres, lesquels ne sont pas des a bureaucrates
des choses de Dieu , de simples fonctionnaires d'une administration, mais bien d'autres Christ, en qui les fidiles doivent
pouvoir trouver non seulement les pouvoirs du Sauveur mais
encore « la reproduction de ses vertus a.
Du reste, comme le remarque egalement la Lettre, avoir le
numbre sans la qualitd est un leurre. Jamais des jeunes ne
seront attires par un Sacerdoce m6diocre, illustr6 - si l'on peut
dire - par des pretres de peu de valeur. D'ot nait, d'ordinaire,
chez les jeunes le d6sir du Sacerdoce, sinon de l'exemple a d'authentiques hommes de Dieu, convaincus eux-m6mes, et passionnds,
des realitds tres hautes qu'ils trailent m et qui, a agissant comme
des p6les d'attraction, provoquent I'dtincelle de I'appel divinx
dans le coeur de ceux qui les voient vivre ? La p6nurie sacerdotale n'est pas une raison pour I'Eglise d'attenuer si peu que
ce soit les regles sages qu'elle a edictees. Au contraire : moins
il y a de pretres, plus elle doit se montrer exigeante en n'acceptant
que les candidats excellents. II vaut mieux dix pr6tres de moins
qu'un de trop. Il nous souvient d'avoir entendu le Cardinal Verdier, rentrant d'une audience de Pie XI, raconter la r6ponse que
lui avait faite le Pape alors qu'il avait exposd a celui-ci sa joie
de voir l'effectif de ses s6minaristes augmenter un peu : a Au
moins, comme cela vous pourrez choisir ! II faut d'abord viser
a la qualit6 : c'est elle seule qui aminera le nombre, avec la
grace de Dieu.
LA PRIPARATION DES CANDIDATS.

Le problkme de la prdparation directe au Sacerdoce est
ensuite examind de fagon sp6ciale, toujours i la lumiere des
principes de saint Vincent, pour qui la plus haute tAche qui se
put concevoir (le a chef-d'ceuvre en ce monde i, disait-il) etait
celle de a faire de bons pretres *. Certains ont trouv6 trop s6veres
ces principes, mais il ne s'agit en realit6 que des maximes
m6mes de I'Evangile, dont I'orientation est A I'opposd de celles
du monde, et si le Saint a, comme le Christ, prechd la mort A
soi-mime, c'dtait pour permettre de vivre pleinement de la vie
meme du Christ ressuscitd. Comment, du reste, avoir pour les
Ames cette charit6 dont saint Vincent a donn6 les preuves que
l'on sait, si I'on n'a pas d'abord banni de l'Ame toute trace
d'6goisme ?

-8Mais la construction au Seminaire, avec l'aide de la grce,
de la peAsonnalite d'un pretre vraiment apostolique, suppose que
les vertus surnaturelles peuvent, chez l'aspirant au Sacerdoce,
s'appuyer sur de solides vertus naturelles. I faut done d'abord
que l'on ait attaire a a des hommes de bien *, ces bases naturelles
6tant a le point de ddpart obligi d'une solide formation eccl6
siastique z. C'est done de l'existence de ce fonds que doivent
s'assurer en premier lieu les 6ducateurs des futurs pr6tres, et ils
doivent d'autre part veiller a developper les qualit6s personnelles
de chacun d'entre eux, en 6vitant tout nivellement meme
inconscient.
LE CONTR6LE ATTENTIF DANS LA FORMATION.

II ne faudrait pas, toutefois, que, sous pretexte de laisser
chaque personnalitd s'6panouir librement, les educateurs lissent
leurs eleves se former pratiquement eux-m6mes. La Sacr6e Congr6
gation fait, sur cette question, des consid6rations d'une particuliere
importance, d'autant que, d6ji l'an dernier, elle en avait parl6
avec nettetd. Rejetant une fois de plus les methodes p6dagogiques
imbues d' < auto-ducation,, qu'elle d6clare a inacceptables ,
parce que m6connaissant la faiblesse congdnitale de la nature
humaine et le besoin qu'a celle-ci a d'etre soutenue pour arriver
& une vdritable maitrise de soi v, elle precise que les adolescents
doivent pouvoir compter sur une autorit6 qui les aide a acqudrir
de solides habitudes et a user de leur libert6 conform6ment a la
volonte et a la grace de Dieu. II s agit done lb d'une affectueuse
collaboration entre directeurs et s6minaristes, pour faire en sorte
que la simple ob6issance du d6but se transforme en une acceptation active et joyeuse des principes de vie sacerdotale, afin
que ceux-ci informent de fagon definitive tout le comportement
des clercs, quelles que doivent 6tre par la suite les circonstances
of ils se trouveront et oi se d6roulera leur ministire. II faut
done insister, dans cet esprit, sur la valeur eminemment dducative
du Reglement : on lira les longs d6veioppements sur l'effet bienfaisant du < susiine et abstine qu'il implique. Autant il serait
catastrophique de comprendre la regle d'une facon toute militaire, autant il serait 6galement criminel d'abandonner pratiquement les s6minaristes at I'incertitude et au caprice individuel n. Encore faut-il que tous les 6ducateurs cooperent, chacun
i sa place et selon son r6le dans le Seminaire. A cette formation
de la discipline personnelle des delves par le moyen de la discipline collective intelligemment appliqude.
LA FORMATION AVANT L'ACTION.

A ce sujet, le Saint-Siege croit de son devoir de stigmatiser
tun vent de naturalisme * qui fait qu'en certains Seminaires, sous
pr6texte d'8tre de son temps, on prete, en fait, beaucoup plus
d'attention a iaction qu' !a formation ~"saturellc profonde,
et l'on pare cet activisme < du manteau de la charith *, sans voir
que tout cet apostolat qui n'aurait pas pour base l'identification
de l'ap6tre au Christ par le renoncement A soi-m6me et l'acqui-

-9sition positive des vertus sacerdotales serait a coup sftr vou6 A
I'eche : c'est precisement le but du Sdminaire que d'initier les
futurs pretres A cette ressemblance avec le Christ et de les
preparer A diffuser ce qu'ils auront d'abord assimile. Si, en
voulant 6tre de son temps, il ne rompt pas avec I'esprit du monde,
le clerc ne pourra plus etre lux mundi ni sal terrce; d'autre part,
dit encore notre texte, « un clerc ne devient pas 6tranger a son
temps du seul fait qu'il n'en accepte pas les deviations *. 11 va
de soi que l'identification au Christ doit etre poursuivie de
fagon progressive, mais il est indispensable que les 6ducateurs
veillent A ce que cette assimilation soit poussee au maximum,
car le vrai zele apostolique doit bien comprendre que personne
ne peut donner ce qu'il n'aurait d'abord acquis.
GRADUATICO

DES EXPERIEXCES APOSTOLIOUES.

Aussi la Sacree Congrtgation doit-elle blamer de facon tres

nette certaines expdriences pretendument apostoliques, faites par
des seminaristes insuffisamment prepards. Sous pretexte de les
mettre mieux en contact avec leur futur terrain d'apostolat, de
les aguerrir cnntre les dangers qui les assailleront, de leur per-

mettre un meilleur rendement futur, on les expose

a ; des

epreuves disproportionndes a leurs forces a et, en ne comprenant
pas que c'est seulement une fois bien formbs qu'ils pourront

apporter la lumiere, et que le S6minaire, tout en ne perdant pas
de vue le but apostolique de la formation sacerdotale, doit viser
fondamentalement a procurer d'abord celle-ci, non seulement on

emp&che cet apostolat premature de pouvoir porter ses fruits,
mais on risque de decourager les jeunes clercs, mal armts pour
la lutte au milieu de laquelle on les aura ainsi jetds. II faut voir
avec quel souci de sa responsabilit6 l'Eglise rappelle ici que toute
initiation a i'apostolat doit etre progressive et doit garder le
caractere de moderation qui convient par rapport aux u finalitis
de l'ceuvre de formation spirituelle et doctrinale
essentielles
du Seminaire.
LA FORLMATION PASTORALE APRES LE S91UNAIRE.

C'est apres le Sdminaire, une fois cette formation bien acquise,
que les documents pontificaux prevoient I'apprentissage direct

de l'apostolat au moyen d'institutions adaptees. Vouloir anticiper
imprudemment et faire que les jeunes affrontent a la dure rdalit6
de la vie sans y etre adequatement prdpar6s ferait endosser
a leurs dducateurs la responsabilit6 des troubles et peut-6tre des

rines qui pourraient en r6sulter. Selon le mot de saint Vincent,
opportun6ment rappel6, a on gite souvent les bonnes oeuvres
pour aller trop vite ». Quand on pense A la brievet6 des ann6es
de Seminaire, on admettra volontiers qu'en sortant les s6minaristes de leur atmosphere de priere, d'6tude, de silence pour
les extdrioriser avant I'heure, on n'aboutira qu' unm r6sultat
contraire A celui que I'on souhaitait. II n'y aura jamais A redouter
que les futurs pretres n'aient pas les deux pieds sur terre, mais
ce dont il faut que l'on puisse etre sur c'est qu'ils sachent
montrer la vraie route du Ciel. Et c'est pourquoi, quelles que
soient les conditions actuelles de I'apostolat, le sacerdoce de

-
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saint Vincent peut servir de modele a notre propre sacerdoce,
puisque, comme le dit notre Lettre, le , pretre d'aujourd'huis
qu'il faut former dans les seminaristes, c'est le
pretre de
toujours o, dont 1'exemplaire est le Christ.
L'DEAL SACERDOTAL DE SAINT VINCENT.

C'est assez souligner quelle tiche redoutable incombe i
cLux que l'Eglise a charges d'infuser dans les candidats au Sacerdoce I'esprit meme du Christ Pr6tre et quels modeles vivants ils
doivent &tre eux-memes pour leurs disciples. C'est egalement
rapp-ler a tous les pretres I'lIdal auquel ils ont quotidiennement
Iuobligation de se conformer: ils trouveront, a coup sir, dans
la meditation de ce substantiel document une excellente occasion

de reflechir une fois de plus sur les exigences de leur sacerdoce
et de prier le Maitre que leur exemple fasse naitre, avec l'aide
de la grace, des vocations,
la fois solides et profondes, de
pretres apostoliqaes comme saint Vincent de Paul.
Marcel NOIROT.
N.B. - Pages 4 a 29, sous-titres et traductions des texies
latins agences par Ainales.
*

CONGREGATION DES SEMINAIRES ET UNIVERSITES
Lcttre adressee .a 'Episcop.at a I'occasion du IIl e centenaire de
la mort de saint Vincent de Paul, sur quelques problmes
importants concernant la formation eccldsiastique.
Rome, 27 septembre 1960.
Prol. N° 2121/60.
Excellence Rdverendissime,
Le 5 juin de I'an dernier, cette Sacrde Congregation des
Sdimiaires, s'inspirantdes exemples admirables de vie sacerdotale
donnes par le saint Cure d'Ars, adressait a I'Episcopat une Lettre
destinde a rappeler certains principes fondamentaux rigissant la
formation ecclesiastique, et dont I'oubli pourrait compromettre
irremeddiablement la bonne preparation des candidats au sacerdoce, et, par le fait nmeie, leur rdussite dans le saint ministare.
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LE SACEROCE : PENSEES DE SAINT VINCENT.
La lumineuse figure de saint Vincent de Paul, dont le nom
en ce troisieme centenaire de sa mort, a retenti par toute la terre
nous incite i continuer et a compldter cet expose. En effet, cette
circonstance remet devant nos yeux la vie d'un Saint qui, on peut
le dire, a dte une copie parfaite de Jesus-Christ, Pretre Eternel,
et elle 'impose a la meditation de quiconque travaille i cette
wuvre divine qui consiste d assister avec amour ceux qui sont
appels par vocation a exprimer en eux-mdmes la physionomie
du Maitre. Nous ne pensons pas, ce faisant, proposer un modele
anachronique : si les conditions spirituelles du clerge et de !a
formation ecclesiastique sont heureusement fort differentes de
celles au milieu desquelles le Saint a exerce son euvre vigoureuse
de reforme, les rkgles qui furent le ferment de son action si variee
restent valables, puisqu'elles tirent toujours leur inspiration des
valeurs eternelles de I'Evangile.
Les traits hdroiques de charite dont toute sa vie est pleine
ne peuvent ni s'expliquer ni se comprendre dans leur signification
profonde si l'on ne remonte a leur origine, c'est-ia-dire it la
conception qu'il eut du sacerdoce et de ses devoirs. L'homme qui,
dans un temps eprouve par d'epouvantables calamits, sut, en
faisant appel a son grand cceur, egaler le r6confort i& la misere
et les secours aux besoins, avait ddja d'abord par son cuvre
rdformatrice rallume au cceur des pretres le zele qui conserve et
alimente chez les fiddles les sources mimes de la charite.
On est en droit d'affirmer que peu ont senti comme saint
Vincent la valeur surnaturelle du sacerdoce et l'importance primordiale qu'il a dans I'Eglise en tant qu'instigateur et animateur
de la vie chritienne. II eut en commun avec ses grands contemporains de I'Ecole frangaise une tres tendre devotion au mystere
de l'Incarnation et au Sacerdoce du Christ ; cependant, conduit
par sa propre experience apostolique, il mit au point une spiritualite bien a lui, tournme plus directement vers la pratique pastorate et constamment soutenue par le zkle le plus ardent pour
le salut des dmes. Sa pensde, ddterminee par des cas concrets et
exprimde dans les circonstances les plus diverses, ddcoule toujours
de ce principe fondamental : le pretre est l'homme que Dieu
choisit et appelle t participerau Sacerdoce de Jesus-Christ pour
en prolonger dans le temps la mission redemptrice, et pour
accomplir, animt de son esprit, ce que le Christ lui-mdme a fait
et de la maniere dont il I'a fait. Pour lui, le Christ est par-dessus
tout le Sauveur des hommes, et sauveur aussi doit 4tre le pritre
qui en continue la mission. C'est pourquoi dans sa vision sacerdotale figure au premier plan la charitd ardente, le zdle apostolique ; et si l'amour de Dieu doit etre l'fme de I'activite du pretre,
l'objet de cet amour doit se concrdtiser dans le salut de ses
frbres. Voici, en effet, comment le Saint souligne 'amour effectif
envers Dieu :
, Aimons Dieu, mes freres, aimons Dieu, mais que ce soit
au d6pens de nos bras, que ce soit A la sueur de nos visages. Car
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bien souvent tant d'actes d'amour de Me).,
de complaisance, de
bienveillance, et d'autres semblables affections et pratiques
interieures dun coeur tendre, quoique tres bonnes et tres d6sirabies, sont n6anmoins tres suspectes, quand on n'en vient point
A la pratique de l'amour effectif. w En cela, dit Notre-Seigneur,
mon Pere est glorifid que vous rapportiez beaucoup de fruits*
(Jo., xv, 8). Et c'est a quoi nous devons prendre bien garde ; car
ii y en a plusieurs qui, pour avoir I'extdrieur bien posE-"c
l'interieur rempli de grands sentimentst'i"e ieu, s'arretent a cela;
et quand on vient au fait et qu'ils se trouvent dans les occasions
d'agir, ils demeurent court. Ils se flattent de leur imagination
dchauff6e : ils se contentent des doux entretiens qu'ils ont avec
Dieu dans l'oraison ; its en parlent m6me comme des anges ; mais
au sortir de 1a. est-il question de travailler pour Dieu, de souffrir,
de se mortifier, d'instruire les pauvres, d'aller chercher la brebis
egarde, d'aimer qu'il leur manque quelque chose, d'agrder les
maladies ou quelque autre disgrace, helas ! ii n'y a plus
personne, le courage leur manque. Non, non, ne nous trompons
pas : Totum opus nostrum in operatione consistit » (saint Vincent
de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents ; edit. P. Coste,
Paris 1920-25 : T. XI, p. 40-41).
Nous pouvons done dire que saint Vincent de Paul voit le
pritre dans la lumiere de son minist&re au service des dimes qui
gisent dans I'ignorance des verit&s de la foi et dans le pichg, ou,
mieux encore, au service du Christ lui-meme que le Saint sait
decouvrir dans les membres souffrants du Corps Mystique sous
les apparences les plus ddconceriantes de misere spirituelle et
corporelle.
Nous avons done la une activite intense, dans I'oblation
continue de soi-mnme pour I'amour de Dieu vu et aime dans nos
freres. Mais s'agit-il d'une action detachie de la priere et de
I'union i Dieu ? Le simple fait de le penser serait faire la plus
grande injure au saint de la charitd ; le feu qu'il allumait dans
les autres, c'est dans le cceur meme de Dieu qu'il s'en etait
d'abord enflamme. Pour ne nous en tenir qu'i la suite du passage
cite, voyons avec quelle grace aimable il s'exprime d ce sujet :
SII n'y a rien de plus conforme a 1'Evangile que d'amasser
d'un c6td. des lumieres et des forces pour son Ame dans I'oraison,
dans la lecture et dans la solitude, et d'aller ensuite faire part
aux hommes de cette nourriture spirituelle. C'est faire comme
Notre-Seigneur a fait, et apres Lui, ses Ap6tres ; c'est joindre
1'office de Marthe a celui de Marie ; c'est imiter la colombe,
qui digere a moitie la pfture qu'elle a prise, et puis met le reste
par son bec dans celui de ses petits pour les nourrir. VoilM
comme nous devons faire, voilh comme nous devons timoigner
a Dieu par nos oeuvres que nous L'aimons (op. cit., XI, 41).
L'aspect lumineux sous lequel il aime contempler le Sauveur
est celui-lai meme que prdconisait autrefois le Prophete et que le
Christ s'attribue au commencement de sa vie publique : q L'Esprit
du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour evangdliser
its pauvres : il m'a envoyd pour gudrir les cceurs meurtris,
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anmoncer aux esclaves leur liberation et aux aveugles la vue,
remettre en libertd les opprimes, publier I'annde de grace de la
part du Seigneur et le jour de la retribution* (Luc, Iv, 1-19). Les
pauvres, les affligds, les opprimes ont etd aussi l'lhritage de
Vincent de Paul, bien qu'il n'ait exclu de son zdle apostolique
aucune categorie sociale, s'dtant fait debiteur de son sacerdoce
,,Mor f
prlJC
t,•,* s rc•:"- r :o';.
A;ais c'est certainement aux
humbles igu'il a montrd ses preferences : pour eux son ceur fut
sans limnte et c'est pour eux qu'il dcrivit les pages les plus
eclatuanes des annales de la charite. Et c'est a eux surtout qu'il
a pense dans sa reforme sacerdotale. a Faire de bons pr&tres - expression qui lui etait habituelle, et qui dans sa bouche signifiait
x faire de saints pr6tres » - cela voulait dire, pour lui, ramener
le clerge particulierement i sa mission 6vangdlique, pour tirer le
peuple de l'ignorance des vdritis de la foi et le racheter du
peche. C'est pourquoi il 9tablit un rapport indissoluble entre
sacerdoce et peuple : ce sont les bons pretres qui sauvent le
peuple, ce sont les autres, inaptes ou depraves, qui le perdent.
Qualis sacerdos, talis
C'est de cette conception unitaire populus (cfr Enchiridion Clericorum, n. 1481) - que sont nees
toutes les initiatives de saint Vincent pour la sanctification et
la formation du clergd : la Congregation de la Mission, les Exercices pour les Ordinands,les Conferences du Mardi, les Retraites
pour les ecclsiastiques,et particulierementl'institution des Seminaires. Tlutes initiatives marqudes a leur naiSsance du sceau de
la volontg- divine, humblement recherchee et implorie sans trove,
et suivie ensuite pas a pas, pour ne pas gdter, comme il le rdpetait
souvent, Ses aeuvres de Dieu.
Ce fut la, en effet, une de ses caratiristiques: attendre en
route ent'reprise, petite ou grande, Ie signe de Dieu, en resistant
a toute :orme d'impatience, laquelle est toujours dommageable
mais est surtout prdjudiciable dans la rdalisationdes plans divins.
Et c'est ainsi qu'il rdussit a faire tant d'oeuvres, toutes marqudes
au coin d'une soliditd c toute 6preuve, cherchant Dieu en toutes
choses, toujours tendu, avec un immense et constant effort de
saintetd, vers la conquite de ce parfait iddal sacerdotal qu'il ne
se fatignait pas de pricher aux autres.
LA

SELECTION

POUR

LE

SACERDOCE:

SENTIMENTS DE SAINT VINCENT.
I. - A quelqu'un qui lui proposait, un jour, de faire entrer
un de ses neveux dans les Ordres Sacros, pour des motifs qui
n'itaient pas parfaitement purs, saint Vincent, on le sait, rdpondit
entre auires : a Pour moi, si j'avais su ce que c'etait quand j'eus
la tCmednti d'y entrer, comme je I'ai su depuis, j'aurais mieux
aimi labourer la terre, que de m'engager en cet etat redoutable*
(op. cit., V, p. 568). Rdflexion personnelle dans laquelle eclate
sans doste la profonde humilitd habituelle du Saint, mais qui
nous foarnit d'autre part une preuve de la tras haute estime
qu'il avait pour la vocation sacerdotale. La triste coutume de
cette dpaque, oit souvent tout motif dtait bon pour se faire pritre
sauf celai de servir Dieu et les dmes, ne pouvait pas determiner
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en saint Vincent une autre attitude, des I'insiant qu'il s'agissait
de barrer la route & tant d'indignes z qui faisaient verser aau
bons des larmes de sang w (op. cit., XII, 5). La raison evidente en
est que Dieu ne donne les grdces necessaires pour accompli
les obligations de ce saint etat qu'i ceux qui y ont dte appelds par
sa bonte (op. cit., VI, 155-156) et que, d&s lors, q la perte sembk
inevitable pour ceux qui osent y entrer sans y avoir dtd appelesI
(op. cit., V, 569).
On ne saurait aucunement deceler en ces expressions sgveres
et en d'autres du meme genre quelque trace de pessimisme janseniste, car I'on sait bien quel ennemi acharnd de cette nefaste doc.
trine fut notre Saint et quelle part ii eut dans sa condamnation.
Le fait est que saint Vincent de Paul voyait la vocation sacerdotale
avec ses yeux de saint, c'est-a-dire dans son authentique Im".•r*
surnaturelle comme un choix individuet de la part de Dieu, qui,
en appelant a l'etat sacerdotal, donne a la fois les qualites indispensables et les graces necessaires pour en soutenir les obligations.
C'est prdcisement dans I'intention et de verifier I'authenticite des
vocations ecclsiastiques et de les rendre capables de conduire
les dmes dans les voies de la justice et du salut, qu'il s'appliqua
avec un zele ardent, malgre les premieres difficultis et les premiers insucces, a la fondation des Seminaires selon les prescriptions du Concile de Trente.
LE SEMIAIRE : SA TACHE DE SELECTION.

2. - Le Seminaire, en effet, ne peut etre qu'un lieu de silection et de formation, oi les Superieurs regoivent mandat de
I'autorite de I'Eglise pour reconnaitre ceux qui sont vraiment
appeles de Dieu et pour les porter au degrd de perfection requis
pour qu'ils puissent exercer fructueusement leur tutur ministere.
Selection et formation sont done deux moments essentiels et
immuables de cette institution et I'Eglise entend qu'ils soient
fidelement observes, quels que puissent etre les tenmps et les
circonstances. II est bien vrai que, sous la motion de la Sagesse
incr~ee, I'Eglise prend avec suavitd les dispositions qui s'imposent
en vue du but d atteindre, en choisissant les moyens les plus
opportuns que peuvent conseiller des conionctures nouvelles, mais
jamais elle ne peut transiger sur 1'essentiel, surtout quand ii s'agit
des Sdminaires, du bon ou du mauvais fonctionnement desquels
depend son dpanouissement ou sa decroissance.
Le Sacerdoce est une mission trop haute, il requiert des
qualites trop speciales et confere des pouvoirs trop grands pour
n'dtre pas l'effet d'un choix special et d'un appel individuel de
la part de Dieu. Ceite condition est essentielle tant pour en
recevoir l'honneur que pour en exercer les fonctions (cf. Heb.,
V, 4). It s'ensuit que tant I'Eglise que le sujet sont intetesses a
connaitre la volontd divine : celui-ci pour ne pas s'engager a la
legere dans un dtat trds special, pour lequel du reste ii ne peut se
pr~valoir d'aucun droit, celle-li pour ne pas risquer de conferer
indcament le sacerdoce d qui ne presente pas les qualitds qu'il
requiert necessairement. L'autoritd ecclsiastique a done I'obli-
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gation stricte de contr6ler l'authenticitd de l'appel divin de tous
les eleves du Sanctuaire et de chacun en particulier, en virifiant
s'ils possedent les qualites requises pour accomplir dignement et
efficacement les fonctions sacerdotales ; il est certain, en effet,
que Dieu ne peut pas imposer de tels devoirs et des responsabili:Ss
si elevees sans fournir aux elus eux-mrmes les moyens adequats
pour qu'ils puissent y faire face. De son idonditd le candidat
fournit en lui-meme les temoignages : aux Superieurs de les
vdrifier et d'agir en consequence.
Cette virification commence avec la premiere entree au Seninaire et s'acheve par Iadmission aux Ordres dans les cas positifs ;
dan tles cns nIegatifs, elle se termine par le renvoi immediat d&s
qu'on arrive a un jugement pratique sur la non-idonditd du sujet.
Les Autorites du Seminsire done, en vertu de leur mandat, et
chacune d'elles dans le cadre de sa compdtence propre, sont done
investies d'un double r6le : celui d'educateurs, avec le souci
quotidien de former 1'homme nouveau en chacun des Ilkves qui
leur sont confies ; celui de juges aussi, pour s'assurer si ceux-ci
correspondent reellement aux soins dont is sont l'objet, pour
verifier leurs progres ou leurs reculs, les manifestations nouvelles
qu'ils prdsentent en muirissant physiquement et spirituellement,
les risistances ou meme I'incapacitr qu'ils opposent a I'ceuvre de
leur formation. Travail assidu, absorbant, rempli de difficultss,
mais auquel on ne peut se soustraire et qu'il faut conduire toufours dans la lumiere de Dieu, & qui les ceurs s'ouvrent et
obdissent.
LE SEMINAIRE : StRIEUX EXAMEN DE LA VOCATION.

3. - Pour porter un jugement exact sur une vocation, il est
indispensable d'arriver a connaitre l'entiire personnalite du sujet.
On peut en effet commettre bien des erreurs en considerant qualitis et capacites, inaptitudes et ddfauts, de fafon siparde, et non
comme des manifestations d'une personnalitd determinee a
I'interieur de laquelle seulement its regoivent leur valeur propre.
Pour juger les vocations des candidats au sacerdoce on ne doit
done pas partir d'un fait isole pour conclure a l'existence d'une
vocation, mais on doit s'efforcer de voir I'homme dans son entiere
complexite, pour en expliquer ensuite et en evaluer exactement
les caractdrisliquesparticulibres. Et comme le tempdrament de
chacun constitue I'diement fondamental d'oit chaque personnalite
tire ses lumieres et ses ombres, l'effort principal de I'dducateur
devra tendre a determiner et i dtudier profondiment le caractrre
de ses el&ves, en attachant la plus grande importance i cette
energie qui est capable de tant de ressturces et qui a pour nom :
volontd. Certaines natures brillantes, par exemple, peuvent faire
tout de suite la meilleure impression ; mais, manquant souvent
de constance, ne resistant pas a l'effort et depourvues de la
capacitd de resistance necessaire, elles ne sauraient pas demain
surmonter les grandes difficultis de la vie et seraient victimes
d'un courant impetueux, infiniment plus puissant que leurs
modestes capacitis volitives. D'autres fois, un examen attentif
pourra reveler injustifide l'estime accordde a des jeunes gens qui
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apparaissent tres pieux, au moins d'une pietd de devotion, soa
etre Jates pour aultantt de bonnes qualites de base. II peut s'agir
d'une pidtd apparente, refuge inconscient d'une pauvreti spinr
tuelle et intellectuelle, laquelle, une fois l'ambiance changee, fers
apparaitre son peu de consistance.
Nous voulons insister pour que les educateurs veillent surtout
sur les natures inconstantes,afin de discerner s'il s'agit seulement
de l'inconstance propre au jeune dge, qui se manifeste surtoul
dans les annees de la maturation physique, ou si au contraire
elle est constitutionnelle, propre i certains adolescents qui s'ap.
pliquent a mille choses sans en mener une seule a terme, irri
tables a l'exces, toujours indecis et hesitants, toutes manifestations qui font penser ia un desequilibre nerveux sous-jacent. De
tels caracteres- aussi peu responsables qu'on le voudra de leur
&tat,victimes qu'ils sont d'un monde agite jusqu'au paroxysme ne sont certainement pas les plus aptes a la milice sacerdotale,
laquelle exige des trempes saines et robustes, prEtes i tout souffrir et it lout oser pour le regne de Dieu.
L'el&ve sera done examine it fond, tant dans sa personnalitd
que dans les multiples manifestations de celle-ci, surtout dans les
differentes gammes de la sphere psychique, sentimentale et emotive. Ce monde spirituel, oh la rencontre de l'homme avec Dieu
atteint les sommets de la responsabiliti personnelle, I'dducateur
devra I'aborder avec une delicatesse respectueuse, avec humilitd
aussi, en etant pret I ecouter, et it attendre, et a prier Dieu qu'II
daigne manifester sa volontd. Les moyens surnaturels devront
certainement dtre mis en premiere place, mais on ne pourra pas
negliger tous les secours que I'art pvdagogique et la psychologie
peuvent offrir en cette matirc ; et si l'experience personnelle ne
suffit pas, on interrogerale specialiste,sans toutefois sacrifier a des
doctrines ou & des pratiques qui ne seraient pas conformes aux
principes de la morale catholique. Les precautions a prendre sur
un terrain si delicat ne sont jamais trop nombreuses ; d'autant
plus que, de l'avis de psychologues compdtents, les jeunes gens
de notre temps prdsentent souvent un defaut notable de correspondance entre leur maturite psychique et leur maturitd physique,
ce qui pourrait faire naitre de trompeuses deductions chez un
observateur superficiel.
LA VOCATION SACERDOTALE :

EXIGENCES

CANONIOUES.

4. - Le jugement auquel il faut arriver pour faire avancer un
candidat w tuta conscientia d
dans l'ordre sacerdotal est, dans tous
les cas, celui que le Code de Droit Canonique enonce avec tant de
clarte dans le canon 973, § 3, lequel requiert une certitude morale
fondee sur des arguments positifs. Que si une telle certitude
morale ne pouvait etre atteinte, il faudrait alors recourir d cette
autre regle non moins explicite, posde par Pie XI dans I'encyclique
Ad Catholici Sacerdotii fastigium (20 decembre 1935). a Eaque
in causa pertractanda - il s'agit du renvoi du Seminaire - tutiorem semper sententiam amplectantur, quoe quidem, ad rem quod
attinet, multo magis sacrorum alumnis favet, cum eos ex itinere
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avertat, per quod ad oeternam ruinam adduci possint, (AAS,
xxvin, p. 41) (1).
Le motif de cette attitude limpide et sans dquivoque devrait
etre evident pour quiconque a d cceur le bien de l'Eglise, dont le
sort est si dtroitement lid aux qualitis de ses ministres. A
travers une experience plusieurs fois sdculaire, elle est parvenue
a une connaissance claire et stlre de leur vdritable idoneitd, consciente, du reste, des nombreuses et lourdes charges qu'elle leur
impose. Le poids dnorme des obligations pastorales, demanddes
quotidiennement a tout prdtre, la continuelle et fatigante tension
a laquelle il est soumis du fait des problemes les plus divers et
les plus absorbants, les nombreux pdrils qui le menacent a
chaque pas dans le contact forcd avec un milieu qui souvent a
perdu le sens chretien et obdit a une morale qui va se paganisant,
imposent a I'Eglise la plus grande prudence dans le choix des
candidats. Le dommage qu'elle aurait a subir, tant dans sa consideration personnelle qu'en ce qui concerne le bien commun decroyants, serait trop grand, si elle permettait I'accds aux Ordrel
sacres, ne serait-ce qu'a de moins aptes. L'inapte d'aujourd'hut
sera certainement I'indigne de demain. Ce n'est que sur une
jeunesse moralement saine, ouverte aux iddaux les plus saints,
forte de convictions profondes, prdte au sacrifice et a I'oblation
de soi-meme, que I'Eglise peut compter pour la prdsenter a son
divin Epoux afin qu'll la marque du sceau de sa consdcration.
Aussi, en ne s'en tenant pas au c tutiorisme si clairement
exprinm en tant de documents eccldsiastiques,aussi bien gindraux
que particuliers,on ne pourrait done dchapper a la menace sdv&re
que le canon cite ci-dessus fait entendre aux contrevenants, i
savoir celle de s'exposer au pdril a communicandi peccatis
alienis D. Par consequent, on n'dvitera pas seulement toute espece
de laxisme, mais encore on se gardera d'accueillir toute autre
tendance ou tout syst2me de morale qui s'ecarterait de la ligne
indiquee, surtout quand il s'agit d'dmettre un jugement ddfinitif
sur I'idonditd a supporter les obligations du cdlibat eccldsiastique.
Il est hors de doute que certaines opinions soutenues, meme par
des moralistes faisant autoriti par ailleurs, se peuvent difficilement concilier avec le tutiorisme des regles pontificales
enoncees ci-dessus.
LA QUALITI

PASSE AVANT

LA QUANTITE.

5. - II laut, helas ! constater que, malgrd les sdveres Instructions de la Sacrde Congregation des Sacrements - Quam
ingens (du 27 decembre 1930) et Magna equidem (du 27 decembre
1955) - it ne manque pas de candidats qui se voient admis aux
(1) Is (les confesseurs et directeurs spirituels) doivent, sans aucune
consideration humaine, faire aux inaptes comme aux indignes un
devoir de conscience de se retirer tandis qu'il en est encore temps et
ils doivent en cela s'en tenir a la solution la plus sire, laquelle, en
pareil cas, est aussi la plus avantageuse pour le penitent, puisqu'elle
le d6tourne de faire un pas qui pourrait lui etre fatal pour 1'6ternit6.
(Actes de Pie XI, editions a Bonne Presse 2, t. XIII, p. 247-248.)
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Ordres sacres sans vocation veritable. Et il ne s'agit pas d'errcurs
humainement inevitables, car, en refaisant l'histoire de nombreux
nauf rages, on decouvre bien nettement que de clairs indices d'ab.
sence de vocation ecclesiastique pouvaient dtre determines avec
precision deja au cours de la vie de Sdminaire. Du reste, cette
Sacrde Congregation a pu constater elle-mime, par les Visites
Apostoliques decretees periodiquement dars les diffirents pays
soumis i sa juridictiorn,qu'il n'est pas rare qu'on pi2he par une
trop serieuse evrauation des candidats, et qu'on garde au Seminaire des elements de peu de valeur lhumaine et surnaturelle. 11
semble que sur !'artitude de beaucoup de Superite:r. pise la
considdration du triste diat oi se trouvent de nombreux dioceses
ouffrrant d'une grande penmrie de clergd. Comment pouvoir faire
autrenzent, - affinne-t-on - lorsq,.c manquent les cadres indispen-ables pour une assistance pastorale rn5me reduite i la seule
administration des Sacrements ? Ne vaut-il done pas mieux avoir
quielques pritres, meme s'ils ne sont pas bons, pour faire face
quand meme aux necessitgs spirituelles les plus urgentes des
fidles ?
Une pareille conception pragmatiste du Sacerdoce consiume
une negation de l'essence intime de la vocation et du ministire
sacerdotal ; parce que s'il est vrai que les Sacrements ne tirent
pas leur efficacitd de la valeur du prdtre, il est non moins vrai
que le progris de Ia vie chritienne est profondiment lie a la
saintetd des ministres de Dieu, dont la mission, selon le pricepte
de I'Evangile, consiste pr&cisimeent a apporter la Iuniere et 4
preserver de la corruption, et cela non seulement par les moyens
de la grice mais aussi par I'exemple de sa propre vie (cf. Mt., V,
13-14). Faire abstraction des qualirts personnelles du pretre,
I'abaisser an niveau d'un simple bureaucrate des chases de
Dieu. le dicouronner du diadime de son intime ressemblance
avec le Christ, laquelle provient non seulement de la participation
a ses pouvoirs mais encore de la reproduction de ses vertus, ce
scrait meconnaitre en pratique les obligatoires exigences du
sacerdoce catholique et la transcendance de sa dignite.
La prioccupation du nombre, siparee de celle qui concerne
la qualiti, se revkle d'ailleurs etre un calcul erroni. L'introduction
dans le ministere sacrd de pritres mime simplement mediocres
agit comme une cause diprimante non seulement sur le zile des
confreres dont I'l!an apostolique est entrave mais surtout sur
I'intensite de la vie religieuse du peuple : laquelle est une
condition necessaire pour l'Uclosion de vocations nombreuses et
choisies. II faut se rappeler, en effet, que, d'ordinaire,aussi bien
la naissance que le ddveloppement des vocations sacerdotales se
rattachent a raction personnelle et exemplaire du pritre comme
it leur cause instrumentale. C'est un fait indiniable que les vocations fleurissent li oit d'authentiques hommes de Dieu, convaincus
eux-memes et passionnis des rdalitis tris hautes qu'ils traitent,
font resplendir dans son charme virginal I'idial qu'ils prichent
et, agissant comme des p6les d'attraction, provoquent I'dtincelle
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de I'appel divin dans le coeur d'dimes genereuses, sensibles, plus
qu'aux paroles, a l'exemple de la vie ainsi vecue.
Qu'il reste done bien clair que la preoccupation du noinbre,
quand elle en vient en quelque faFon a compromettre la qualitd,
piche contre elle-meme, en assdchant progressivement le terrain
le plus propice it l'dclosion des vocations et en faisant obstacle d
Faction mime de la grdce divine. C'est aussi un acte de peu de
foi, comme le fait remarquer energiquement le grand Pontife
Pie XI en citant la pensie du Docteur Angdlique :
< Nec quidquam de debita severitate remittant... eo ducti
metu ne... Sacerdotum copia minuatur. Hanc opinionis captionem
S. Thomas Aquinas, ut jam occupaverat, ita, quo erat ingenii
acumine sententiarumque pianitate, revicerat : « Deus numquam
ita deserit Ecclesiam suam, quin inveniantur idonei ministri
sufficientes ad necessitatem plebis, si digni promoverentur et
indigni expellerentur ... Monuimus videlicet pluris esse procul
dubio unum tantum sacerdotem haberi, qui sit omni ex parte ad
sacerrimun officium suum institutus, quam plures, qui aut nihil
aut parum sint ad idem conformati. In his enimvero nihil spei
Ecclesia reponere potest, ut ei non sit potius horum causa effuse
lugendum » (Enc. Ad Catholici Sacerdotii : AAS., xxvmI, p. 44 (1).
Cette Sacree Congrigation denande donc, avec toute la
force qu'elle tire de sa haute mission de vigilance, que I'on exerce
la plus soigneuse et la plus scrupuleuse attention dans le choix
des candidats, et elle le fait en exhortant tous les responsables
a ne pas transiger le moins du monde sur les sages rfgles fixdes
a ce propos par la Sainte Eglise. Nous laisserons-nous depasser
mnme sur ce point par les fits des tenebres ? Nous ne savors que
trop, avec quclle selection sdvere, ils preparent les dlmecnts qui
se distinguent le plus par des dons naturels et qui sont capables
d'influer fortement sur les autres, pour pouvoir les utiliser comme
un ferment au sein des masses qu'ils veulent gagner a leurs
desseins. C'est un principe humain et divin a la fois que le sort
des institutions ddpend plus de la qualite que du nombre.
c Gdddon, qui a sous ses ordres une foule immense, apparemment
prite i affronter tout danger et toute difficultd, s'entend dire par
le Seigneur que, dans les grandes entreprises, il faut compter non
(1) < Que ni les eveques, ni les sup6rieurs religieux ne se laissent
detourner de cette necessaire s&v6rite par la crainte que le nombre des
pr6tres du diocese ou de I'Institut n'en vienne A ddcroitre. Le
docteur angelique saint Thomas s'est d6jh pose la question, et voici
comme il y rdpond avec sa clarte et sa sagesse coutumieres : a Dieu
n'abandonne jamais tellement son Eglise qu'on n'y puisse trouver
les hommes qu'il prend pour suffire aux besoins du peuple, pourvu
qu'on fasse avancer ceux qui en sont dignes et que les indignes
soient exclus... ,. Nous-mimes (lors de notre jubil6 sacerdotal, aux
iv6ques d'Italie), nous disions qu'un seui pretre bien form6 vaut
mieux qu'un grand nombre peu ou point pr6pares et sur lesquels
1'Eglise ne peut guere compter, A supposer mnime qu'elle n'ait pas
a pleurer sur eux a.
(Actes de Pie XI, 6ditions a Bonne-Presse », t. XIII, p. 252-253.)
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pas sur beaucoup mnais sur un petit nombre. La selection est une
loi de vie, de progres, de perfection ((Jean XXIII, Discours aux
Eleves des Colleges de Rome. 28 janvier 1960 : AAS, LII, p. 272).
P!t';s;: dunic nos esperances sur !es seuls dlus du Seigneur ;
remLplis de I'esprit du Christ, its seront 1'dlie vigoureuse qui, par
I'iniegrite de sa vie et la flamme de son zele apostolique, reconduira le pe'tple de Dieu aux sources pures de la vie chretienne,
garantissant par li-m&me 'eclosion d'une vigoureuse lignee sacerdotale.
LA FORMATION SACERDOT.UE.

1. - < S'employer pour faire de bons pr6tres et y concourir
comme cause seconde efficiente instrumentale, c'est faire l'office
de Jesus-Christ, qui, pendant sa vie mortelle, semble avoir pris
a tache de faire douze bons pretres, qui sont ses Ap6tres, ayant
voulu pour cet effet, demeurer plusieurs annees avec eux pour
les instruire et pour les former a ce divin ministeire (op. cit.,
XI, 8).
Les educateurs des Seminaires devont etre intimement unis
a Jesus-Christ et se donner completement ia Lui, parce qu'il s'agit
de l'ceuvre sacerdotale par excellence o la plus difficile, la plus
relevee, la plus importante pour le salut des ines et pour I'avancement du Christianisme» (XI, 7-8. o Rendre meilleurs les eccldsiastiques! Qui pourra comprendre la hauteur de cet emplot ?
(XI, 9). « C'est un chef-d',euvre en ce monde que de faire de bons
pretres aprcs quoi on ne pent penser rien de plus grand, ni
de plus important » (op. cit., XII, 14).
Pour saint Vincent de Paul, donc, ceux dont le role est
d'eduquer les eleves du Sanctuaire ne sont que le prolongcement
historiquc de Jdsus dans la plus sublime de ses fonctions sacerdotales. Du Sauveur its perpetuent I'teuvre educatrice, instillant
dans les jeunes gens appelds d la suite du Maitre les principes
qu'il a adoptds lui-mdme dans la formation des Apotres, avant
de les envoyer proclamer aux homines le message de salut. 11
s'ensuit que, pour le Saint, le Seminaire ne doit pas etre autre
chose que I'cole, oi, a travers une prdparation adequate, on
apprend - de Supdrieurs tenant la place du Sauveur -t capables
d'infuser iileurs disciples I'esprit du Christ - les choses divines
et humaines ndcessaires pour produire ensuite de durables fruits
de salut.
La spiritualitd du Saint est robuste ; elle a meme paru dure
a certains qui se sont arretis iala lettre de certaines expressions
fortes, sans considdrer l'ensemble de sa pensde. En effet ii prcche
sans reldche le renoncement, le sacrifice, le ddtachement de la
famille et des biens terrestres ; ii exige l'offrande inconditionnde
de la volonte ; ii condamne avec des paroles sdveres I'indolence
et la paresse ; ii stigmatise I'orgueil comme le principal obstacle
au triomphe de la grdce dans l'dme sacerdotale; ii rdclame la
penitence comme moyen indiscutable de porter du fruit dans le
saint ministere ; il exalte la valeur de la croix comme instrument
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indispensable pour sa redemption personnelle et pour celle des
autres, et, par-dessus tout, le ddpouillement total de I'esprit
propre pour la possession complete de l'esprit du Christ. Nous
sommes dans la pure ligne de l'Evangile, sans melange de compromis ou de visees humaines. Et de cet Evangile la pedagogie
ecclisiastique de saint Vincent a tire toute •a force et toute sa
vigueur ; si le Saint exige le renoncement et le sacrifice, il les
eclaire dans la iumirre ineffable de l'amour pour le Christ et pour
les imes. Oui, lui aussi il preche la mort mais c'est pour que
Ion puisse parvenir a une vie plus abondante ; lui aussi il manie
le secateur dans la vigne en emondant ce qui est disordonnd et
superflu, mais c'est pour qu'elle croisse avec plus de vigueur ;
lui aussi il prdche I'immolation avec le Christ, mais c'est pour
que l'on soit a mime de renaitre dans la lumiere triomphante du
matin de Pdques et de mitrir sous le souffle de la Pentecote.
'Ve pouvant supporter aucune forme d'egoisme, mime le plus
subtil et capable de se masquer sous les pritextes les plus
specieux, ii eut un cceur vaste comme la mer ; un cceur tres
tendre, toujours pret a s'edmuvoir sur toute forme de misere et
ai palpiter d'uln zele quidtait vraiment en lui une flamme divorante. Digne ami de saint Francoisde Sales, il eut les ddlicatesses
de la mansuetude et de la longanimitd, etant aussi caoable de
surmonter avec les ailes du surnaturel les petitesses de la nature,
que de se pencher avec comprehension sur ses faiblesses. Dans
la nature humaine, dont ii fut Ie bon samaritain,il a vu t'humaniti
du Christ, et partant il n'a pu la regarder qu'avec un ceil serein
et piein de bonte, comme le fondement ndcessaire sur lequel devait
s'edifier, en la sublimant, la dignite de I'homme rachetd. Conscienl, du reste, de ses infirmites, il n'accorda jamais a la nature
qu'un r6le d'instrument et jamais celui de fin, 4 car celui qui
voudra sauver sa vie, la perdra; mais qui au contraire aura perdu
sa vie pour mon amour, la retrouvera» (Mat., xvi, 24-25).
VOCATION SACERDOTALE : NATURE ET GRACE.

2. - On a coutume de rtpiter, et avec beaucoup de verite,
qu'avant de faire des pretres, les educateurs de nos Siminaires
devraient se prioccuper de faire des hommes de bien, et I'on veut
par la souligner toute l'importance qu'ont mime les valeurs simplement humaines dans la formation d'une personnalitd sacerdotale complate. Et telle est bien I'authentique pensde de I'Eglise,
qui, en exigeant pricisgment la prdsence de notables qualitis
naturelles avant de porter un jugement positif sur 'idonditi des
candidats, diclare par le fait mime qu'elles sont le point de depart
oblige d'une solide formation ecclesiastique. La vocation n'est pas,
en effet, un reniement de 'homme, bien au contraire elle le favorise au plus haut point en ce qui le constitue par nature et par
grdce ; puisque le Dieu qui appelle est le mime Dieu qui a donnd
les talents et qui en rdclamera un iour les fruits. (Cf. Luc, xIx,
22, sq.). La grdce ne ddtruit pas la nature ; mais - selon un
principe thomiste dont on salt la fecondite sur le terrain theo-
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(ct. S. Th. I a, q. 2, a. 2, ad 1 ; a. 8, ad 2). On peut mnime dire que,
dans un certain sens et de fagon habituelle, la nature conditioane
la Grace, t tel point que I'action de celle-ci est lacilitee dans les
natures riches de dons et au contraire genee dans celles qui sont
pauvres et sans generositd. Partant,tout ce qui n'est pas conforme
a la nature, n'a rien a faire avec la vertu chrdtienne et sacersoiale ; une euvre educatrice qui agirait avec un certain mepris
et un desir de nivellement, meme si elle le faisait au non des
valeurs les plus saintes, ne serait qu'une inintelligente mystification, pouvant entrainer les plus ruineuses consequences. E!le
pourrait constituer un ecueil contre lequel viendraient se briser
miserablement les fragiles embarcationsde nombreuses vocatiuns,
conduites par des pilotes inexperimentes. Bien plus encourageante
est au contraire I'exhortation de I'Ap6tre : a Freres, tout ce qu'il
y a de vrai, de digne, de juste, de saint, d'aimable, d'honnete,
tout ce qui se rencontre de vertu et tout ce qui mdrite louange,
voila ce qui doit faire I'objet de vos pensees v (Philip., Iv, 8). Done
un sage educateur, conscient de ses responsabilites en face de ses
eleves et de I'Eglise, religieusement respectueux des individualires
de chacun, saura en assumer, en stimuler et en developper les
plus precieuses energies personnelles.
VOCATION SACERDOTALE : ]\DIVIDUALISlIl

ET EDCCATION.

3. - Cependan:', aujourd'hui, on remarque, meme dans les
milieux ecclesiasiiques, chez un certain nombre d'educateurs une
tendance a abdiquer e.agerement leurs devoirs spniifiqu•,
en
rmi
:t-cp
;u:: , un indiviauaitsme propre aux jeunes de notrr
temps qui leur fait rejeter toute discipline. On parle, en effet, de
la izcessite de former i la liberte par le moyen de la liberte
et cela a travers I'autodetermination spontande de l'd6lve, et, cn
transferant la chose du plan individuel au plan collectif, on exalre
l'autogouvernement, 'esprit ddmocratique ndcessaire au moyen
des ddcisions de groupe, et I'on rdduit toujours davantage l'iuervention ou - comme parfois on aime i le rdpeter - a FI'gerence o de I'autoritO. On accepte done, sinon en thdorie du moins
en pratique, les conclusions de tendances pedagogiques qui, pour
tere aujourd'hui tres en vogue, n'en sont pas moins pour autant
inacceptables.
- Huc fere pertinet quce nostris temporibus palam proferuntur, variis quidem nominibus, doctrinoe, quarum est, totum
ferme cujuslibet eruditionis fundamentum in eo ponere, ut
pueris integrum sit sese informare ipsos ingenio atque arbitratu
plane suo, vel repudiatis majorum prceceptorumve consiliis omnnique lege atque ope humana et divina prorsus posthabita... In
quo profecto misere ipsi falluntur, cum, aventes puerum, ut aiunt,
in libertatem revocare, eum demum insance superbic= tc pravis
cupiditatibus mancipent, quce - ut ex eorum commentis consequitur - tamquam necessitates qumedam humance naturce, quam
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exlegem perhibent, probanda essent
(Pie XI, Divini illius Magistri : AAS, xxii, p. 69-70) (1).
De telles theories partent d'une conception trop optimiste de
la nature humaine, dont elles mdconnaissent les infirmitis, les
insuffisances et le besoin qu'elle a, dans I'dtat de ddcheance oit
elle se trouve, d'etre soutenue pour arriver i une veritable maitrise
de soi. Tel est surtout le cas des adolescents et des jeunes gens,
qui par definition ne sont pas encore mrirs, et sont souvent
fascines par d'dphembres enthousiasmes et domines par des
inclinations contradictoires, * Non enim idem est possibile ei,
qui non habet habitum virtutis, et virtuoso : sicut etiam non est
idem possibile puero, et viro perfecto (saint Thomas, Ia-IIae,
q. 96, art. 2).
Manquant de clarte de vue ainsi que de constance, les jeunes
gens ne pourront iamais arriver a maitriser leur instinct si une
main amie ne leur fait pas accepter I'autorite de la regle et ne
redssit pas a les rendre sensibles au stimulant de la sanction,
les amenant ainsi a I'acquisitiond'habitudes solides et profondes ;
celles-ci loin d'dmousser la conscience et de diminuer la liberte,
en assurent au contraire l'exercice et en sont comme le ressort
moteur. Certes, la rencontre entre I'autor.td du superieur et la
liberte de I'delve doit se faire sur un plan de mutuel dch:nge,
d'effcctive collaboration, de donation reciproque et d'affectueuse
comprehension, afin que Ie ddveloppement de la personnalite du
disciple soit vraiment vital et ne reste pas au stade d'une docilite
purement passive.
RtGLEMENT ET FORLATION.

4. - On ne peut done pas approuver l'orientation prise p,.r
certains Instituts, oi l'on n'insiste pas comme it se devrait sur la
valeur primordiale du Reglement pour la formation ecclesiastique
des jeunes.
a La discipline est la rigle de la vie et le sentier de la vertu ;
si pour tous une regle de vie est necessaire, elle l'est bien plus
encore pour les clercs qui sont appel6s au Sacerdoce. C'est
pourquoi les clercs doivent avoir a coeur la discipline du S6minaire, I'observance de Ia rigle, m6me dans les petites prescriptions.
Les Supdrieurs sont n6cessaires ; il est n6cessaire que leur ceil
(1) < Tels sont, ordinairement, ces systemes modernes, aux noms
divers, qui en appellent a une pretendue autonomie et a la liberte sans
limites de I'enfant, qui reduisent ou meme suppriment I'autoriti et
I'ceuvre de I'dducateur, en attribuant a I'enfant un droit premier et
exclusif, une activite independante de toute loi superieure, naturelle
ou divine, dans le travail de sa propre formation...
c ...Ces malheureux s'illusionnent dans leur pretention de
* liberer l'enfant », comme ilsdisent. Ils le rendent bien plut6t
esclave de son orgueil et de ses passions deriglies: consequence
d'ailleurs logique de leurs faux systemes, puisque les passions y sont
justifides comme de Idgitimes exigences d'une nature prdtendue autonone A.

(Actes de Pie XI, editions a Bonne Presse *, t. VI, p. 119-121.)
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de maniere a n'avoir pas besoin d'un ceil qui les surveille pour
accomplir leur devoir o (saint Pie X, Discours aux siminaristes de
Milan, 14 octobre 1908 : Ench. Cler. n. 287).
Demander a de jeunes siminaristes, enrore en periode dl
formation, de se determiner eux-memes pour leurs multiples
devoirs sans I'aide de regles bien precises et completes ; ne pas
leur fournir le secours d'une organisationexterieure faite d'ordre,
de discipline et de clarte, meme dans les details : cela signifierait
qu'on les abandonne a l'incertitude et au caprice individuel et
qu'on les prive d'un milieu qui corrobore leur propre effort personnel. Le a sustire et abstine quotidien d'une regle, observie
jusque dans ses nuances, est extremement fecond ; il fait accumuler de precieuses energies de volonte, il prepare des trempes
robustes et patientes, il forme des esprits equilibres et methodiques, qui, dans le choc inevitable avec les difficultis de la vie,
sauiront un jour se dominer et dominer les ivenements. Nous Ie
repetons : autre chose est de veiller i ce que nos jeunes, en
nmeme temps qu'ils sont obliges de remplir leurs plus meneus
devoirs, soient imbus de bons principes humains et surnaiturels,
en vertu desquels ils pourront ensuite agir sous leur propre res-

ponsabilitg ; autre chose est de ruiner ou de compromettre des
le debut la valeur de I'obligation elle-mme. Pour que la discipline
atteigne vraiment ses fins, il importe que chacun des educateurs
ne reslc pua isoie de ses confreres, mais que, tout en ne s'ingerant pas indlment dans le secteur des autres, tous collaborcnt,
avec unanimite dans leurs convictions et constance dans leurs
efforts, au progrýs du Seminaire tout entier.
SACRIFICE ET RENONCEMENT

NICESSAIRES.

5. - Nous n'avons pas l'intention de traiter de faqon exhaustive un tel sujet, mais nous ne pouvons cependant pas moins
faire que de constater avec tristesse qu'un vent de naturalisme
semble avoir pendtre mime dans certaines Institutions de formation eccldsiastique, souvent avec la complicitd de ceux qui,
condamnant en bloc un passe jugd insuffisant pour former les
jeunes generations sacerdotales, se donnent bien du mal a
rechercher sans cesse des methodes a d la page ; ou encore
avec la passivite un pen fataliste d'autres, qui, tout en deplorafnt
dans leur coeur ce dangereux virage pedagogique, I'acceptent avec
resignation comme une consequence inevitable des temps actuels.
II s'agit dans ces cas-li, d'un processus de depression, qui envahit
un peu tous les aspects de la pedagogie ecclesiastique. Son commun dinominateur peut se trouver dans une diminution sensible
de l'edlment surnaturel. Les grandes realites d'une authentique
formation ecclesiastique - la priere, l'union intime avec Dieu,
l'esprit de mortification, I'humilite, I'obdissance, la vie cachee,
la separation du monde - sont mis de plus en plus en veilleuse
au nom d'un activisme qui se pare du manteau de la charite.
On veut a comprendre, notre epoque et les jeunes qui en sont
le produit ; mais en rdalitd, on ne fait que consentir a leurs
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sont atteints du complexe de la nouveaute et de I'inddit et que,
loin de freiner la course, its I'accelrent avec une exaltation
inconsiddree. Etant plus soucieux d'accorder ce qui plait que
d'exiger ce qui convient, on n'a pas le courage de demander ni
renoncement ni sacrifice.
Mais 1Jsus, lid, demande et le renoncement et le sacrifice.
L' a abneget semetipsum o (Mt., xvi, 24), est i la base de tout son
enseignement, et c'est li que l'on doit trouver le sens de la
vocation chretienne et, eminenmment, celui de la vocation sacerdotale. Le pritre est l'homnme du sacrifice, voud - avec ses peines,
ses ddtachements, ses immolations quotidiennes - a accomplir
en lui-nmme ce qui manque i la passion du Christ (cf. Col., I, 24).
II est appeld a porter des fruits de grace, mais sans la croix it
n'y a pas de redemption (cf. Heb., xx, 22) : ii est appeld a porter
la lumiere, mais c'est i condition qu'il se transforme en une
flamme de pur holocauste. Est-il necessaire de dire que cette
ressemblance avec le Christ Pretre et Victime doit s'ebaucher des
le Seminaire ? Nous savons assez comme le chemin est long et
quelle resistance y oppose I'humaine nature, parce que 4 si
beaucoup suivent IJsus jusqu'ti la fraction du pain, it y en a
peu qui vont jusqu'd boire le calice de la passion (Imit. de
J.-C., III, 11, 1). II est done necessaire que nos jeunes gens soient
inities au renoncement et au sacrifice et qu'ils arrivent a comprendre la joyeuse veritd de ces paroles : a Que cette dme est
heureuse, 6 Seigneur, qui par amour de vous a donne congd i
toutes les crdatures ; qui lutte contre la nature, et qui dans la
ferveur de 'esprit crucifie les concupiscences de la chair, pour
cir
......
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digne de demeurer avec les chceurs angdliques, apres avoir
exclu du dedans et du dehors toutes les choses de la terre
(Imit. de J.-C., III, 48, 6).
II faudra insister surtout sur l'antinomie ttablie par le
Sauveur entre son esprit et l'esprit du monde ; de ce monde
pour lequel le Christ n'a pas voulu prier parce qu'il est entierement
imbu de I'esprit du malin et qu'il est impenetrable & I'influx de
la grace, de ce monde auquel ne doivent pas appartenir les siens,
comme Lui-meme ne lui appartient pas (Jo., xvii, 9 et 14-16.
Cf. I Jo., v, 19). II importera de les familiariser avec cette pensee
qu'ils sont consacres aic choses celestes, et que, tires du monde
mais ne lui appartenant pas, ce n'est que dans la mesure oil its
dchapperont a ses attraits, a ses principes, a ses methodes, a
ses compromissions faciles, qu'ils pourront devenir le sel qui
preserve et la flamme qui dclaire ; ii conviendra de les bien persuader qu'un clerc ne devient pas etranger i son temps du seul
fait qu'il n'en accepte pas les deviations ; en bref, que a l'ecclgsiastique marche sur la terre, mais que ses pensees, son cceur,
ses yeux regardent le ciel (Jean XXIII. Discours aux Elhves des
Colleges de Rome, 28 janvier 1960 : AAS, LII, p. 277).
Sur ce terrain tras delicat de la formation ascetique ii faudra
aussi procider avec une sage gradation, avec discrdtion, mais
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aussi avec perseverance et avec une douce fermete : * fortiter
in re, suaviter in modo z, ou, pour citer notre Saint, ii faut etre
ferme et invariable pour la fin, doux et humble pour les moyens *
(op. cit., xI, 298, 300). En tout, il faudra en appeler a la vie etA
la doctrine du Sauveur qui, si elles sont bien prdsenties, exercent
un attrait d'une efficaciad incomparable sur I'esprit des jeunes.
11 est necessaire d'amener nos jeunes gens a pendtrer dans l'intimitd de Notre-Seigneur Jesus-Christ, d vivre de sa connaissance,
qui est en viritd libdratrice de I'esprit, ta 4 croire » en Lii, au
sens fort de I'expression de saint Jean (xiv, 1), laquelle signifie
a la fois certitude de sa parole, confiance totale en son aide,
fidelitd et correspondance poussde jusqu'd I'oubli de soi. Cette
quotidienne familiaritd avec le Maitre leur fera eprouver le vif
desir de lui ressembler (cf. II Cor., III, 18), de se remplir de
son esprit, en arrivant ainsi progressivement &ala maturiti
virile, a la me.ure de l'dge parfait du Christ » (Eph., IV, 13).
VIE INTERIEURE ET FORMATIOX APOSTOLIQUE.

6. - Telle nous semble gire la voie royale, la voie unique
meme, pour faire de nos clercs de futurs apOtres, de parfaits
hommes de Dieu prits i toute <euvre de bien (II Tim., III, 17),
et pour contribuer efficacement a l'ddification du corps du
Christ (cf. Eph., Iv, 12). En effet le zele authentique pour !e
salut des Ames a toujours trouvi son aliment et sa flamme dans
une vie interieure profonde et dans une ascese tout orientie vers
la sanctification personnelse.
Mais il y a Ie danger de detruire en peu de temps d'une main
ce que l'on construit it grand'peine de l'autre Nn•uc .vculc: f-i';
tlutsiun en parziculrer a l'impatience, aujourd'hui fort rnpandue,

qui pretend trop facilement et sans les precautions votlues,
exposer nos jeunes clercs a des epreuves disproportionnees a
leurs forces, afin, prdtend-on, qfuils a prennent conscience , de
ce nonde qui devra etre leur champ d'apostolat. On se donne
ainsi 'illusion de les immuniser contre les dangers inavitables et,
en meme temps, de faire appel de bonne heure, a dans faction
et par l'action >, i I'esprit qui doit animer 'ap6tre de demain ;
on se flatte de pouvoir procurer aux dioceses un clergi capable
de rendre immndiatement davantage, et avec des resultats de
plus haute valeur qualitative ; on aura ainsi, pense-t-on, un clergd
present au monde, animateur d'hommes, et vraiment en mesure
de bien tdmoigner de I'Evangile.
Cette prise de position non seulement se fonde sur une erreur
de perspective - on met en prenmire ligne ce qui au contraire
doit venir apras, tant du point de vue hidrarchique que du point
de vue chronologique - mais encore elle suppose ce qui n'existe
pas, a savoir la maturite spirituelle, intellectuelle et morale
necessaire pour que de telles experiences puissent dtre utiles et
profitables. De plus, c'est defigurer la nature et la fin du Seminaire telles que les concoit la legislation eccldsiastique. Le Seminaire, en effet, n'est pas et ne peut pas dtre une dcole d'application,
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c'est seulement un lieu de profonde formation spirituelle et intellectuelle. Dans cette formation, naturellement, I'apostolat futur
entre et doit entrer comme motif inspirateur; mais l'initiation
pratique h son exercice ne peut &trequ'un compdlment moddrg et
progressif, et seulement dans la mesure que permet la necessite
d'arteindre d'abord ses finalitds essentielles. Telle est bien la
pensde des documents Pontificaux, lesquels sont si prioccupes de
conserver au Seminaire ses authentiques raisons d'etre, qu'ils
prevoient une institution particuliereayant pour tfche spdcifique
'initiation des nouveaux pretres aux diffdrentes fonctions sacerdotales, afin que le passage de la tranquillitd du Seminaire a
Factivite du ministere s'effectue le plus simplement et le plus
naturellement possible, sans qu'existe le danger d'dventuels desdquilibres spirituels et avec une preparationtheorique et pratique
plus adequate (cf. Menti Nostrae -, AAS, xLII, p. 691-692, Motu
Proprio a Quandoquidem *, AAS, XLI, p. 165-167).
Ddplacer, au nom d'une pretendue w spiritualitd de faction D,
le pivot sur lequel se meut avec fruit toute la vie de nos Instituts ne peut qu'etre grandement prdjudiciable pour eux. II y
a lieu de craindre en effet que les futurs pritres qui auraient et6
formis d'apres cette pedagogie a base d'activisme, ne soient pas
capables de faire un travail apostolique vraiment profond, ni de
surnonter victorieusement difficultes et ddboires, et qu'ils ne
deviennent la proie facile du docouragement dans un monde agitr
et plein d'embziches comme le ndtre. L'expirience ddmontre que
la maitrise des passions ne s'obtient que par un travail interieur
a entreprendre dans le secret mime de I'dme, et qu'elle n'arrive
a maturiti aue lentement, dans la rdfexion et dans le recueilleineent. Permettre a nos clercs de se repanare a iexierieur, de
se laisser entrainer par l'enthousiasme avec lequel ils peuvent
accueillir - mime si c'est pour accomplir des expdriences apostoliques - les evasions de leur severe mais necessaire vie de
piete et d'etude, ne serait-ce done pas les sortir de la discipline
quotidienne qui s'alimente aux sources salutaires de la priere,
de 1'etude et du sacrifice? Lorsqu'ensuite, une fois le cours de
leur seminaire achevd, ils auront ia affronter la rude rdalitg de la
vie sans y etre adequatement prdpares, n'y aurait-il pas lieu de
craindre Ie retour offensif des passions, oubliies, assoupies mais
non pas subjuguees?
Les rdsultats d'une telle conception pddagogique peuvent se
manifester ddjiz au Siminaire. L'alanguissement de la pietd, la
disaffection pour l'etude en gendral et pour l'etude spiculative en
particulier, I'9branlement des fondements de la discipline - du
silence par exemple - et, surtout, textreme superficialitd constatee dans divers secteurs sur le plan de I'ducation, ne sont
certainement pas les meilleures premisses pour la bonne formation
des authentiques ap6tres que l'on voudrait donner 4 I'Eglise. C'est
ici le cas de citer une maxime de saint Vincent, laquelle, si elle
peut servir de regle gdndrale de conduite, a une valeur toute sp6ciale en matigre d'dducation :
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pour ce que l'on agit selon ses inclinations qui emportent
1'esprit et la raison, et font penser que le bien que l'on volt i
faire est faisable et de saison ; ce qui n'est pas ; et on le recon
nait dans la suite par le mauvais succes a (op. cit., iv, 122).
Avant done de chercher - en se fondant sur des methodes
de valeur douteuse - i faire le prdtre d'aujourd'hui, employons
tout notre effort a faire le prdtre de toujours.
LE SEMINAIRE : MILIEU ADAPTI

ET EXEMPLAIRE.

Excellence Reverendissime,
Sur le point de terminer cette lettre, dans laquelle nous
n'avons pas voulu taire quelques-unes de nos preoccupations,
nous ne pouvons pas ne pas adresser une ultime recommandation
aux educateurs de nos Seminaires. Ceux-ci, quel que soit le poste
qu'ils occupent, sont bien conscients de leurs graves devoirs et
de la grande responsabilitd qu'ils ont envers Dieu et envers les
dl&ves qu'ils s'efforcent de former a la tres haute mission qtd
les attend. Dans cette ceuvre minutieuse, cachee, souvent prive
de satisfactions humaines, mais aussi eminemment mdritoire,
qu'ils n'oublient jamais le but & atteindre. Et comme nous savons
bien quelle importance a dans cette perspective I'ambiance dans
laquelle on vit, qu'ils fassent en sorte, par tous les moyens en
leur pouvoir, que les bonnes dispositions des jeunes gens trouvent
toujours dans le Semina`re tous les secours pouvant les aider a
parvenir i cet etat de perfection qui s'appelle la saintete sacerdotale. En particulier nous voudrions que solent bien gravees
dans le cceur de chacun ces paroles d'or de Leon XIII :
- II iriipuiir grandement que pour former dans les 61lves
du Sanctuaire une vive image de Jesus-Christ - ce qui resume
toute l'dducation eccldsiastique - les directeurs et les professeurs
joignent a la diligence et a la competence requises par leur
charge, I'exemple d'une vie en tout point sacerdotale. La conduite
exemplaire des superieurs, surtout pour des jeunes, est le langage le plus 6loquent et le plus persuasif, capable d'inspirer a
ceux-ci la conviction de leurs propres devoirs et I'amour du bient
(Lettre Encyclique : < Fin dal principioo, 8 d6cembre 1902, n. 5:
Acta Leonis XIII, vol. xxin, 254-255).
Que les educateurs de nos Seminaires brillent done par un
ensemble de qualitis naturelles qui leur vaille I'estime et la
confiance de leurs disciples ; mais, qu'en mime temps, ils restent
bien persuadds que les qualites et les industries humaines serviraient de bien peu si elles n'dtaient animdes d'une vie intdrieure
profonddment vicue. Seule celle-ci peut assurer et pleine valeur
et reussite certaine a leur euvre. Le Maitre divin, dcoutd parce
que possedd dans l'intime de I'ame - - Habemus enim intus
magistrum Christum n (S. Aug. in Jo., 5. 19; Migne PL, 35, 1557)
- sera toujours prets a benir, & ficonder et & perfectionner leur
travail, qui tend selon les desseins de Dieu, a la rdalisationde son
sublime mystere d'amour.
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En etant certains que Votre Excellence voudra bien prendre
toutes dispositions pour que les Supdrieurs de son Seminaire
connaissent et rtudient avec attention le present document, nous
profitons volontiers de la circonstance pour nous redire, avec
des sentiments de particulibre estime et de respect
de Votre Excellence Reverendissime
les tout devoues dans le Seigneur
JOSEPH Card. PIZZARDO
Eveque suburbicaire d'Albano,
Prdfet.
DINO STAFFA
Arch. titulaire nomme de Cisarde de Palestine,
Secretaire.
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VOYAGE

DE M. N.I.H. PERE SLATTERY
(30 juillet-ll novembre 1959)
par Francisco Godinho (suite)
(Annales, t. 124, p. 311-330)

I. -

BR~su.

La visite de T.H. Pere aux ceuvres des Lazaristes et des Filles
de la Charitd, etablies au nord du Br6sil, devait 4tre necessairement limitde (30 juillet-9 aoiut 1959).
De fait, on n'a pus pu voir ni toutes les maisons ni toutes les
oeuvres. C'est ainsi que nous n'avons pas visite les fondations qui
se trouvent dans les Etats de Maranhdo, Piaui, Rio Grande do
Norte, Paraiba, Bahia et Espirito Santo. Et ce fut avec grand
regret que le T.H. Pere ne put accepter les invitations qui lui
furent adressdes dans ce sens.
ARRIVtE A RIO DE JANEIRO.

10 aoAt 1959. - C'6tait le jour fix6 pour notre d6part de
Belem pour Rio de Janeiro. Etant donnee I'heure matinale du
voyage, nous n'avons pas c61ebr6 la messe. A quatre heures du
matin, la voiture de la maison, conduite par un confrere, nous
amenait a 1'a6rodrome, assez eloignd de la ville. L'avion de la
Compagnie br6silienne KVarig a qui venait de New York etait
en retard, ce qui permit au T.H. Pere de pouvoir causer encore
un peu avec les quelques confreres qui I'avaient accompagn'
jusque-1a.
Nous quittons BelIm vers cinq heures trente pour Rio. A bord
du a Constellation * nous sommes confortablement install-s, mais
en compensation on ne peut rien voir, car I'avion vole A grande
hauteur et le temps est assez couvert.
Nous faisons un 16ger arret a I'a6rodrome du a Tirirical*, qui
dessert la ville de Sio Luis, capitale de 1'Etat de Maranhio et
nous nous enfongons vers la mer que nous allons survoler pendant six heures.
Vers 11 h 30, nous sommes h Rio. L'avion fait un large cercle,
qui permet au T.H. Pere d'avoir une vue d'ensemble sur la baie
« la plus belle du monde », redit-on, avec ses ihes vertes, sur
'immense ville, sur les montagnes qui 1'entourent ; et aussi sur
le Corcovado que domine le gigantesque Christ blanc, aux bras
largement ouverts.
Notre avion se pose doucement sur la piste. L'hdtesse de
I'air fait descendre en premier lieu le T.H. Pere accompagnrd de
M. Godinho. En bas de 1'dchelle se trouvait M. Paul de Vicenzi,
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chef du protocole du Ministere des Affaires 6trangeres, charge de
presenter au Superieur general la bienvenue au nom du President
de la Republique, qui le recevait comme h6te officiel du Gouvernement et mettait a sa disposition une auto pour ses deplacements a Rio ou au dehors. La se trouvaient aussi M. le Visiteur
avec son Conseil, plusieurs confreres, ia Mere Blanchot avec son
Conseil.
Plus loin, un parterre de personnes, un tapis de couleurs:
150 Filles de la Charite, les 6elves de I'Ecole d'infirmieres a Louise
de Marillac a, des del6gations de chaque college des Soeurs A
Rio, des Enfants de Marie, des Dames de la Charite et d'autres
personnes amies de la Communaute. La fanfare de la Force
Aerienne du Brdsil remplissait d'harmonies musicales l'ambiance
de joie et de soleil... Tout ce monde applaudit le T.H. Pere qui
salue des mains et qui remercie. Apres avoir pris cong6 des
autorit6s, la voiture officielle emporte l'illustre voyageur vers le
quartier de o Laranjeirasz, ou se trouve la Maison Centrale des
Lazaristes. A l'entr6e se d6ploie une double haie formde par les
eleves du college Saint-Vincent, dirig6 par nos confreres. A sa
descente d'auto, le T.H. Pere est accueilli par nos pr6tres anciens
qui n'ont pu aller jusqu'- l'a6rodrome. Une petite visite a la
chapelle, simple et claire, pour remercier le Seigneur de notre
bon voyage, et le T.H. Pere dit quelques mots a un groupe de
Postulantes qui etaient venues le saluer et prend cong6 aussi de
la Mere Blanchot qui l'avait accompagn6 jusque-1~.
L'ascenseur nous mene au premier 6tage oi sera loge le
Supdrieur g6n6ral et oil il pourra prendre un pen de repos avant
le d6jeuner.
A table, un joyeux a Deo gratias
a fourni aux nombreux
confreres pr6sents l'occasion d'6changer les premieres impressions
de cette journ6e extraordinaire. Au cours du repas, M. Jose Sales,
Visiteur, adresse au T.H. Pere quelques mots pour lui dire la
joie qu'apporte sa visite A toute la Province, et se f6liciter de
I'occasion de connaitre personnellement nos problemes et de
constater la v6n6ration, I'affection filiale et la reconnaissance de
tous les confreres br6siliens. Le T.H. Pere repond en manifestant
sa satisfaction de voir les confreres et les oeuvres de la Province
et de constater qu'on travaille efficacement a l'ceuvre de saint
Vincent.
VISITE DE Rio.
On fait ensuite connaissance de la maison ou plutot des deux
maisons : la Maison Centrale et le college Saint-Vincent, puisque
l'une se trouve a c6te de l'autre. Accroch6e au flanc de la
montagne, la Maison Centrale, toute neuve, avec ses trois etages,
est une construction moderne avec une modeste chapelle, des
chambres bien adapties, une excellente salle de recreation et un
refectoire assez vaste. Le college se trouve un peu plus bas, et pius
proche de la rue ; c'est un edifice recent, A cinq 6tages avec de
vastes classes, un excellent auditorium et d'autres pieces requises
dans un college qui doit rdpondre aux exigences actuelles .
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Vers quatre heures, M. le Visiteur procure au T.H. Pere une
promenade au a Corcovado *, montagne haute de 700 metres sur
laquelle a dt6 placde la statue du Christ R6dempteur (1) dont les
caracteristiques sont : 1 200 tonnes de poids, 30 metres de hauteur
et dont les bras 6tendus s'ouvrent sur 28 metres. La route monte
en zigzagant, bordee d'arbres et laissant entrevoir a travers
des clairieres, la ville qui s'6tend en bas. Tout pres de la statue
la vue est vraiment ravissante et embrasse la ville de Rio et les
environs.
Au Sud, c'est le quartier de a Copacabana
a
avec ses nombreux
gratte-ciels ; au Nord, c'est la grande partie de la ville serree
entre mer et montagne. Les vastes plages, surtout celle de Copacabana, courbe de cinq kilometres baignee d'une mer presque
continuellement vert emeraude... Plus loin, en face de Rio, la
ville voisine de Niteroi et la baie de Guanabara,avec sa flotille
de quelque 130 iles petites et grandes...
Le T.H. Pere s'est arr&td pour contempler cette vue ravissante.
Puis, accompagne des confreres, MM. Fr. Godinho, Sales, Jorge
Cunha, Audalio Neves, Joaquim Horta, il a accept6 de p*cendre
un verre de a coca-colaa, la fameuse boisson dont la propagande
vante les attraits dans les rues et sur les routes des pays sudamericains et ailleurs dans le monde. De retour, nous avons pris
un autre chemin en passant par l'avenue qui longe la mer. et
qui pour cela s'appelle a Beira-Mar a. On avait de la sorte une
autre vision de la ville, maintenant d6ji tout illuminde.
Nous rentrons a la maison apres une journ6e que l'on
pourrait appeler adrienne, puisque dans la matinee on avait
franchi en avion les 2656 kilometres de Belem a Rio et qu'on
la terminait aux pieds du Christ sur le Corcovado i 700 metres !...
MAISON CENTRALE DE Rio.

I11 aout. - Le T.H. Pere est aujourd'hui I'h6te de la Maison
Centrale des Filles de la Charite. Pour eviter le centre de Rio,
toujours encombre de voitures, on grimpe A 300 metres, puis par
un tunnel, I'on se trouve de I'autre c6te de la montagne dans le
quartier des Sceurs. Nous y arrivons vers huit heures. Les tout
petits garcons du college Saint-Vincent, dirig6 par les Sceurs,
une centaine, sont align6s de I'un et l'autre c6td de la route
jusqu'au sanctuaire de la a Medaille Miraculeuse a. Les couleurs
pontificales, br6siliennes, amcricaines et franqaises flottent au
vent. D'autres collgges : Petropolis, Louise de Marillac, Imaculada
Concelio, Provindencia, Sao Cornelio sont prdsents ; beaucoup de
Filles de la Charite. Nous entrons dans le sanctuaire oit le
(1) On sait que I'un des lointains initiateurs et des ardents defenseurs de cette statue du Christ A driger sur le Corcovado (La Perdrix)
fut le Lazariste carducien Pierre Bos. Nd le 16 decembre 1834, il fut
cnvoyd au Bresil en 1859 et mourut A Rio de Janeiro le 3 janvier 1916.
Sur la construction, la description et I'inauguration de ce monument,
voir les pages insderes dans les Annales de la Congregation de la
Mission, 1932, p. 378-394 (note des Annales).
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T.H. Pere doit celebrer la Sainte Messe, aide des deux Directeurs
des Sceurs, I'ancien M. Tobie Dequidt et le nouveau M. Antonio
Mourao. L'assistance remplit litt6ralement la chapelle et il n'y

avait paz assez de place pour tout le monde. Une messe du
Superieur g6ndral de la Mission au Brdsil constitue un devnement
tout a fait extraordinaire !... Apres la messe, le T.H. Pere se
dirige a l'ancienne chapelle qui sert actuellement
naut6 pour les exercices de regle.

a la Commu-

Nous passons ensuite a la Salle des retraites,oi sont reunies
les Sceurs pour la presentation officielle du T.H. Pere. Une Seur
le salue en francais et lui raconte la 16gende de la a Croix du
Sud *. x Les Sceurs, dira 1'oratrice, veulent vous offrir une croix
symbolique, toute spirituelle ; elle vous assurerade notre respect
filial, de notre reconnaissance pour votre visite. Notre croix est
notre ceuvre a toutes... Sceurs chargees des ceuvres de jeunesse...
imes ieunes, brillants
devouement inlassable pres de ces
qu'il faut polir ; Sceurs infirmieres.... dans le travail silencieux des h6pitaux et parmi les veilles fatigantes ; Sceurs
des ceuvres de vieillards, d'anormaux, des dements... actes
de renoncements sans consolation humaine ; Sceurs des
(taudis)...
visites aux pauvres... I'ascension des < favelas
Voilt le cadeau symbolique deposd dans les mains du T.H.
Pere ,. Celui-ci rdpondit en francais et dit aux Sceurs que
cette visite 6tait pour lui une joie et une grace du ciel ; il les
remercie du bien qu'elles font et leur d6clare sa satisfaction de
voir leur nombre si consolant. Les Sceurs ont, comma le Christ sur
le Corcovado, les bras ouverts pour accueillir tout le monde dans
I'amour de J6sus-Christ. II termine en manifestant son excellente
impression de cette visite par le mot de remerciement en portugais : - muito obrigado ,.
On a fait ensuite une visite rapide a l'imprimerie, au Secrtariat et a 1'Economat. L'on monte au premier 6tage pour la
visite du Seminaire. Dans la salle silencieuse et recueillie une
petite Soeur lit un compliment en francais : . Vous connaissez
deja, dit-elle, la tr&s chaude affection que vous portent le Bresil
et vos Fils et vos Filles ; avec quel respect sont accueillies vos
ddcisions... Nous aussi, la portion du troupeau qui vous est la
plus chore, le Sdminaire, nous venons aupres de vous, avec simpiicitd recevoir vos paternelles consignes pour etre plus ferventes
en notre vocation et recevoir de vous, mon Pare, votre bdnddiction D.
Le T.H. Pere dit aux petites Sceurs sa joie de les voir
nombreuses. II les exhorte a bien profiter des avantages du Seminaire pour leur formation et il les benit. Un chant cl6ture la visite.
A c6te de la Maison Centrale, et situd plus haut dans la
colline, se trouve l'h6pital destine a recevoir les Sceurs malades
ct anciennes. Le T.H. Pere ne les a pas oubliees. Une Sceur
iage de 90 ans le salue en faisant siennes les paroles du vieux
Sim6on : v A prdsent je peux mourir, car imes yeux ont vu le
successeur de saint Vincent .
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On n'a pas encore tout vu. Apres le dejeuner, ce fut le
tour des petits eleves du college

<< Matoso

-. Ils ne savent pas

encore tres bien parler, mais ils savent chanter et jouer de la
musique pour honorer le T.H. Pere.
Nous allons maintenant a une autre ceuvre : le Dispensaire.
C'dtait le moment ou des centaines de pauvres prenaient la
soupe et rccevaient des medicaments ; scene bien dans l'esprit de
la vocation et par consequent tres agreable au ceur du successeur
de saint Vincent. Au premier etage est logae 1'Ecole d'infirmieres
Louise de Marillac ,. Une des eleves. et qui pour la circonsL
tance se trouvait &tre une religieuse franciscaine, a lu un petit
compliment. Le T.H. Pere lui a repondu en souhaitant aux
futures infirmieres un heureux avenir en leur rappelant le
magnifique apostolat que leur profession permettra d'exercer.
Cette fois-ci, on avait fait le tour des activites de la Maison
Centrale. Mais la Mere Blanchot entendait profiter de tous
les moments d'une journe si extraordinaire et en m6me temps
procurer une joie sp6ciale aux Soeurs qui 6taient en retraite a
la a Santa Casa ,. Un coup de telephone alerta le personnel de

I'h6pital, et on s'y rendit dans la grande salle oh etaient r6unies
les retraitantes venues de diffirentes parties de la Province. Le
T.H. Pere leur souhaita des graces abondantes pour qu'elles
puissent raaliser une bonne retraite et les benit.
COLLEGE DE .'IMMACULEE.

Le cernier acte de ce- jour se passera au college <cImaculada
Conceiiao>, un des plus grands et traditionnels colleges des

Filles de la Charit6 au Bresil. La salle des fetes d6bordait d'une
assistance choisie : les personnes amies du college, de nomoreux confreres, les 61eves et anciennes eldves, plusieurs Seurs,
des 616ves d'autres colleges, etc...
Un des professeurs de l'Imaculada, Dr Vicente de Paula
Guimaraes parle sur la personne du T.H. Pere et a la fin, lui
offre un de ses livres : c 0 Pastorsinho de Pou . (Le petit

patre du Pouy); c'Pst la vie de saint Vincent racont6 aux
enfants. On a le plaisir d'entendre de splendides num6ros de
chant de danses, de piano; parmi ces num6ros un magnifique
choral de Bach et un chant des < Indidens Parccis ,.
12 aofit. - Apr e s ce rapide contact avec la xille de Rio, le
T.H.

Pare va faire connaissance du centre du pays : il va visiter
quelques maisons des confreres et des Sceurs dans l'Etat de
Minas Gerais oiu ont 6t6 fondees

la premiere

maison

des
confreres et celle des Fil:es de la Charite. Ce sera un voyage
a
de 530 kilometres en auto, de Rio Belo Horizonte, en y ajoutant
quelque 200 autres i I'interieur de 1'Etat.

PETROPOLIS.
Vels 8 heures du matin on part : le T.H. Pre, M. Godinho,
M. le Visitcur et M. Mourao. Directeur des Sceurs. Apres avoir
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traverse une grande partie de la ville, nous gagnons la magnifique autoroute, qui nous conduit A la premiere etape de ce
voyage : Petropolis, A 62 kilometres. La route monte en lacets,
bordee de petits parterres, de fontaines, au milieu d'un paysage
imposant fait de montagnes, de grands arbres aux couleurs
varides...
Nous allons faire une surprise aux Filles de la Charit6 du
college a Santa Isabel *, qui ne sont pas averties de notre passage; aussi quand on annonce le T.H. Pere, la cloche, A toute
volee, appelle les Soeurs. On cause un peu en prenant un
Scafesinho *, selon la coutume du pays. La visite est rapide
mais les Sceurs se consolent, car nous devons revenir plus
tard ý Petropolis.
TRES RIos.
Notre deuxieme etape sera la petite ville de v Tres Rios c.
oil les Filles de la Charit6 dirigent un h6pital, a Nossa Senhora
da Conceidio o. Cette fois-ci c'est ?" nous qu'on menage une
surprise. Nous comptions passer presque inapercus et voila qu'aux
abords de la ville des agents de la circulation sont IA pour
nous attendre. Il y a un car avec la Sceur Servante, des Enfants
de Marie, des 61Kves, etc... On entre dans la ville parmi le bruit
des x motards *. Les gens accourent aux portes des maisons
pour saisir cet 6v6nement extraordinaire tout A fait imprdvu.
Devant l'h6pital se trouvaient la Mere Blanchot et trois
Conseillres, les Filles de la Charit6 de l'h6pital et quelques
Soeurs de la maison voisine de Paraiba do Sul, avec une d616gation d'6leves, des x Louise *, des malades, etc... On salue ce
monde si aimable et on entre dans la chapelle pour remercier
le bon Dieu avec les versets du Magnificat. A la chambre de
Communautd, le T.H. Pere remercie ses Filles et celles-ci lui
parlent de leur joie et de leur oeuvre.
JUIZ DE FORA.
o Longa est via n... et il ne faut pas perdre du temps. On se
remet en route pour la grande ville industrielle de < Jdui de
Fora» oii les Filles de la Charite possedent plusieurs maisons.
A l'entrde de la ville, nous nous trouvons en face d'un hospice
de vieillards, < Asilio dos Velhos v. II fallait apprdcier la joie de
ccs bons vieux, hommes et femmes, qui voulaient tous baiser la
m-ain du T.H. Pere dont ils n'ont assurdment qu'une tres vague
ide ; il y en a qui ont voulu offrir au T.H. Pire une image, le
seul cadeau dont ils disposaient !... c donnent beaucoup, ceux qui
donnent tout ce qu'ils ont !... v.
Nous nous dirigeons vers le centre de la ville pour visiter une
autre maison des Filles de la Charit6 : < Casa da ProvidenciaZ.
Le T.H. Pire y est accueilli par quelques membres du clerg6
s6culier, par des Conferenciers de saint Vincent de Paul, par
des Louises de Marillac, ainsi que par les Sceurs, et parmi elles
la Mere Blanchot et ses Conseilleres, qui nous ont encore une
fois devanc6. Salu6 par une des Louises, le T.H. Pere remercie
tous ceux qui, avec tant de bontd, le recevaient et souhaita la
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cuntinuite de I'union des groupes de la famille \incentienne pour
la plus grande prosperitd des rutures de charit6.
Naturellement les Soeurs tenaient a se trouver plus en
famille avec le T.H. Pere ; cclui-ci leur dit la joie de cette rencontre et les exhorta a conserver )'esprit de leur vocation et les
remercie pour le bien qu'clles realisent dans leurs oeuvres de
charite.
BARBACENA.

Vers 2 h 30, nous reprenons la route pour la dcrnitre elape
de ce jour : Barbacena. Sur notre chemin se trouve la ville de
a Santos Dumonit qui evoque le famcux pionnier bresilien de
l'aiation. Les Sceurs y ont soin d'un petit hospice de vieillards.
Les tlris Soeurs de la maison se sent mis au bord de la rue a\ec
Icurs I:ons vieux pour saluer le T.H. Pere a son passage.
A 4 heures, nous arrivons a Barbaccna et nous allons directement au college vcImaculada Concei~-do , dirig6 par nos Scurs.
Dcvant Ie college dtaient alignees les mille dleves auxquelles se
joignirent les Filles de la Charite du college et d'autres maisons
de la ville ainsi qu'un groupe d'dleves du college <cNossa Senhora
das Dores

de la ville voisine

.

Sdio Jodo d'EI-Rei ». Tout ce

monde applaudit le T.H. Pere a sa descente de I'auto avec beaucoup d'enthousiasme. alors qu'il est compliment6 par notre
confrere. M. Salvador Rubim, aum6nier du college. A la chapelle,
ornce et iliumince, un groupe d'Aspirantes chante un vibrant
Magnificat.
La maison est vaste. Sa facade, flanqute de deux tours,
rappelle d'une certaine facon legenre chiteau. Le nombre croissant d'dleves ct les exigences modernes en matiere d'6ducation
ont poussd les Srcurs a multiplier de nouvelles constructions.
Le soir a eu lieu une seance en I'honneur du Superieur general.
En plus des compagnons de voyage et de notre confrere M. Rubim,
il v avait dans la salle des fetes, les autorites civiles, M. le Curd
de la paroisse, des membres du clered. beaucoup de Soeurs,
des dleves, etc... On cxdcuta un ample programme avec des
numeros de chants, de morceaux de piano. des discours en anglais
et en francais, etc... Au nom du Superieur gendral, M. Godinho
remerie de cet hommage si bien rdussi et si filial.
Le lendemain, apres avoir celdbrc la messe de la Communautd,
le T.H. Pere est all e recevoir toutre les Sacurs rtunies dans
la
chambrbe de Communautd. La. il cut loccasion plut6t rare
d'entendre un orpheon compose exclusivement de Filles de
la
Charite, qui lui firent entendre : ..
Mion Pere, ce n'est qu'tu
au reroir ,. la chanson scout qui cn dit long sur les sentiments
qui les anmaicnt '..

Le T.H. Prc nkc pouvait que remercier de

l'accueil si chaud qu'on lui vait recrrv et b enir ses Filles
si
ddvouces.
Sur le chemin du d6part, la Seour Lemos, Sacur Servante de
l" Asilo dos Sagrados Coragoes,, invita le T.H. Pere a visiter
la nouvelle chapelle jqu'lle vcnait d'inaugurer, ce qu'il
a fait en
y ajoutant une brvec \isitc dans I.a rniison toute rajeunie.
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On ne pouvait pas quitter Barbacena sans que le T.H. Pere
aille porter un peu de consolation aux Sceurs qui ont un si dur
travail dans 1' a Assistencia de Alienados a, maison de maladies
mentales oil sont internis quelque 3 500 clients : 1000 hommes et
2 500 femmes i... Devant la maison etaient ranges, sur une double
hale, des hommes et des femmes, naturellement les moins touch6s par la maladie, et qui applaudissaient le Sup6rieur g6enral
a son passage au milieu d'eux. Quel 6trange spectacle que celui
de ces pauvres gens dont on retrouvait l'inconscience sur leur
visage !... On parcourt la maison pour voir notamment quelques
travaux exdcutes par ies malades. Le T.H. Pere a tenu a remercier
les Sceurs pour cc travail humainement si peu consolant, mais
qui reste, aux yeux de la foi, si largement meritoire i
BELO HORIZONTE.
Et puis nous voila en route pour Belo Horizonte, capitale de
"'Etat de Minas Giruis. La route monte, le chauffeur est inquiet
parce que le moteur chauffe. Nous sommes obliges h de frdquents
arrets pour changer l'eau du radiateur. On marche quand meme
a tres bonne allure, au milieu d'un paysage varid et nous
voici A Belo Horizonte vers 13 heures. A l'entrde de la ville, on
peut lire sur une bande d'etoffe suspendue au-dessus de la route :
a Belo Horizonte souhaite la bienvenue au RP. William Slattery ,.
A cet endroit il y avait un groupement de gens et de voitures :
c'6tait la r6ception officielle. Parmi cette del6gation, on remarque
notre confrere Mgr Joao Cavati, le reprdsentant de Son Excellence
le Gouvemeur de I'Etat, Dr Bias Forte, i ses c6t6s M. le Maire de
la ville, Dr Amintas de Barros, le Pr6sident de notre Association
d'anciens eleves (A.EA.L.A.C.), M. Vicente Carasalade, M. Antonio
Lara Resende, fondateur et premier President de I' < A.E.A.LA.C. D,
notre confrere M. Dasio Moura, charg6 de la paroisse SaintJoseph de Calafate, d'autres confreres, des membres des Confirences de Saint-Vincent de Paul, des Filles de la Charit6, etc... Une
fanfare militaire donnait a l'ambiance un joyeux air de fete.
M. le Maire, en quelques mots, souhaite la bienvenue au
T.H. Pere et lui remet une clef de la ville ; M. Carsalade le salue
au nom de nos anciens 6leves et un membre des Conf6rences au
nom de I'Association.
Nous continuons notre chemin vers la paroisse confiee a nos
confreres. Devant la porte de l'eglise, une autre fanfare rend
encore plus bruyante notre arrivee. Apres une courte visite a
I'6glise, on se rend au presbytere oh le T.H. Pere prend cong6
des autorit6s et des personnes qui l'ont ainsi accueilli et
accompagn6.
Dans I'apres-midi nous rendons diverses visites. D'abord h
Son Excellence le Gouverneur de l'Etat, Dr Bias Forte, h qui le
T.H. Pere tenait A dire merci pour sa ddlicate attention, en se
faisant representer a I'occasion de cette visite et aussi pour avoir
mis a sa disposition un officier militaire. Son Excellence, en
compagnie de son 6pouse et entour6 d'autres personnes, a requ
le Supdrieur g6n6ral avec force sympathie, et pendant les
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quelqucs moments de conversation, Mme Bias Forte a tenu a
manifester sa reconnaissance aux Filles de la Charite dont elle
a elt I'eleve.
Ce fut ensuite le tcur de M. le Maire de la ville, Dr Amintas
de Burros qui nous reCut, entoure de ses adjoints et conseillers,
dans une grande salle de la Mairie. Au cours de la visite, il nous
fait servir un excellent ccafe D et le T.H. Pere le remercie de
son :,ccucil ct du geste si gentil lors de la remise d'une clef de la
ville.
Quand il s'agit de remercier, il ne faut oublier personne,
au risque d'ttre deplaisant ; c'est pour cela que nous sommes
alids voil deux journaux qui s'etaient particulierement occupes
de notre voyage : < 0 Globo b et o 0 Diario». Le Directeur de
, O Globo nous rccoit gentiment et nous a conduit a son
catbinet de travail. II montre au T.H. Pere le numero du journal,
qui a publie des donnies et renseignements sur notre Ecole
Apostolique du Caraqa.
Pour la Aisite au journal catholique de I'archidioccse
, 0 Diario ., nous etions une veritable caravane: le T.H. Pere,
notr'i confrere Mgr Cavati, MM. Godinho, Sales, Mourdo, Moura,
cuir de notre paroisse, Pessua. vicaire cooperateur, Geraldo
:"odinhlc, auim6nier de la Force Aerienne, Rubim, aum6nier du
college des Sceurs a Barbacena, Vicente Carasalade, President de
notre Association d'ancicns eleves et le Capitaine Mario Mello,
mis a la disposition du Superieur gtneral par le Gouverneur de
1lEtat. Les Directeurs Ennius Marcus de Oliveira et Jose Mendonca
ainsi que l'Assistant ecclesiastique, Rev. Pere Martinho Penido,
O.P.. nous ont accucilii avec beaucoup de bienveillance, nous ont
montrd les ateliers. etc... On a caust agr6ablement et le T.H. Pere
a remercie les Directeurs de s'etre occup6s de son voyage a
Belo Horizonte.
II n'cst que juste d'insrcri ici que deux autres journaux :
1', Estado de Ni las > et le a Diariode Minas , ont meme demandd
au T.H. Peic une interview. Cela prouve que la visite du T.H. Pere
a etd largements relat6e et diffusde par toute la presse de
Belo Horizonte.
14 uout. - Dans la matin&e, le T.H. Pere rend visite
a
Mgr Serafim Fernandes, 6veque auxiliaire de Belo Horizonte,
Iun de nus d·ievcs a Diamantina, Mer 1'Archeveque se trouvait
alors
absent.
On ne pouvait pas oublier les deux maisons des Filles
de la
Cln;-it:

la Creche

de

< Menino

Jesus ",

vaste

maison

qui
ac.ucille plusieurs centaines d'enfants. I1fallait voir l'dtonnement
et la curiosite de ce petit monde i la vue de ces personnages si
p:u connus d'eux !... L'autre maison ' <,H6pit al Saint-Vincent .,
est un ensemble de plusieurs batiments, les uns tout neufs et
tris modernes. Dans ces deux maisons fort apprdciees de
la
iilic entiere, le T.H. Phre a pu se faire une idde du travail des
Filies de Ia Charitd et de leur d6vouement h i'endroit des malades
el des pauvres.
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Dans 1'apres-midi, nous partons pour Mariana. La petite caravane composee du T.H. Pere, de MM. Godinho, Sales et Mourao
prend place dans I'auto officielle. La route, bonne pour le moment,
est bordee, ici et la, de petites fermes ou de modestes cites
cour-me Itabirito, Congonhas do Campo ; villes paisibles qui sommeillent a I'ombre des arbres qui les entourent.
Nous montons vers les hautes terres de Minas qui abriterern
jadis toute une civilisation miniere : mines d'or, mines de fer, etc.
Et nous nous trouvons en pr6sence d'une de ces vieilles villes :
(l'or noir) qui grace a l'or de ses fleuves et
< Ouro Preto
rivieres, a joui d'une splendeur dans le passe.
A l'entree de la ville, nous rencontrons la voiture de nos
confreres venus de Mariana pour nous attendre et nous faire
cortege. Un arr6t dans un h6pital tenu par des religieuses Carm6litaines d'une Congregation dioc6saine, permet un peu de repos
et nous menage quelques rafraichissements, car il fait tres chaud.
Nous traversons la ville, vieille cite paisible, accrochee aux flancs
de la montagne et dont les clochers, surgissant ici et lt, semblent
autant de sentinelles qui surveillent le tr6sor d'art constitud par
ces antiques eglises de style colonial, amples bitisses a la facade
baroque, aux grandes portes en bois sculpt6, etc... Ouro Preto
conserve un peu ses coutumes d'autrefois. Malgrd les autos, qui
parfois embouteillent les rues 6troites, on volt encoie des mulets
aui cheminent impassibles devant ces machines que la civilisation leir oppose et qui cnvahissent leur paisible domaine dont
sculs i! jouissaient naguere tranquillement... Et nous roulons
vers Mariana, ville plus modeste que la pr6cedente, silencieuse
et familiale. C'est le siige episcopal le plus ancien de l'Etat.
C'est en cette ville que des 1849 fut fondee la premiere maison des
Filles de la Charite au Brdsil et dans toute 1'Amdrique du Sud...
En 1849 !...
Le Grand Seminaire nous attend. Adossd A une modeste
colline et en retrait de la ville, il se presente agr6ablement avec
une belle faqade ornee d'une scene evangdlique : le Christ au
milieu de ses ap6tres dans un champ de bl1...
Le T.H. Pere est chaudement accueilli par Mgr Oscar de
Oliveira, archev6que coadjuteur a sede plena n, notre ancien eleve
en ce mrme seminaire. Tout autour de lui, des membres du
clerg6 seculier, les confreres des Grand et Petit Seminaire, des
Filles de la Charit6, etc...
Comme nous ne disposons pas de beaucoup de temps, les
Filles de la Charite profitent de la soirde pour rendre hommage
au T.H. Pere dans leur college < Providenciav. Agreable seance,
allocutions aimables, chants et morceaux de musique.
LE S.MINAIRE

DE MARIANA.

15 aoil. - C'est aujourd'hui la fete jubilaire du Grand Seminaire, qui compte en ce jour, ses vingt-cinq ans de fondation.
Construit par Mgr Helvecio Gomes de Oliveira, archeveque de
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Mariana, il fut inaugurC le 15 aout 1934, A la suite d'une messe
Puntificale que celebra le cardinal Luigi Masella, alors Nonce
Apostolique, en presence de Son Excellence le Gouvereur de
1'Etat.
La fete du 15 aoilt 1959, debute par la messe du T.H. Pere
dans la belle chapelle du Grand Seminaire, dont le plafond exalte
la gloire de saint Joseph, patron de la maison.
A 8 h 30, la messe Pontificale est c1ddbrde par Mgr 1'Archeveque
coadjuteur. Les chants sont executes par les magnifiques Scholas
des Grand ct Petit seminaire, sous l'habile direction de notre
confrere. le Recteur du sdminaire, M. Joaquim Maia.
Au cours de cette journ6e, une visite s'imposait : voir la
premiere maison et la premiere chapelle des Filles de la Charite
en Amerique du Sud ! La maison, bitie dans le style du temps
et la chapelle interne sont encore conserv6es. La furent installes
les premieres Filles de la Charitd, par notre confrere Mgr Vicoso,
eveque de la ville, en 1849.
A Mariana. une autre maison compte dans I'histoire de la
Province : c'est le Petit s6minaire. Nous y sommes all6s, vers
14 heures, a I'occasion de 1'inauguration d'un terrain de sport
et d'une piscine, en presence de Mgr I'Archeveque coadjuteur.
Ce sdminaire a 6td le premier dirige par les Lazaristes au
Br6sil ; ils v sont depuis plus de cent ans, depuis 1853.
Le couronnemcnt de cette journe jubilaire, une seance solennelle nous rtunit au Grand s6minaire. Dans le salon des fetes, en
presence de Mgr l'Archeveque et d'une nombreuse assistance,
le T.H. Pere est saluC en anglais et en latin par les dleves du
Grand Seminaire, en portugais par ceux du Petit. On entendit
ensuite divers morceaux de musique par la , Schola di Grand
Seminaire, entre autres : , Les Martyrs aux Arenes . Puis ce
furent des exhibitions folkloriques int6ressantes et d'autres
morceaux executes par I'orchestre. A la fin le T.H. Pere remercia
Mgr I'Archexvque et les organisatcurs de la seance si heureusement
reussie et souhaita aux deux seminaires un heureux avenir et
beaucoup de bonnes et solides vocations.
16 aotit. - Nous avons refait les 100 kilometres vers Belo
Hori-onte. ou nous sommes parvenus vers midi.
DI\lMCIrE A BELO HORIZONTE.

A 18 hbures, cn cc dimanche leI T.H. Pere celdbre la messe
dans 1'eglise paroissiale de nos confreres, en presence de nombreux
paroissiens ct des membres de notre Association d'anciens eleves
(A.EA.L.A.C.). A l'dvani!e, M. Godinho prdsente le T.H. Pere A
la paroisse et parle egalement de nos anciens
eleves.
Aipris laP esse, ý la salle paroissiale, une sdance en l'honneur
du T.H. Pre a Wtd organisde par d'anciens delves. Tout d'abord,
h. e Visiteur parl au T.H. PP re sur cette Association: r Voici
no aaciens 6Iives, V'e'us de partout : de Mariana,de Diamantina,
dc Pctropolis, rdt Caraca etc... \ous sommes heureux de constater
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qu'lls demeurent fideles i la formation revue chez nous... Si no: ,e
Province se trouve actuellement dans une situation economieue
ameliorde, si nos aeuvres se divcloppent, si nos vocations peuvent
etre soutenues dans nos Ecoles Apostoliques, si nous avons des
moyens d'apostolat dans nos colleges, etc..., nous sommes redevables de tout cela au devouement et a la cooperation de nos
anciens dleves et specialement a notre Association d'anciens dleves
(A.EAL.A.C.) 3. A son tour le President de I'A.EAL.A.C. atteste
au T.H. Pere : Nous voici tous reunis pleins de respect et
d'amour envers le dix-neuvibme successeur de saint Vincent... Nous
entendons suivre les immuables principes de saint Vincent qui
sont encore, dans cette societe bouleversde, la base de la vraie
solidarite humaine dans la charite v. La partie artistique est
assuree par les eleves de 1'Ecole Apostolique du Caraqa ; ils Font
fait d'une facon remarquable. Le T.H. Pere ne pouvait que
remercier de cet hommage si cordial et de I'aide precieuse que
nos anciens eleves assurent aux ceuvres de la Province brisilienne.
DIAMANTINA.

17 aoi2t. - Voyage a Diamantina.Vers 7 h 30, accompagne de
MM. Godinho, Sales et Mourao, le T.H. Pere prend I'avion.
Voyagent avec nous, la Mere Blanchot et la Soeur Andrade. Dia1 200 metres d'altitude. Avant d'y arriver,
mantina se trouve
vers 8 h 30, nous survoions de grandes montagnes. A I'aerodrome
assez Oloign6 de la ville, il y a tout de meme beaucoup de monde
pour nous attendre : Mgr Jos6 Newton Batista, archevtque de
Diamantina, Mgr Serafim Gomes Jardim, archev&que titulaire
d'Ansarto et ancien eveque de Ia ville, des prftres du clerg6
seculier, des autorites civiles, confreres du s6minaire, Filles
de la Charit6, 6leves des Soeurs, etc... En entrant dans la ville,
on voyait de larges bandes de calicot avec des inscriptions
vovantes, souhaitant la bienvenue au Superieur general; et sur
I'une de ces banderoles on pouvait lire: < les pauvres de
Diamantina offrent au T.H. Pere leurs prieres et leurs souffrances !... ». Devant le s.minaire, M. Demerval Mont'Alvio, Recteur, souhaita, avec eloquence et beaucoup de coeur, la bienvenue
au successeur de saint Vincent, en attestant la joie de tous ces
enfants de le recevoir dans ce Seminaire que la Congregation
dirige depuis 1866.
Aux agapes dtaient presents, autour du T.H. Pere, les deux
archeveques, plusieurs membres du clerge s6culier, les confreres
et les ssminaristes. Mgr l'Archevique salua le T.H. Pere et parlant
du travail des Lazaristes a Diamantina,ajouta des paroles pleines
de bienveillance envers les enfants de saint Vincent : 4 Au Brisil,
les Lazaristes sont les meilleurs formateurs du clerge ; et si cela
dependait de moi, ils auraient la direction de tous les seminaires
du pays *. Le T.H. Pere a vivement remercie Monseigneur de ses
tout aimables paroles. Elles seront pour les confrires un puissant
stimulant dans ce travail si ddlicat et si absorbant de la formation
du clerg6. Puis vinrent des voeux pour la prospirit6 du seminaire
qui produit une si bonne impression.
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A nouveau les stminaristes allaient se presenter au T.H. Pere,
lors de la seance du soir en son honneur. L'assistance nombreuse
0tait, elle aussi, honoree par la presence des deux archeveques,
et par de nombreux pretres, etc... On entendit deux discours du
Grand et de Petit sdminaire. Ensuite notre confrere, M. Ely
Carneiro retra;a 'historique des activit6s lazaristes A Diamantina.
La , Schola * du stminaire cxecuta les meilleurs morceaux de son
rdpertoire : c Isidore le Martyr D , Allons i Diamantinax, puis
un num6ro folklorique tres populaire et tres couleur locale:
< o peixe vivo , (le poisson vivant). A la fin, le T.H. Pere remercia
les sCminaristes pour une telle reussite et manifesta son contentement de faire ainsi connaissance avec cette maison de la
Congregation, et de voir les travaux de nos confreres tout en
constatant combien Monseigneur les avait en haute estime.
18 uo&it. - Le T.H. Pere, en prCsence des 61eves, c6ldbra la
messe dans la belle dglise du seminaire. La matinde fut ensuite
consacree a une s6rie de visites qui s'imposaient : aux deux
archeveques qui se sont montris si bienveillants ; a la cath6drale
et a l'Ecole dentaire. Nous sommes alles voir aussi une des
ceuvres d'assistance socia!e de la ville : Le pain de saint Antoine,
0 pio de S. Antonio , : hospice de vieillards. Et surtout nous
crndimcs visite aux deux maisons des Filles de la Charite : le
co!lege
r
Nossa Senhora das Dores ,, et I'Hopital, dirig6 egalement
par nos Sceurs.
Dans I'apres-midi. nous nous summes rendus a une autre
maison de la Congregation : la maison des Missionnaires c Chacara
das M.isse6s ý. I1 y a la une tquipe qui assure des missions dans
I'archidiocesc et parfois aussi dans d'autres dioceses. I1 est
xraiment dommage qu'ils ne soient pas plus nombreux.
Cctte journec rcservait une surprise au T.H. Pere : Le Commandant du bataillon de la Police I'invite a visiter leur caserne.
En v arrivant, le T.H. Pere est recu par un officier qui le conduit
au bureau du Commandant, entour6 de tout son 6tat-major. Dans
un petit discours d'allure militaire, le Commandant remercie le
Superieur gne6ral de sa visite et I'invite a assister a un d6fild
du hataillon en son honneur. Et de fait, du perron, le TH. Pere
wiw passer devant Iui, fanfare en tete, les troupes de la Police.
Je crois bien que dans sa vie Notre T.H. Pere n'a pas eu d'autres
dcfitls militaires en son honneur: il a fallu venir dans
ce coin
du Bresil pour qu'un hommare militaire soit rendu au
Gner&al
de I armee pacifique des Lazaristes et des Filles de la Charite
!...
Dans la soiree, une seance au Lcllege des Sceurs marque et
traduit Ihommage des Fiilcms h leur P ere en saint Vincent. En
pr'6sence de Mgr I'Archevr-que. qu'entourent prktres
du clerg6
s'cu!ier, et confrercs. une assistance nombreuse remplissait
la
salle. Le programm :adid et int6ressant comportait en plus des
c'mpliments des
-(:ves
ct0des Associations, des danses et des
chanrsns en portugais, en anglais et en frangais; m&me
la
, Seine , fut e6oqutie en cette soirde fort bien reussie.
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19 aotit. - Nous revenons & Belo Horizonte. Les deux archeveques, qui ont ete d'une charmante amabilit6, lcs confreres, des
pretres du clergd s6culier, des Filles de la CharitY, des eleves, etc.
nous ont accompagnes jusqu'k I'arrodrome pour un dernier adieu.
Et apres une heure en avion, nous etions de nouveau dans la
capitale de Minas.
CAR.4gA.

20 aoat. - Nous partons pour le Carafa ou se trouve une de
nos Ecoles Apostoliques. Le * Caraca ,, la premiere maison de la
Congregation au Bresil et en toute l'Amerique du Sud. En 1820,
arriverent au a Caraca a deux Missionnaires Lazaristes portugais :
M. Antonio Ferreira Vicoso, qui sera plus tard ev6que de Mariana;
et son compagnon, M. Leandro Rabello. Ils regurent de Jean VI,
roi du Portugal au Brtsil, la donation du pelerinage-ermitage et
une immense propriete. M. Vigoso y fondera un college, le
premier au Bresil et un centre pour les missions. Le college est
devenu cdlebre, mais avec le temps il a cedd la place a l'Ecole
Apostolique actuelle.
Deux autos conduisent au Caraca la petite caravane composee
du T.H. Pere, de MM. Godinho, Sales, Mourio, de nos deux
amis Antonio Lara Resende et Vicente Carsalade, successivement
presidents de notre Association d'anciens eleves, et de notre
Santa
confrere Dasio Moura. Le premier arrat se fait a
Barbara ) ofi le cure, notre ancien eleve & Mariana, M. le Maire
et d'rutres personnes ont fait au T.H. Pere I'aimable surprise
d'une reception cordiale. Ou se remet en route. Ici et la nous
traversons de petites bourgades ou des gens simples comme leurs
maisons modestes, nous regardent filer rondement... Nous pendIrons enfin dans notre propriete du Caraca dont une porte a
claire-voie marque I'entr6e. Au 1:in, se dresse devant nous, la
montagne d'un bleu-noir, qui se trouve a l'arriere-plan de la
maison, mais encore a une distance d'une vingtaine de kilometres.
La route grimpe, car la maison est situ6e a 1 500 metres d'altitude.
Mais justement quand on pdnetre dans la propriet6 du Caraca,
un pneu 6clate et I'une des voitures est oblig6e de stopper. L'auto
du T.H. Pere continue le voyage par une route qui monte au
milieu de la foret et arrive au Caraca au bruit des fusees qui
jaillissent et de la fanfare qui eclate. Tout le monde est la :
confreres, Filles de la Charite, 61~vcs, domes iques, etc..., pour
recevoir le Superieur g6enral qui visite la premiere maison
lazariste de l'Am6rique du Sud ! La deuxikme voiture arrive un
peu plus tard, juste pour prendre part aux dernibres manifestations de l'accueil chaleureux.
21 aoat. - Le TH. Pere cdlebre la messe dans la belle chapelle
gothique, qui, d6di6e a . Notre Dame Mere des Hommes ,, fut
jadis construite par notre confrere, Supdrieur au Caraga, M. Jules
Clavelin. Assistance nombreuse et chants impeccables. Apres le
petit d6jeuner, le T.H. Pere fait connaissance avec la maison qui
a tres bon aspect. On dirait un avion pos6 sur la montagne... deux
corps de bitiments s6par6s par la chapelle, et par derriere d'autres
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suites de batiments. La propriCet est immense et notablement
accidentee. C'est le silence et la fraicheur, a perte de vue... On
passa a la bibliotheque, une des meilleures de l'Etat, on visita
les classes, etc... On va meome au a Calvario , petite colline, 5
cotd de la maison, surmontde par un beau crucifix et u'oiu o
jouit d'une vue superbe sur les alentours et sur la maison. Comme
le Caraca se trouve dloigne de toute ville, il soit se suffire, et
c'est pour cela cue I'on y trouve : boucherie, boulangerie, couture,
cordonnerie, blanchisserie, etc., et la maison a Lr.e telle renommie
que ie Gouvernement a permis qu'on y installe un bureau de
poste, tel -raphe et tdl6phone. pour le seul service de I'Ecoe
Apostolique ..
A midi, on offre au T.H. Pcre un repas champetre au bord
d'un cours d'eau, non loin de la maison. On y a cr6 un terrain de
sports, qui, inaugure par le Sup6rieur general, en porte le nora
L'on s'asseoit devant une table improvis6e au milieu des eucalyptus. La fanfare des eleves est la pour un diner en musique.
Au cours du repas. nous avons la surprise de deux reprisentation
sur le terrain de sports. Tout d'abord une scene missionnaire:
un 6elee a che\al, une croix sur la poitrine, arrive, descend
de sa monture et se met a orecher... Aux divers coins
du terrain apparraissent des hommes : un Chinois, un Arabe,
un Indien, un o cabolo , (un pavsan). etc..., et ils suivent k
missionnaire qui remonte i cheval... Pendant des annees, du
Cara.;a, en effet. osnt partis des Missionnaires allant 6vangeliser
I'Etat de Minas et d'autres parties du Bresil... L'autre scene
rcprivsentait une maison de pavsan oni 'on chantait des morceaux
x piquement bresiliens.
Aprs-. ce rcpas de style et d'asnect un peu special, nous
al!ons fnire une promenade iusqu'au « Tanque Grande D, un vaste
lac artiiciel dont. pendant des r:nnees, les eaux ont fourni I'6clairage et la force. Le T.H. Pere prend place dans une barque pour
un tour de !ac. Jusqu'ici, dans notre voyage, c'dtait un moven
de tiansport p;s e'nccre cssayd ni cmprunt6.
De retour a la maison, le T.H. Pere a tenu i visiter les Seurs
dans leur rdsidence non loin de 1'Ecole Apostolique, les remerciant
des bons services rendus a cette ceuvre : lingerie, pharmacie,
infirmerie, etc...
La journde dc.it 'c tlerminer par une seance oil les discours,
chanis et !a Lantare se montraient vraiment a la
hauteur
arnitiiqu des traditions du Caraca.

le,

DEPART DU CARACA : VISITES.
22 aoct. - C'cst a rer ret que Ion quitte le Carafa, mais il
falait le faire. Le dd p art a une esp e ce de rituel : tout le monde
se reunit dans la g rande cour d'entr6e pour les derniers
adieux ;
d'un c6u.
la b a ti s s e dominde par le clocher d'une trentaine de
metrc, dc 'autre une s6rie de palmiers 6lanc6s qui, alignhs
comn-,m
.es solda:s, rundent les honneurs. Dans
ce decor un
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tantinet solennel on se dit adieu ou plut6t - au revoir -... et on
descend de la montagne, apres un voyage qui fut plut6t un
pelerinage au berceau de la Province bresilienne.
Nous suivons pour le retour une route differente, ce qui
nous permet un arret a a Baraio de Cocaisz, ou nous avons et6
reu par M. le Curd, notre ancien 61eve a Mariana. Peu apres,
ce sont deux vieilles villes : Cate et Sabard. Dans celle-ci, on
est surpris par la proximit6 de la vieille et de la nouvelle cite
ouvriere, ot l'on a installd ies hauts fourneaux d'une usine
siderurgique.
Vers 11 heures, nous nous retrouvions i Belo Horizonte. Le
T.H. Pere n'y fera qu'un arr6t de quelques heures car, dans
I'apres-midi, il prendra l'avion pour Rio, ou le programme
demandait sa prdsence.
Rio : COLEGES SAINT-VINCENT, - ET LARANJEIRAS.
De fait, a 17 heures, dans notre college Saint-Vincent, on
avait prepard un rassemblement de la famille vincentienne :
outre nombre de confreres, on y voyait Filles de la Charit6,
Dames de la Charitd, Enfants de Marie. Louises de Marillac,
membres des Confdrences de Saint-Vincent. Le T.H. Pere dit la
mcsse tandis que les 61eves du collge < Laranjeira assurent
les chants.
Apres 1'office, le T.H. Pere, entouri des confreres, est salu6
successivcment par diverses adresses : une Enfant de Marie, la
Prdsidente des Dames de la Charitd, le Pr6sident des Confdrences
de Saint-Vincent, les Louises de Marillac. Le T.H. Pere, en
quelques mots, remercie les Associations pi-sentes de I'apostolat
qu'elles rdalisent, dans l'esprit de saint Vincent; il leur dit sa
joie de se trouver au milieu de la famille vincentienne et les
assure de ses prieres aupres des Reliques du Grand Saint de la
Charitd, A Paris. II distribue ensuite des images, que beaucoup
de gens lui demandent de signer. Cela n'etait guere commode
devant une telle assistance... Mais le T.H. Pere s'y preta de
bonne grace...
FILLES DE LA CHARITE A Rio.

23-24 aoat. - Ces deux journdes dont devait disposer le
T.H. Pcre a Rio, lui amenerent ample besogne : visiter quelquesunes des maisons des Filles de la Charitd, c6der a des obligations protocolaires, recevoir des confreres, etc... Ces deux jours
ont dtd remplis :
1. Chez les Filles de la Charitd, il se rend t la < Santa Casa n,
ia plus ancienne maison des Sceurs, apres celle de Mariana.
Ce grand h6pital de Rio rend un immense service aux pauvres
malades de la ville. M6decins et confreres aum6niers de la
maison, ainsi que les Soeurs, ont accueilli le T.H. Pere avec joie
dans cette randonnde a travers la vaste maison.
H6pital de la Marine oi les officiers se
Puis ce fut 1' H
s-nt montrds spdcialement d6fdrents envers leur illustre Visiteur,
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sans parler de la joie des Soeurs devant leur T.H. Pere. Notr
confrere, M. Jorge Cunha, aumonier-capitaine de la Marimn
souhaita la bienvenue au Superieur g6enral.
La troisieme visite de la journee fut pour la maison de
<Laranjeiras : college de jeunes filles et aussi maison pour
les Postulantes qui y passent quelque temps avant leur admission
au seminaire. De la, u Santa Teresa ,, orphelinat dirig6 par les
Sceurs ; grande et bonne maison oil les 61eves ont offert au
T.H. Pere une aimable seance. La maison a Sao Cornelio n, autre
orphelinat, merite aussi une rapide visite du T.H. Pere. Elle fat
une surprise pour les orphelines et pour les Sceurs.
2. Le T.H. Pere eut I'occasion de rencontrer certaines personnalit6s : Son Eminence le cardinal D. Jaime e Barros Camara,
archeveque de Rio.
Le Dr Austregesilo de Atathayde, President de I'Academie
littiraire bresilienne et notre ancien eleve au CearA, offrit au
T.H. Pere un diner chez lui ;: ce repas se trouvait aussi present
Mgr Helder Camara, archevque, auxiliaire du cardinal.
Rio : VISITES PROTC•O~-AIRES.

Lc T.H. Pere rendit 6galement visite a Son Excellence I'Ambassadeur de France, qui s'6tait fait representer lors de son arriv&e
a Rio.
3. Quatre gestes du Gouvernement bresilien a I'dgard du
Superieur g6enral, sont a retenir :
a) D'abord, reception en qualit6 d'h6te officiel du Gouvernement bresilien, qui mit a sa disposition une auto pour ses
depiacements.
b) Imposition de i'insigne de 1' a Ordem do Cruzeirov. Le
24 aoilt, en effet, vers 16 heures, le Sup6rieur g6enral 6tait reou
au a Palais de l'Itamarati~, Ministere des Affaires 6trangeres.
Son Excellence Dr Horacio Lafer, Ministre des Affaires 6trangeres,
accompagn. de ses assesseurs, s'adresse en anglais a M. le Suplrieur g6neral pour lui dire qu'il allait lui confdrer, au nom du
President de la R6publique, 1' a Ordem do Cruzeiro », geste du
Gouvernement reconnaissant ainsi les services rendus au Bresil
par la double famille de saint Vincent. Et s6ance tenante, it
passa au cou du T.H. Pere l'insigne de I'Ordre. Le Sup6rieur
gen6ra! rcmercia, en anglais, le Ministre de ses paroles de bienveillance a son egard et pour la double famille de saint Vincent
et le pria de transmettre au President de la Republique sa vive
reconnaissance et celle de la Congr6gation.
A cette occasion le T.H. Pbre 6tait entour6 de M. Godinho,
de M. le Visiteur, du Directeur des Soeurs, de plusieurs autres
confreres, de la Mere Blanchot et de son Conseil.
c) Audience accord6e par le President de la Republique.
Accompagn6 de MM. Godinho, Sales, Visiteur, et Joaquim
Horta.
procureur provincial, le T.H. Pe r e fut requ avec simplicit6 et
cordialit6 au Palais das Laranjeirasý. Pendant quelques instants
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ce furent d'aimables paroles sur le Bresil, sur Brasilia, etc... A la
fin de l'audience, le T.H. Pere offrit au President la medaille
commemorative du Tricentenaire de saint Vincent.
BRASILIA

: LA CAPITALE FEDERALE.

d) Visite a Brasilia. Dans ce but, le President Juscelino
Kubitschek offrit un avion de la a Cruzeiro do Sul z. Le 25 aout,
le T.H. Pere, accompagn6 de MM. Godinho, Sales et Horta,
prenait place dans l'avion. Dans le m6me appareil voyageait,
comme invite 6galement du Gouvernement bresilien, le Ministre
francais Andre Malraux, qui allait a Brasilia pour y poser la
premiere pierre de l'Institut de Culture Franqaise. Avant d'atterrir,
c'est le survol de Brasilia, immense plateau aux ondulations
ldgeres, aux vastes horizons et avec un reste de vegetation qui
survit des milliers d'arbres abattus pour crder la nouvelle
capitale. Nous avions fait pres de mille kilometres et nous dtions
ici a 1 200 metres d'altitude. A l'adrodrome, un officier du Ministere des Affaires 6trangeres nous regoit et nous conduit jusqu'au
SPalais da Alvorada », residence du Pr6sident.
L'intendant du palais, personne bien connue, le Dr Helio
Penna, nous a fait visiter la demeure.
Vers 14 heures, un helicoptere d6posait le President, M. Juscelino Kubistchek, devant le palais. Le T.H. Pere se rend a sa
rencontre pour le saluer. Aussit6t apres, on se mettait A table :
le Sup6rieur gen6ral se trouvait a c6t6 du Prtsident, entour6 d'une
cinquantaine d'invit6s et parmi eux M. Andr6 Malraux.
Apres le repas, eut lieu )a pose de la premiere pierre de
l'Institut de Culture Francaise. Sur la place des a Trois-Pouvoirs*,
il y avait foule : gens du peuple, elbves des dcoles, etc... et aussi
la Mere Blanchot accompagnde de quelques Sceurs. On nous a
placds dans la tribune officielle et c'est de 1 que nous avons
entendu les discours du Pr6sident et du Ministre Andrd Malraux.
Apres cette cer6monie, nous avons fait une promenade sur I'emplacement de la future capitale.
Vers 6 heures, le T.H. Pere prend conge du Pr6sident de la
Republique et c'est le retour en avion, vers Rio.
PETROPOLIS : SuMINAIRE ET SCOLASTICAT.

26 aoiut. - Petropolis attend aujourd'hui la visite du Superieur
general. La se trouvent le scolasticat, le seminaire interne de la
Province brIsilienne et plusieurs maisons de Filles de la Charit6.
A 62 kilometres de Rio, Petropolis, ancienne residence d'ete
des Empereurs, ville moderne nichee dans la a Serra da Estrale n.
jouit d'une situation priviligide ; les habitants de Rio, fuyant la
moiteur des bords de mer, viennent volontiers A Petropolis trouver
un peu de fraicheur.
Nous arrivimes vers 3 heures. A l'entr6e de la ville nous
sommes accueillis par le Dr Nelson Sa Earp, maire de la ville,
par son chef de cabinet, par les secrdtaires de la Mairie et
d'autres autorit6s civiles. Devant confreres et Filles de la Charitd,
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l.le Maire declara au T.H. Pere qu'il etait re;u, ici aussi, comme
hote officiel de la ville et a cet effet un Decret avait et6 publiu
des le 24. Une fanfare militaire rehaussait la joie de i'ambiance.
Le T.H. Pbre rcmercia M. le Maire de sa gentillesse et on se
dirigea vers notre seminaire Saint-Vincent.
Vers 5 heures, visite A Mgr Manuel Pedro da Cunha Cintra,
dveque de la ville.
A 19 h 30, la maison de Petropolis, scholasticat et seminaire
interne rendent hommage au Superieur general, en lui offrant une
seance dans laquelle les etudiants ont voulu presenter au T.H. Pere
quelques-unes de leurs activites, en dehors du cadre de leurs
etudes. Alors 'on vit defiler sur la scene l'oeuvre des catdchismes,
celle des vocations, I'Acadi*nic S. Pie X, le cercle des timbres
pour les Missions, I'Association pour les garcons, Enfants de
Marie. A ce film de leurs ~tctivites missionnaires, ils ont ajout6
le charme de leur voix par des chants parfaitement executes.
Le T.H. Pere clotura la seance, en disant a tous sa joie de se trouver
dans une maison de tant d'importance pour I'avenir de la
Congrdgation et pour celui de la Province bresilienne, et se plut
; cuntatcr le bon esprit dc tout !e personnel de la maison.
27 aoit. - Le T.H. P&re cle&brc la messe de Communautd,
i !a satisfaction des etudiants et s6minaristes.
PETURPOLls : MAISOXS DES FILLES DE LA CHARIT..

La mnatin6c est consacree a visiter deux maisons de Soeurs,
itul,
hors de la ville. C'est d'abord < Correias », petit village
d'un excellent climat out se trouve le petit s6minaire dioc6sain.
Le T.H. Perc cst accueilli par nos Seurs et par d'autres personnes
amics. En ti;te, on avait aligne les tout petits, garcons et filles;
par un tour de force remarquable, ils ont chante, en frangais, la
Mlarseillaise.
C'est ensuite la inaison de Nogucira
\
> : hopital pour enfants
tuberculeux, mais on v recoit aussi des adultes. A l'arriv&e du
Superieur general, les petits malades agitaient leurs drapeaux
pour saluer l'auguste Visitcur qu'ils regardaient avec curiositd.
L'Uum6nier de la maison, le chanoine Mario Ferreira et les
Sweurs nous ont fair visiter la chapelle et l'h6pital, tout deux
situcs au sommet d'une colline dominant les alentours et baigr--s
d'air ct de soleil.
L'apris-miidi fut rdserd a deux autres maisons de nos Sceurs,
t Petropolis. D'abord le college - Sa ta Isabel , vaste dtablissement placd au centre de la ville et avec nombre d'eleves, qui
a.ttestent l'estirne qu'on en fait dans la ville. La maison possede
une belle chapelle, et un bibliotheque installee a la moderne, etc...
L'autre maison de ce jour cst I' - H6pital de la Providence o,
meritant bien son nom, vu les 6preuves de son histoire providentiellcment surmont6es. Le T.H. Pere parcourt les infirmeries ou,
malogr Icurs 'ouffrances, les petits malades le saluent
d'una
sourire.
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Impirial *,
Le T.H. Pere eut aussi l'occasion de voir le Musde
curiosite de la ville, consacrd au souvenir des anciens empereurs
du Bresil. La journde se cl6t par une seance au college a Santa
Isabel *, dans la salle des fetes, illuminee, remplie d'invit6s et
d'e61ves. Le T.H. Pere est salue par notre confrere M. Carlos
P61issi6 et par une elIve ; on put ensuite apprdcier un jeune
violoniste et les chants fort bien executes par les jeunes filles
du college.
RIo : COLLEGE SAINT-VINCENT ; MAISON CENTRALE.
28 aor2t. - Quittant Petropolis, nous retournons a Rio, pour y
passer notre derniere journee, marquee par un supreme hommage
au Superieur g6n6ral. Le college Saint-Vincent, avait reuni dans
son amphith6atre les pr6tres et 41eves. M. Horta, notre Procureur
provincial et Directeur du collbge, salue le T.H. Pere au nom
de cette nouvelle maison, ou les confreres vont s'adonncr au
travail de la formation intellectuelle, morale et spirituelle de la
jeunesse br6silienne.
On entendit encore une adresse d'un des 61eves, ainsi que
trois hymnes nationaux : Br6sil, Etats-Unis et la Marseillaise;
suivent des morceaux de piano; le tout ex6cute par des eleves.
Offert au T.H. Pere, un album lui rappellera son passage A Rio.
29 aouit. - Vers 9 heures, le T.H. Pere se rend a la Maison
Centrale des Sceurs pour faire ses adieux. A cette occasion,
se presentent 24 Petites Soeurs, qui lui demanderent la grace de
prendre le saint habit. Dans la salle de retraites, il a pu voir
la Communautd des Sceurs et lui adresser un dernier mot.
SAO PAULO.
A 17 heures, le Superieur general, accompagne de MM. Godinho et Jose Sales, prend I'avion pour Sdo Paulo. Ce sera un
voyage de 90 minutes. Quittant le littoral, I'appareil survole des
regions montagneuses avant d'arriver sur le plateau, oii sur plus
de 20 kilometres, d'est en ouest, a 800 metres d'altitude, se trouve
Sdo Paulo, avec ses trois millions d'habitants.
L'avion atteint I'adrodrome de e Congonha a 18 h 15. Le
Supericur general est accueilli par un officier, representant le
Gouverneur de I'Etat de Sao Paulo, par le Dr Ademar de Barros,
maire de la ville, par un Vicaire gendral de Son Eminence
le cardinal Vasconcellos Motta, par les confreres, la Mere Blanchot et quelques Soeurs.
De l'aerodrome, nous allons directement au Palais Pie XII,
demeure du Cardinal, qui tenait a recevoir le T.H. Pere tout
de suite, car il devait s'absenter des le lendemain. Le Cardinal,
ancien eleve des Lazaristes, requt le T.H. Pere avec joie et cordialite et redit sa reconnaissance pour les fils de saint Vincent.
Nous nous dirigeons maintenant
, Moinho Velho '. Par ordre du Maire
illuminee de haut en bas. Devant l'6glise
Sceurs, les paroissiens places de c6te et

vers notre paroisse de
de la ville, I'eglise a etd
se ticnnent les eleves des
d'autre de la place. Tous
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applaudissent le Superieur general. Apres une visite au SaintSacrement, a la maison des confreres, sont prdsentds au T.H. Pere
les Directeurs des Conferences de Saint-Vincent de Paul et autres
personnes de la paroisse.
30 aorit. - Le Superieur general, devant nombre de Sceurs
et de paroissiens, c6lebre la messe dans l'6glise paroissiale, d6dide
a saint Vincent et construite par nos confreres.
Apres la messe, une reunion au cinema paroissial Saint-Vincelt, presente la paroisse au Superieur gen6ral. La vaste salle
est comble. Notre confrere, le cure de la paroisse, M. Aloisio
Gochman, souhaite la bienvenue au T.H. Pere, en anglais, tandis
que la chorale paroissiale execute heureusement quelques jolis
chants br6siliens.
Dans la ville de Sao Paulo, se trouvent plusieurs maisons de
Filles de la Charit6 ; impossible de les visiter toutes : ilfaut
se borner a voir les plus proches de la paroisse.
D'abord le College dirige par nos Sceurs, et situ6 sur la
paroisse. Pour le moment, il est seul charge de former la
jcunesse feminine. Le T.H. Pere v est accueilli par les
ie\-es massees devant l'edifice et en tenue de fete. Apres une
visite de ia maison, une reunion de famille permet aux Sceurs de
causer pendant quelques moments avec le T.H. Pere.
La deuxieme visite, fut pour la < Medaille Miraculeuse :
creche, dispensaire, visites a domicile, aide a la paroisse, etc...
Vaste et belle maison qui fait un bien immense dans la ville.
La troisieme maison vue en ce jour : 0 Instituto Padre
Ckico ; Institut. pour jeunes aveugles, 6tudes et metiers
adaptes a leur capacite. Cette magnifique maison a naturellement
Ia faveur du public de Sdo Paulo. La seance est offerte et jouee
par les avcugles. Avec un discours en anglais, ce sont des chants
a plusieurs voix, des morceaux de piano, des danses, etc... le tout
execute avec une remarquable maitrise.
Un tour dans cette ville tres moderne, nous fait constater
sa topographie, caractdris&e par des hauts et bas quartiers, relies
entre eux par de nombreux -iaducs. Si I'on jette un regard sur
l'ensemble, I'attention est attiree par d'audacieux gratte-ciels:
masses de beton, ainsi la Banque d'Etat avec ses trente-six itages
et cent dix metres de haut ; la Compagnie Br6silienne d'Invcstissecents, trente-et-un 6tages, etc... Ici et 1I de grandes avenues,
ainsi - Paulista;,qui s'allonge sur six kilometres, etc... La nouvelle cath6drale gothique, toute en granit et aux vastes propoitions... La journee fort bien remplie, nous donne le droit de
rentrer a la maison.
31 aofit. - Notre derniere journee passde a Sdo Paulo. Dans
la matinee nous sommes alles rendre visite a M. le Maire, a
Ibirapuera,oi se trouve l'Hbtel de Ville et ses bureaux. R6ception
trbs cordiale : conversation en anglais, tasse de cafe. Elle s'imposait dans cet Etat du cafeier. Comme le Superieur g6enral
6tait init6 a dejeuner, M. le Maire (Dr Adhemar de Barros),
nous conduit dans sa voiture a son domicile priv6. Mme Leonor
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de Barros, fait les honneurs du repas que M. le Maire veut
a sans cdermonies protocolaires *. a Nous sommes a la joie,
disait-il, parce que nous accueillons pour ainsi dire saint Vincent
de Paul dans notre maison, puisque nous avons la visite de son
successeur z.

Apres le repas, on nous prdsente une sdric de jolis tableaux,
ornements de la salle a manger ainsi que d'autres pieces de la
maison. Le Superieur gendral remercie M. le Maire de toutes ses
attentions et nous rentrons a la maison des confreres pour prendre
nos valises, et gagner Curitiba, capitale de 1'Etat du Parana.
CURITIBA : CONFRiRES ET S(ULRS POLONAISES.

Vers 16 heures, nous quittons SAo Paulo et l'avion nous
emporte vers le sud br6silien, a Curitiba. Region subtropicale,
de hauts plateaux, climat plus frais, pays oii domine I' ( Araucaria ,, I'arbre de haute et 1eegante silhouette, dont les firts
dlancts portent une couronne de branches recourbees formant
corbeille.
A 18 heures, nous survolons I'adrodrome de Curitiba. Une
grande reception 6tait prdparde au Supdrieur gendral : Mgr Jeronimo Mazzarotto, ev6que auxiliaire de Curitiba, Mgr Ignacy
Krause, notre confrere, le reprdsentant du Gouverneur de l'Etat,
M. Stanislaw Piascki, vice-Visiteur, M. Ludwik Bronny, Directeur
des Filles de la Charit6, des confreres polonais et bresiliens, des
eleves du Petit seminaire, des pretres du clerg6 seculier, la
Sceur Perez, Visitatrice avec son Conseil et beaucoup d'Enfants
de Marie, etc... Le Gouvernement a mis a la disposition du
Superieur general, un officier et une automobile. C'est dans
cette voiture que nous nous dirigeons vers la Maison Centrale
des confreres polonais, oit seront log6s le T.H. Pere et
M. Godinho ; M. Sales ira au Petit s6minaire diocdsain dirigd par
les confrires brisiliens.
Les confreres polonais sont arrives au Brdsil en 1903 et se
sont installds a a Thomas Coelho n. C'est en 1928 qu'a 6td creee la
vice-Province. Dans la Maison Centrale se trouvent seminaire
interne et scholasticat. A c6td de la Maison il y a une vaste
chapclle ouverte au public.
Nuo loin de la Maison des confreres et dans !a m6me rue,
se tuuve a la Maison Centrale des Filles de la Charitd. Arriv'es
de Pologne au Br6sil, les trois premieres, le 17 octobre 1904, elles
s'installerent d'abord a a Abranches,, non loin de Curitiba;
s'adonnant aux ceuvres de la Communautd. En 1927, elles ouvrirent
un seminaire A Abranches. Puis en 1933, la Maison Centrale fut
transferee a Curitiba. Finalement, en 1947, le Pere Edouard Robert,
Vicaire g6ndral, drigea la Province de Curitiba, en dependance
de celle de Pologne.
i" septembre. - Le T.H. Pere dit la messe dans la chapelle
des confreres oi notamment 6tudiants et s6minaristes, par leurs
chants, traduisent leurs ferventes priires. Apres la messe, la
Sceur Visitatrice et son Conseil viennent saluer le T.H. Pere.
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Ct RII1BA : \ISITES ET (ELtRES \ICLETIENCNES.
Pour notre sejour a Curitiba, on avait elabore un programme,

que nous nous efforcons de suivre, malgr6 les inevitables surprises dans de pareilles circonstances.
La premiere journe est cunsacree a la visite des autoritis
cixiles el ecclesiastiques. A 10 heures. nous nous rendons chez
le Dr Moises Lupion. Gouverneur de l'Etat, qui nous reqoit dans
son nouveau palais, s'ouvrant sur la grande place oil devait avoir
lieu le Congres Eucharistique National. L'accueil fut tres cordial:
on s'entrelient du futur rassemblement eucharistique, et le
T.H. Pere. avec joie, donne ses impressions bresiliennes. Le
Gouverneur offre au T.H.. a MM. Godinho et Sales une magnitique
publication illustree sur le Parani.
Mgr I'Archeveque de Curitiba se trouvait alors en Europe.
Nous nous rcndons chez Mgr Jeronimo Mazzarotto, 1'eveque
auxiliaire. Monseigneur atteste au T.H. Pere sa satisfaction devant
le rax-ai! accompli par confreres et Sceurs et offre un livre illustrd
sur l'archidiocese.
Troisieme \iite pour M. Ic Maire. Malhcureusement ii se
'roulait lui aus-i abscn : mai., -on chef de Cabinet nous a re-u
a\cc genzTilecsse et cordialitd.
CI RIT!BA : (ELVRES

POLONAISES.

2 s''. 'nbrc. - Jou:unruic ionrisacre aux confre.-es de la v;ccProvincc. A 10 !ures. 5a li Maiuon Contrale. une seance en t'honn.-ur du Supcricor genealj. enlcir,c; dMeMar Krause et de nom-bruxcontr-ri->. M. Piaseki, vice-Visiteur, salue le T.H. Pere en
farin pour !ui .uuhaiier la bienvenue et lui parler
de la viceProvince. .Aur.om des clcrcs. un des etudiants lit un compliment.
Suivent ensuite des char.'s a plusieurs voix en portugais, en
polorsis
'4,,.i

et

en

f:anc-is

:

Can;a ccorcaao ,.

Z pod igi elek n,

c Acon-miagri' par les insitruments. le tout fut fort bien
;--<_i. Puis le T.H. Pcrc. cn francai, remercie les confreres
et
C-clerc- de cet homma e fi.iai ;e exhorte les eudiants et semi.*-t'es a _bien protimcr du remp. de leur formation et des
r.moxcn- qui Ieur sont offre<. atin d'etre Ics instruments aptes
.a raliisatiorn
des c'ux'.e de la Conaregation. M. Godinho
..r.T
!e. naroles d; TH. Pre cn portugais.
Au,
i.uner prennent part !e Secrttaire des (Euvres publiques,
t: Pce Fr-ncitscain. un Frere Mariste. !es confreres polonais et
-:•siients. 11 n' a pas c u de discours ni d- photographies, chose
,-,Ut1
rare au cours de ce voxage.
ARAUCARIA.

3 s' :t 'tbrc.
A>ez t6o. I'auto nous amene vers l'Ecole
psi
:qu vcrs : Arucari -. a 25 kilometres de Curitiba. Eleves
t c.Cn ri~c-S 21 m Cs devxan: la porte pour nous recevoir.
el&-brer.
Sns
reJtar
-n sc rend a la chapelle oil le T.H. Pere doit
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A 9 heures, presentation de la Communautd au T.H. Pere, dans

d'un festival. M. Jan Palka, Superieur, salue le Sup6rieur
en frangais ; et ce discours est suivi de morceaux oil
instruments m&lent, dans une parfaite cordialit6, et les
et les genres de musiques. A c6td du a Tanguinho * brrsilien, on dcoute a La Belle Bergbre -, le chant des Vocations, le
le cadre
general,
voix et
langues

. Warszawski dzien , etc... Le T-H. Pere s'adresse, en frangais,
A son bel auditoire, disant sa joie de se trouver au milieu de
cette jeunesse, radieuse esperance de la vice-Province. M. Godinho

met, en portugais, a la port6e de ces jeunes auditeurs, les conseils
paternels donnes par l'auguste Sup6rieur.
Mettant a profit quelques moments avant le repas, novu
allons faire une visite a M. Chalvet, un Francais du Nord de
la France, Directeur d'unc fabrique de tissus, et qui en outre
remplit les fonctions de Consul de Belgique. Sa maison se r-'uve
dans un site, riche d'arbres et de fleurs, non loin de son usine.
Ami de l'Ecole Apostolique, il nous accueille tres cordialement,
et, en bon francais, nous offre une coupe de champagne.
CURifi,-A : RECEPTION CHEZ LES S(EURS POLONAISES.

Apries ie ddjeuner, nous retournons A Curitiba. Et, a 14 h 30,
nous faisons notre premiere apparition a la Maison Centrale des
Filles de la Charitd. Accompagnd de MM. Godinho et Bronny,
Directeur des Soeurs, M. le Sup6rieur general est requ a la
plusieurs
chapelic par un - Benedictus qui venit »... chant6e
voix. parmi les fleurs et les lumieres. On passe ensuite a la salle
des Retraites, remplie de Sceurs. Une Sceur a 1'habit et une
Petite Sceui disent au T.H. Pere la joie- de toutes, de recevoir
une visite si d6sir6e et si extraordinaire : la premiere venue d'un
Supirieur g6enral !... Ces sentiments sont soulignis par un
chant portugais. Le T.H. Pere, en retour, leur t6moigne, en
franqais, sa satisfaction de se trouver au milieu d'elles, de les
voir si nombreuses, puis leur donne sa b6nediction et leur
distribue une image-souvenir.
Alors c'est un tour de maison : belle et vaste demeure, outre
le rez-de-chauss6e avec chapelle, parloir, etc..., un etage est reserv6
aux Petites Sceurs, un autre occupd par les dortoirs des Sceurs
Retraitantes. Dans la maison fonctionnent 6galement d'autres
ceuvres : la soupe pour les pauvres (40 en moyenne) ; la visite a
domicile, un dispensaire ; le tout fort bien organis6.
Y Instituto Nossa Senhora das
A 5 h 30, nous 6tions a 1'
Merces w, maison qui comprend: Ecole d'infirmibres auxiliaires,
Cours primaire, Postulantes (22) et Aspirantes (130). Les eleves
reservent au T.H. un chaleureux accueil et lui ont t6moign6
leur joie par deux discours et un programme international de
chants et de da-ises: * Le Moulin w, a La Ermita , a As Gauchiias , a L'Hirondelle autrichienne , a Le Danube bleu ... Le
T.H. Pere leur parle en francais, et tout en les remerciant de
l'hommage recu, les exhorte a acqudrir et d6velopper une solide
formation professionnelle et chritienne. M. Godinho, traduisant
ces paroles en portugais, les mit a la portee de ces jeunes
auditrices.
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ORLLI\\S ET ABR\ACHES : (ELVRES POLONAISES.

4 sepiembre. - Des 7 heures, nous partons en auto, pour
SOrlians x, ou se trouve le Petit seminaire diocesain, dirige par
nos confreres brisiliens. A la porte, nous attendent confreres et
eleves, ainsi que la fanfare qui remplit de notes harmonicuses
la fraiche matinde. Un eleve salue, en franCais, le T.H. Pere par
un petit discours fort bien tourn6. La rdponse du Superieur
general est mise a la portde des dieves par M. Godinho, qui la
traduit en portugais. On passe a la chapelle pour la messe oil les
elv-es prient et chantent en union avec l'illustre c616brant.
Puis c'est I'indispensable tour de maison. Construite rcermment dans un site paisible et tout designe pour 1'dtude et le
silence, le sdminaire s'ouvre largement h l'air et a la lumiere.
Le T.H. Pere consacre toute la matinee pour s'entretenir avec
les confreres et prendre connaissance de leurs travaux. II a meme
la possibilitd de s'entretenir avec les petits seminaristes curieux
de le voir et de 'entendre.
Apres le repas, on quitte le seminaire pour se rendre a
a Abranches ,. Dans cette \vil se trouvent une maison de confreres
et un dtablissement des Sceurs, 1' - Instituto Sio Jose *, berceau
de la Province de Curitiba.
C( RIIIBA : (ECVRES

DES S(EURS.

5 septrebre. - A 6 h 30, le T.H. Pere c6lebre, a la Maison
Centrale des Filles de la Charite. Le petit d6jeuner est suivi
d'un entretien avec les Soeurs, utujours avides de voir et
id'ntendre Icur Tres Honore Pere. A 8 h 15, nous nous rendons
au foyer4cole , Erminia Lupion ,. La maison abrite plus de
400 tilies orphelines et dcpend du Ministere du Travail et de
1'Assistance sociale. Des grands et des petits drapeaux partout !
ls cncadient le gazouillement de ce petit monde. A la grande
salle d'entree tout est pret pour un hommage au Superieur
gencral
discours de bienvenue et chants executes par la
petitc
chdora!le
de l'Ecole, leurs noms sont suggestifs :
Volaa
\'o!,

.

R,,inY, ,i , etc..

Mais le clou

de la seance

fut une

iLnf::;r- dih-ig- p-.. un tout pctil de six ans. Hisse sur une chaise,
il dirnleait avec lout Ic s6ricux possible ses petits compagnons.
Mais ii ftaut s presser. Aussi, i 10 heures, nous sommcs
a !'1opita! < Nossa Sc•uhora das Graqas,: vaste et moderne
"p
; -. nomn-bc dc sailes de services de tout genre. Fait
icrmarquable, cc~ h6pitai est proprite6 des Filles de la Charite,
qui nroublient pas les pauvrcs, puisqu'ils y sont regus dans la
proportion de 50 %. Le T.H. Pire hbnit et inaugure un nouveau
pravillon pour enfants malades.
Encore une autre maison

a

visiter : , College Caetano Munhoz

IdaRodcha ,, pour garcons dc 7 ai 12 ans. L'6difice est prcede&
d'une
bcile allte qui donne acces au collge. Le Superieur g6neral est
.iue par M. Uguaru Espirito Santo, Professeur a l'Universidade
Fetiral do Parran el .nembre des Conferences de Sain' Vincent
.ut Paranci, i pn!i•s rdcen;e circonscriptic n du Brdsii
les Pritres
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qui ont dtudie dans le seminaire de I'archidiocese ainsi que les
laics qui ont dtO au collge des bons Ptres Lazaristes ; les Olives
de I'Ecole d'infirmieres, des Ecoles menageres, des Ateliers professionnels ; les malades des h6pitaux, les pauvres des dispensaires, les orphelins et orphelines... tout ce monde benit, loue
et exalte le merite de vos Fils et de vos Filles, ou pour mieux
dire, exalte notre PAre saint Vincent, qui survit en tant d'ceuvres,
et dont vous &tes le digne successeur *. A ces ddlicates paroles,
les 61lves ont ajout6 une intdressante d6monstration sportive :
une pyramide humaine d'un remarquable equilibre !... Le T.H.
Pere n'a pu que remercier cette r6ception si cordiale et formuler
ses meilleurs voeux pour le progres d'une oeuvre si bienfaisante
et M. Godinho, en portugais, tichait de rendre plus accessibles les
sentiments d'une si vive reconraissance.
6 septembre. - Sur le programme figurait une visite A la
vi!le d'lrati, ou les confreres brisiliens dirigent un lycee et oi
!es Filles de la Charite ont aussi un college. Mais le mauvais
temps deconseillait un voyage en auto de quelque 150 kilometres.
Aussi, la matin6e est consacrde i deux maisons de Filles de la
Charit6 : I'h6pital
aSao Jose dos Pinhaes - dans l'endroit du
mrnme nom. H6pital plut6t simple, mais dfiment organis6.
Puis ce fut la a Casa de Saude S. Vicente >, maison conque
pour personnes aisees. II s'agit d'une ceuvre qui appartient i une
Association de m6decins et dont I'administration est confide aux
Filles de la Charit6. Pour l'apres-midi, on nous laisse temps libre,
cc qui permet quelques entretiens avec les confreres de la
Maison Centrale.
JACAR.ZIMHU.
7 septembre. - Fete de l'Independance du Bresil. Le T.H. Pere
a accept6 de faire une visite ala ville de Jacarezinho. Dans cette
ville, les Soeurs de la Province de Rio ont un nouveau et grand
college, qui n'est pas encore termin6. Nous y allons par avion :
ious, c'est-A-dire T.H. Pere, MM. Godinho et Sales. A I'aerodrome,
reception : li se trouvent le Dr Noronha, rcprisentant M. le Maire,
le Vicaire gen6ral de Mgr l'Eveque d'Assis, le Recteur du Petit
scminaire, nombre de Soeurs, etc... Nous allons vers la ville et
vu la f&te nationale, on nous conduit a la tribune de la ceremonie
officielle. LI se trouvent M. le Maire, Mgr Geraldo Sigaud, eveque
du diocese, !e Vicaire g6nral, etc... Au moment meme oil le
T.H. Pere prend place a la tribune, par une curieuse coincidence,
nous assistons au defile des l6eves de nos Soeurs : marche au
pas, impeccable alignement...
Apres le ddfild, nous nous rendons au college a Imaculada
Couceiqdo n, oil nous attendent ddji les Sceurs et leurs 6lOves
Nous sommes iog6s dans une maison voisine, proprikt6 du college.
Au cours de I'apres-midi, nous rendons visite A Monseigneur, A
M. le Maire et aussi A l'h6pital, tenu par les Filles de la Charit6
et dirig6 par Sceur Pagano. De retour au college, M. Godinho,
profitant d'une aimable invitation de Mgr le Vicaire g6n6ral
du diocese d'Assis va jusqu'h cette ville, oi nos confreres de la
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Prolince de Rio dirigcnt le Petit sýminaire. A 8 heures, ii ktait
de retour a Jacarezinl:o.et en y arrivant, if a trouve le T.H. Pen
en:oure par les Sceurs dans une reunion en plein air et repondant
aux questions qu'elles lui posaient.
8 septembre. - Le T.H. Pere celebre au college, tandis que
M. Godinho dit la messe a l'h6pital. Notre confrere, Mgr Jose
Laza--, Neves, eveque d'.ssis arrive ce matin pour rencontrer le
Superieur g2neral ; if vient de precher a Sdo Paulo, la retraite aux
membres des Conferences de Saint-Vincent.
LONDRINA.

A 9 h 30, nous devons gagner l'aerodrome, oi nous accompagnent t1;\-que du diocese et notre confrere Mgr Neves, ains; que
des Filles dc Charit6. A 10 heures, I'avion prend le d6part vers
c Londrina , ville pilote, qui en peu de temps a pris un
considerable developpement. Nous sommes dans le pays de la
- :erra rox: . (sables rougeitres) specialement favorable a la
culture du cafe. E: de fait, de 'avion on peut voir les files vertes
des caf&iers s'aliner a perte de rue... A 11 h 30, nous atterrissons
a Londrina. On nous averit que I'avion suivant, au lieu de partir
S14 heur-es ne repartira qu'a 14 h 15. A quelque chose malheur
est bon ,. dit-on : c; ce retard aussit6t connu, on ne sait trop

comment, par les Sceurs des deux maisons voisines, va leur
permettre de voir le Superieur gen6ral, qu'elles n'auraient pas
apercu autrement. Eles se trouvent vraiment ravies de cette
chance Tout a fait inattendue. Ce sont les Scurs de a Colonia
Ee'ra:ca e e:
cies semblent n'avoir pas vole leur nom !...
CURITIBA

: RECEPTIONS.

A 16- h 3, nous sommes loin de 14 h 15, on monte dans
]a'.on Jyu- C',ribc. \ou -aommc's
C accueillis a 17 heures, par
la g-enti!es.c Je notre confrere M. Castagnola. En parvenant a
la maison
es conf-res. le T.H. Pere recoit la visite de la
T.H. Mere L.epicard. zarriee Ia vei!!e.
Ss_,emb.r.
. -. A 6 h 30. ie T.H. Pere dit la messe a la
Maison -Cen-rale de ;S urs de Curitiba. La chapelle est remplie
de ;co-:et.cit,
sli. eni attirees par la presence, dans la meme
maior
duT.:TH. Pcr. et de la T.H. Mere. II v eut evidemment
le- inývtaboes photographies.
A 9 heu-res. apnre ZAir remercie confreres et .Seurs, nous
Dran-m .,'r !acri
du.ne. d-ument accompagnes des confreres
r
et d'"ane o-u - :-an
-r de Seurs. A 11 heures, avec le Superieur
genra1, .
lM.
Godinho. Sales et Jose Lima, confrere de la maison
d'Irati. mn:ent en avion pour Por:o Alegre, capitale de 1'Etat
Rio Grrande do Su!.
PORTO ALEGRE.

Ctt'e rgzion m
rniiornale du Brsil a eu la nette preference
des immit-ants eur-open : Ukirainiens et Polonais, surtout
au
Paan- . Alem-ands ct I'aliens. plut6t au Rio Grande do Sul.
Dans les v.astes prairics,
t fai de l'elevage en grand, tandis

-- 57 qu'on s'adonne aussi a la culture de la v;gne, etc... A 13 h-ares,
u\ici Porto Alegre et ses collines granitiques. Avec ses constructions nouvelles la ville groupe plus de 500 000 habitants autour
de son port qui, par le fleuve Jacui, unit 1'oc6an et les lagunes
cotieres (Lagoa dos Patos) a l'int6rieur de 1'Etat. Le Superieur
general est accueilli par Mgr Vicente Schaerer, archevEque de
la ville, par le representant du Gouverneur de 1'Etat, par M. le
alire, par un confrere polonais, des pr6tres du clerg6 seculier et
nombre de Filles de la Charite.
De 1'aerodrome, on se dirige a 1' a Instituto Santa Luzia ,
rm.ison d'education pour aveugles, dirigee par nos Soeurs et ou
nous serons loges. Grande maison, toute neuve, en beton arme.
Devant l'edifice les aveugles applaudissent le Superieur general
pendant que retentissent la Marseillaise et I'Hiymne Amdricain.
Apres la visite de la chapelle, premier entretien avec les Soeurs
et dCjeuner en famille.
A 16 heures, heure de la visite a Mgr l'Archeveque, qui nous
recoit avec une grande bont6 et entretient le T.H. Pere de son
archidiocese et de ses projets. Et a un moment donne, il dit :
: Je voudrais, mon Pere, confier une paroisse a vos pretres bre.iliens ; donnez I'autorisation et je la leur remettrait aussit6t».
De 1'archev6ch6, on se rend a une maison de nos Sceurs:
.4 Media neira ». I1 s'agit d'une oeuvre maintenue par les x Circolos Operarios (Cercles ouvriers) et qui comprend plusieurs
s.ctions. ecole, pharmacie, consultations, etc... Nous y prenons
le souper.
Les maisons de Porto Alegre se trouvent reunies pour feter
ie T.H. Pere. Nous voici requs a la salie des fetes. Au fond de
la scene, sur un grand croquis cartographique de 1'Etat, on voit
signalees par des points lumineux, les diff6rentes maisons de
Rio Grande do SuL A cette f6te prirent part les jeunes filles du
Santa Cecilia D, celles
S
Cercle ouvrier, les 61lves de la maison
de la a Creche Elcina , et aussi les aveugles de a Santa Luzia o,
sans oublier une a chorale o mixte, hommes et femmes polonaises,
qi: ont execut6 un programme parfaitement reussi.
10 septembre. - Le T.H. Pere dit la messe dans la chapelle
dei Santa Luzia. Les aveugles ont alors prouv6 leurs remarquables
dons pour la musique par des cantiques executes avec une
p..rfitc maltrsc.
Le T.H. Pere profite de sa matinee pour visiter trois maisons
de nos Sceurs. La Creche Elcina : modeste fondation, mais bien
tenue et organisee. a Pronto Socorro : tres grande et bien adaptee
aux secours d'urgence. Enfin, le vaste Hopital Militaire, situ6 sur
une colline dominant la ville. Les officiers n'ont rien trouv6 de
mieux que d'offrir au T.H. Pere un cocktail ; 'intention 6tait
la meilleure possible...
Dans I'apres-midi, en route pour c Esteio -. II pleuvait a verse,
rais les Soeurs de cette maison, 6loign6es et pauvres, m6ritaient
bien cette randonnee. Tout un ensemble d'ceuvres : ecole primaire,
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dispensaire, ceuvres paroissiales, etc..., se trouve logd dans deux
maisons, petites et pau\res, dans un milieu ouvrier. On y
travaille beaucoup et avec courage.
De retour a Porto Alegre, apres le souper, les aveugles ont
chantc et joue pour le Superieur general, qui a fort apprdcie cette
seance familiale et intCrcssante.
ADIEUX ET V(EUX AU BRESIL.

11 sepiembre. - Le programme prevoyait pour aujourd'hui
la tin du stjour bresilien, mais des difficultes de visas pour
l'Argentine et 1'Uruguay, nous imposent un delai de vingt-quatre
heures... Ce fut une occasion pour le T.H. Pere de connaitre la
chapelle polonaise et 'a maison annexe, tenue par deux confreres
polonais. Occasion aussi de voir un peu cette ville avec ses
immenses gratte-ciels, ses larges avenues. Le reste de la journee
fut mis a profit par Sceur Vincencia Fiuza, Soeur Servante de
( Santa Luzia >>et par d'autres Sceurs, tout heureuses de s'entretenir plus longtemps avec le Sup6rieur g6enral.
Avec ce 11 septembre se cloture la visite du T.H. Pere au
Brisil, puisquc nous dcvons partir demain pour l'Argentine. II
a pu voir nombre de confreres : Province brdsilienne, et viceProvince hollandaise et polonaise. II a visit6 aussi un grand
nombre de Filles de la Charite des Provinces du Nord, de Rio
el de Curitiba.
En cc moment travaillent au Br6sil presque trois cents pretres
lazaristes et deux mil!e Filles de la Charit6. Les premiers dans
des s6minaires, colleges, paroisses. missions, aum6neries ; et les
Sceurs dans hopitaux. colleges, dispensaires, hospices, orphelinats,
ecoles diver•-s. wuvres paroissiales, etc... Le champ est immense...
il attend ouvriers... et ouvrieres... afin que puissent 8tre relises
lcs va•ux que. recmcrnent formulait le Saint Pere Jean XXIII
pour le Brsil : , Nous demandons a Dieu de continuer ita ous

prodig•er set g-,ccs ahondawues et a faire du Brdsil une nation
rouljoltrs t,!-s forti'.
glande er libre, a la lumiere de 'Evangile et
dtýs epn'igneImnci's de IEslse. contre toute tempite qui pourrait
,wac'icc'r sa force', cet;npromcttre sa grandeur et restreindre sa
libhcrc
'.
(Radionlmicac- du 22 avril 1960.)
II. -

ARGENTINE

En dehlor(des .,uitrs ;motils qui justifierent la visite du
Supcricur ieneral aux Provinces sud-americaines, le voyage en
Argentine alkit coincidclr avcc Ic centenaire de l'arrivde des Fils
et des Filles de saint Vincent
de Paul.
En effet, d e s avani 1,59. '".'abb Fuentes, curd de la paroisse
v
SAin-tMichel, a Buenos A-i
rs et President de la Municipaliti,
cxpimait cc souhait a Paris. Par l'entremise de M. Balcare,
cl argý d'Affaires pour 'Etat de Buenos Avres et comme Fond6
de pouvoirs de Mgr Esca!ade, it:que du dioc~c II ]a Santissima
Tiinidad, if formulait cette instanic requkte.
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Le 21 juillet 1859, deux Missionnaires, MM. Laderriere et
Maleval et 12 Filles de la Charite conduites par la Soeur Servante
Berdoulat, partaient du Havre et arriverent a Buenos Ayres le
14 septembre suivant. En ce mime jour, les Soeurs prirent en
charge 1'H6pital g6n6ral, tandis que sans retard les Missionnaires
assuraient le ministare spirituel de cette maison.
C'est ce glorieux centenaire que confreres et Soeurs, animes
d'une vive reconnaissance envers Dieu et saint Vincent, ont
cetlbrd magnifiquement du 12 au 20 septembre 1959.
12 septembre. - A 13 h 30, apris les adieux aux confreres et
Sceurs presents a i'aerodrome de Porto Alegre, le T.H. Pere et
M. Godinho prennent I'avion i Cruzeiro do Sul , compagnie
bresilienne.
De l'avion on domine de vastes plaines, car les seuls accidents
de terrain - les chaines de Tandil - sc profilent l-bas a
300 kilometres de Buenos Ayres. Deux heures plus tard, A
15 h 30, I'avion survolait la ville. L'on pouvait alors se faire une
idte de 1'6tendue de Buenos Ayres, qui, dans son agglom6ration,
abrite quelque sept millions d'habitants : a peu pros le quart de
la population totale de la R6publique.
BUENos AIRES.
L'avion se pose a l'arodrorme d'Ezeiza, a 46 kilometres de
la ville. Depuis plus d'une heure, la T.H. Mere Lepicard 6tait
arrivee. Le Sup6rieur g6neral est accueilli par M. Reinaldo
Conforti, Visiteur de la Province, par M. Antonio Guerault,
Directeur des Filles de la Charit6, par d'autres confreres, les
i;udi ants d'Escobar et par quatre Sceurs br6siliennes qui accompagnaient Mere Blanchot.
Une auto nous amene a la Maison Centrale des Filles de la
Charit6, qui se trouve en face de celle des confreres. A la
porte de la chapelle la T.H. Mere Lepicard, Mere Blanchot, Sceur
Ancey, Visitatrice de la Province avec son Conseil, des confreres
et des Sceurs attendaient le T.H. Pere. On entre dans la chapelle
aux accents du ABenedictus qui venit D et on assiste au salut
du Saint-Sacrement donn6 par M. le Superieur g6neral.
A I'issue de cette c6rimonie, nous nous rendons chez nos
confreres, oi nous serons log6s pendant notre s6jour en Argentine. Grande maison, bien bitie, avec plisieurs chambres et
une petite chapelle ; mais le tout demande a 6tre rajeuni comme
il convient a une Province qui veut grandir.
LUJAN ET CORTINES.

13 septembre. - M. le Visiteur a dicid6 qu'aujourd'hui le
T.H. Pere se rendrait a Lujan, a titre priv6, car il devra y retourner
cfficiellement, un peu plus tard. Cette visite permettra au
Superieur gendral de mieux connaitre ce sanctuaire de renomm6e
universelle, ainsi que les oeuvres de la paroisse. Et de fait, nous
partons en auto pour les 60 kilometres qui nous s6parent de
Luian. Notre chauffeur, remarquable de gentillesse, nous accom-
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p:n»cra p1Ueant tout notre scjur en Argentine, dont aus
;i.aonns un agreable souwinir. L'cglie de a Norre-Dame de Luja,. ,
coriTneece cn 1390 par nore ,onafrere M. Jorge Maria S3ivaimt
si-.pire, pour la c.nstruction et pour le style, de Notre-Daai
dc Paijs. D auires on continu;
le travail jusqu'a 'inaugurati0o
de 190. Le -snctuaire me-sure 42 metres de fagade, 103 metes
de z.-igeur et !es ciochers moment a quelque 103 metres. Tou
C-- 'autj
du rai.•r-autel. on voit la petite statue de Notre-Dame de
LU a.n. ;crndr- e n tuuie !'.Aer4que Latine. Dix confreres cxerccnt
K-lr mmniniitere daI: ce sanc:uaire et ilsy ont beaucoup 5 faire
No'us al'is
vi-ite .-ussi la maison des confreres et les
ce--rz- de 'a parui-.
De re:Lour. nous faisons un arret dans ni
-:I"
ho-pice de *icillards dicigc par nos S&eurs et nous nous
r:-,dus a Cor;,:
maicnr
.es.
du seminaire interne, occupee, pour ie
rr.-rse;: par troist-rnlinarisies sculement et trois confreres. C'est
t:c maion de famiiSl
c a-.e t-.i-'e
proprit

adaptie a sa nouvelle desrinee, au seia
bier mise en valeur.
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DE L'ARRIVEE.

'mor'ation solennelle du centenaire a lieu
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: a cent ans. arrivaient en Argentine
- a C h :ar A 9 heures. le T.H. Pere celebre

r.
.a-. Centrale des Scars ; a I'Evangile. notre
o G-:re-z. rppelle et souligne Y'evdnement.

S

a

,I

: :

soT

.vr.s. L'eglise est majestueuse. en
b
re- mais. pour le moment, copici-

-.-r.
.. l.;.:ne. on ici-n
J ;a table de communion se dresse,
e faise aux es
rapeu d'Argentine, du Saint-Siege, de la
Fn-^. des Etat s-nis. dlrav.,
du Bresil, du Paraguay et
d'E agne. ;A I en:rme du temrple. des 1'arrivie du T.H. Pere, se
tr:vainT da
!e \Minis:re de l'Education nationale, le sousPr
"Ea au'x Cu'es, r.presentant le Dr Arturo Frondizi,
Pr6I
-d ^
a Rpu.l ique - puSieurs autres autorit6s, des deldfainee."--e de i'Url av. du Parauay,- etc... et une ample
asitn
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Le T.H. Pere se dirige tout d'abord, suivi des autorites, vers
l'endroit oil se trouve le monument renfermant les restes du
General Juan Jose de San Martin, le heros de la liberation
nationale. La, il depose une couronne de fleurs.
Apres ce geste civique, le R. Pere Victorio Bonamin, salesien,
monte en chaire. Le c6lebre orateur, doud d'une voix puissante,
commence par rappeler le a Te Deum * chant6 dans cette meme
eglise en 1859, lors de l'arrivee des premiers Lazaristes et des
premieres Filles de la Charite et il ajoute aussitot que ni le
Gouvernement, ni les aulorites ecclsiastiques, ni le peuple n'ont
ete trompes dans leurs esperances. Suit un eloge de saint Vincent
qui a fond6 < non une acropole de l'intelligence, mais une academie de la charitd m. Le discours plut : ses quarante minutes
restaient une dur6e normale.
Le c Te Deum », prdsid6 par le Vicaire capitulaire, Mgr Antonio
de I'Ecole Apostolique
Rocca. fut execute par la < Chorale
Lazariste d'Escobar.
BLENOS AIRES : MAISONS DES FILLES DE LA CHARITE.
15 septembre. - A 9 heures, reunion au college ,Iimnacutada
C ,ncencion -. tenu par les Filles de la Charite, Mgr Guiliermo

Bolatti c6lebre la messe, devant une assistance qui remplit la
chapelle.
Ensuite eut lieu, dans une salle du college, I'hommage aux

Superieurs majeurs de la double famille de saint Vincent. Pour
'alucr le T.H. Pere, Mme Sara Montes de Oca de Cardenas parla

en anglais, puis enchainant en franqais, dit ses respects a la
T.H. Mere, et termine ensuite par quelques mots d'espagnol I
I'assemblie. Ce discours polyglotte fut suivi d'une poesie r6citde
par une jeune fille c6l6brant le g Centenaireý. Notre confrere,
M. Guerault cl6tura la s6ance par quelques mots de remerciements
au norm des Superieurs.
Cette journde fut sp-cialement marquee par l'audience que le
President de la R6publique Argentine, M. Arturo Frondizi voulut
bien accorder aux Sup6rieurs majeurs, entour6s dc MM. Godinho,
Conforti et Guerault ainsi que de trois Soeurs. Le T.H. Pere lut
un compliment adresse au President ; celui-ci a rdpondu en
remerciant les Superieurs presents du bon travail accompli en
Argentine par Lazaristes et Filles de la Charit6. L'audience avait
dur6 vingt minutes.
De la q Casa Rosada ., nous sommes partis rendre visite a
Mgr Antonio Rocca, en son archev&chd.
Le soir, a 18 h 30, une sdance commemorative du Centenaire
nous reunit a 1' a Instituto de Cultura Religiosa *. La salle est
tres bien adaptee a ces sortes de reunions. Mile Gloria Fontecha
paria la premiere pour evoquer la figure de Sceur Terese Berdoulat, premiere visitatrice en Argentine, et victimr- du choldra.
Ensuite, le Dr Romero Carranza, membre des Conferences de
Saint-Vincent, souligna que l'annde 1859 fut une annie vraiment
"inccntienne: fondation des deux premieres Conferences de
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Saint-Vincent et arrivee en Argentine des Lazaristes et des Seurs
de saint Vincent. Pour terminer son discours, ii nota 1'etrange,
la providenticlle coincidence suivante : au moment meme oii il
faisait I'eloge de l'couvre vincentienne, a cette heure meme et
a pareil jour, il y a juste cent ans, son grand-pere, secr6taire des
Conferences de Saint-Vincent, accueillait au port de Buenos Ayres
les nouveaux arrivants Lazaristes et Filles de la Charite. Sur ces
mots emouvants on entendit, et avec grand plaisir, la a Chorale
Lugun Onak ", dirigee par M. labbC Luis de Mallea. Ce furent
alors des morceaux religieux et folkloriques, de son repertoire:
remarquables autant par l'artis:tque interpretation que par la
qualite des voix. Au nom des Superieurs, M. Guerault remercia et
les organisateurs et les acteurs.
LE SINCTLAIRE DE LA MI AGROSA.

16 septenibre. - Ce matin, a 6 heures, la famille vincentienne
se reunit pour assister a la messe que celebre le T.H. Pere dans
ce sanctuaire de la <,Milagrosa ,. L'eglise, construite par notre
confrere M. Estehan Mattias, est le siege de la paroisse confiie
a ios confreres. C'est I'un des sanctuaires les plus remarquables
de la ville. Sur l'une des tours de 1'dglise, sc dresse la statue
de Notre-Dame de la Mddaille Miraculeuse... Apres cette priere
eucharistique. le T.H. Pere peut s'entretenir avec les confrbres et
visiter les ceuvres parmi lesquelles 1' a Ateneo Parroquial de la
Medalla Milagrosa ,.

Dans le programnme du < Centenaire D figurait, pour 10 heures,
une messe de ,, Requiem ), a la chapclle du , Sagrado Cora:6n
des Filles de la Charite (Maison Centrale). Nous prions pour les
morts de la famille vincentienne et pour tous les bienfaiteurs.
M. Leon Sales, Superieur de la Maison Centrale des Lazaristes,
fut le celebrant de cette reunion.
MONTEVIDEO.

A 16 heures, leI T.H. Pere, accompagnd de MM. Godinho et
Conforti. se rendent au port pour le voyage a Montevideo (Uruguay). Une chaloupe nous amCne jusqu' Il'hvdravion, qui aors
avoir fait son pie.n de passagcrs; se met A courir les eaux calmes
ct jaunitres du rio de la Plata. II d6colle, prend une I-egre
altitude tout en mnaintenant un vol assez bas sur le fleuve. On
est alors dans le vaste domaine entre les deux villes : Buenos
Ayres, sur la rive de la -: Plata ,, et sur I'autre rive,
ville de Montevideo. Le voyage est de breve durde, et
on apercoit
lMowieideo. viile d'un million d'habitants,
de la population totale du pays. Apres une tongue attente,

loin, la
bient6t
le tiers
due aux

contr6les divers de la police, on tache de trouver un taxi.
Personne ne nous attendait au port. A la maison, paroisse de
< La
c
Milagrosa
n, tenue par nos confr res, il n'y avait qu'un domestique
qui nous regut avec un peu d'dtonnement. II faut dire
qu'en ce
jour avait lieu, prisid ee par le cardinal Antonio Maria Barbieri,
la ban diction et pose de la premiere pierre du futur college et
lvc6e a Santa Luisa de Marillac ,, Tout proche, sera construite
egaIcment la premiere , Ecole industrielle > pour
jeunes filles.
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Quand les confreres arriverent, ils eurent la douce surprise de
nous trouver ddja installes et ayant visit6 chapelle et ecole
paroissiale, annexde B I'dglise. Tous les confreres entouraient le
T.H. Pere en une conversation vraiment familiale et remplie de
cordialite. II n'est pas besoin de noter que partout ce fut
semblable et cordial accueil.
17 septembre. La matinde commence par la visite de
l'eglise et de l'6cole paroissiale dirig6e par nos confreres. Peu
apres ce furent deux autres colleges des Soeurs, qui a Montevideo
en ont cinq autres et regissent deux h6pitaux. Apres ces tourndes
necessairement rapides, ce fut le retour a la maison des confreres,
que le repas de midi rdunit autour du Superieur general. Pendant
la recreation, des photographes amateurs (il y en a partout)
tachent de saisir I'heureux 6venement. Le T.H. Pere donne sa
benediction. C'est le depart, a 15 heures, pour gagner I'hydravion,
qui doit nous ramener & Buenos Ayres. Sur la route, M. le Visiteur nous fait parcourir en auto le fameux parc de a Palermo -,
tres vaste, avec de magnifiques allees, des bosquets, des lacs, des
roseraies, des jardins, etc... Puis ce fut I'enfilade de quelquesunes des grandes avenues de la ville, v.g. Santa Fd, Cordoba,
Avenida de Mayo, etc...
18 septembre. - Dans la matinee, a 9 heures, en la chapelle
du grand o H6pital Nacional de ClinicasD, tenu par nos Sceurs,
nous sommes convoquts pour la messe, c1eebr6e par Mgr Manuel
Menendez, 6evque auxiliaire de Buenos Ayres. Lors de l'arrivee
des premieres Filles de la Charit6, le 14 septembre 1859, c'etait
l'unique h6pital. Nomm6, a l'dpoque, ( Hospital de Hombres,
(h6pital des hommes), il abritait trois cent cinquante malades,
parmi lesquels cent cinquante ali6n6s. C'dtait le seul de Buenos
Ayres. A cette ceuvre se sont adonn6es les douze premieres Filles
de la Charit6 et ce fut leur premiere maison. Toutefois, ce n'est
pas la maison actuelle, car I'h6pital a 6te ici transf6er. L'ancienne
maison existe toujours, et avec quelques transformations, elle
abrite une 6cole primaire.
En ce matin du 18 septembre,la chapelle se trouve remplie:
Filles de la Charit6, personnel de I'h6pital et gens du dehors.
Tres 6difiante et fort nombreuse, la communion a laquelle
prirent part plusieurs m6decins de 1'6tablissement. Le chant fut
tris habilement assurd par nos 6tudiants d'Escobar.
Aprbs la messe, inauguration d'une plaque comm6morative
offerte aux Soeurs, par l'Association des medecins de I'h6pital.
Ensuite, seance en plein air, dans une des cours de I'h6pital.
Dans une tribune, prennent place le T.H. Pere, la T.H. Mere,
le Directeur de I'h6pital et nombre d'autres personnalitds. On
entendit tout d'abord un avocat, Manuel Portela Ramirez, 6voquant le Centenaire ; et aussit6t apres, le Dr Graham, Directeur
des services de P6diatrie et puericulture, membre de l'Academie
de Medecine. M. le Visiteur remercia les autorit6s de la part
-du Superieur g6enral.
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NOTRE-DAME DE LLJAx.
19 sepiembre. - Dans l'ample chant, d'action de graces en ce
Centenaire, on ne pouvait pas decemmcnt, ne pas aller dire
notre merci a Notre-Dame de Lujan. C'est pour cela qu'aujourd'hui
toule la famille vincentienne s'y rend en pHlerinage.
A 8 heures, le T.H. Pere, accompagnd de MM. Godinho et
Conforti prend place dans 1'auto qui nous mene a Lujan. Premiere
visite a la maison des confreres, puis tout aussit6t au college des
Freres Maristes, non loin de la Basilique Les eleves sont deji
alignts et groupes devant l'difice. On hisse le drapeau national
pendant quc retentil l'hymnc argentin. Un Frere Mariste salue
ie Supericur general en anglais. Puis c'est le tour d'un des telees
entin
ut i'hommage du Directeur du college. Le T.H. Pere, en
quelques mots, en trancais, exprime et traduit son merci.
Derriere le college, mais pas tres loin, se dresse la Maison
de formation : Ecole Aposiolique et Scholasticat. En traversant
la haie formCe par le.iie\cs. le cortege se rend a la chapelle, puis
a la salle des fetes assz simple. Un Frere Mariste s'adresse au
Supericur general, en anglais : et les eleves chantent en polyphonic et d'une remarquable facon. Devant tant de gentillesse
de la part des Freres Maristes. le T.H. Pere remercie et souhaite
a cettejeunesse une formation intellectuelle et religieuse a la
hauieur de leur vocation.
Le programme p.-eouit ensuite un repas officiel chez nos
conf-res. Y prennent part confreres et de nombreux amis de la
CoýTmmuiaute. Au couars de ces agapes, on entendit tout d'abord

M\. Bcrmatrdo Landaburu. cure et Superieur de la maison; puis
u1n !aic parle au ncm des anciens eleves des Lazaristes ; car
'actuel college des iMaristes etait auparavant confid a cos
contre-s. Le T.H. Pere ri-cmcrcie en francais et M. Rigazio traduit
cn espagnol ces aimablcs paroles.
Rcmise de la c!ef de Lujfan aux Superieurs majeurs. - Inscrite
,u programnm, la ceremunie se deroula a 16 heures a la Mairie,
q_,

a.ppei!·
ici

l:i;ie;cia

.. Recu par M. le Maire (l'nmen-

Si;ri,. P dro Sallabcr. le T.H. Pere attend un peu
Farnivee dc ia T.H. Mere. Alors, stir les escaliers de la Maire et
-..'.

a

ami
u.ne

iouic

ma~etc. M.

VIntendent dit le

sens

de

la

ccrm-,-:, et annurace qu'i! va remettre les clefs de la ville aux
.':!x Sup.driurs maicur- de la famille de saint Vincent ;
e oui cut lieu aux applaudissements de la foule. Devant ce geste,
Mi. C-anforti, au nom du T.H. Pere, sut ddlicatement remercier
M. lIntcnden;t de cet honneur conferi a nos deux h6tes illustres..Puis, tute l'assemblee de se rendre a pied vers la place - Bel,ranzo -, et la Basilique nationale toute proche. La, sur un coin de la
nlace, se dresse le mat auquel flotte un drapeau argentin, offert
1 la Mairie, lors du Congr es Eucharistique International. Le
Pr-isident de la Commission du Centenaire, en des mots chacur-ux. se rermct d',firir a la Municipaiite le nouveau
drapeau
qun
-vnaitd-:npor:er-. ouasi en procession. M. l'Intendent dit
t
-a gratitude, ct seance enante, lui et le T.H. Pere hisserent
le

-

05-

drapeau tandis que la fanfare joue l'hymne national. En
deployant au vent ses couleurs glorieuses, le nouveau drapeau
rappellera certes la grande nation sud-amdricaine, mais aussi le
gloricux i Ccntenaire de la chere Province d'Argentine.
Cette journ6e extraordinaire prend fin aux pieds de la
Vierge de Lujan. Tout le monde penetre dans la Basilique, qui
est assez grande et habitude & de telles foules. A l'intdrieur a
deja pris place Mgr Anunciado Serafini, ev6que de Mercedes,
diocese dont releve le sanctuaire de Lujan. II eut la bontd de
venir, quoique 16gerement malade, assister I la messe celebrde
par le T.H. Pere et prendre la parole sur la fin de la c•remonie
iiturgique. A tout cet ensemble de c6elbrations prennent part
beaucoup de confreres, de Filles de la Charite de Lujan et de la
capitale, les autoritds municipales, des dedlgations des ecoles de
Lujan et 1 800 6elves des colleges des Soeurs a Buenos Aires.
BUENOS AIRES : CONFERENCIERS DE SAINT-VINCENT.

20 septembre. -- Journde des Conferences de Saint-Vincent.
A 9 h 30, messe pour les conf6renciers. et ilk Ptaient frt
mbreux en la chapelle de la Maison Centrale des Sceurs. Ce fut
notre confrere, M. Tomas Gutierrez qui cdlebre la messe, tandis
que M. le Visiteur se charge de la predication a apres l'evangile.
A l'issue de l'office, a lieu, a I'entree de I'eglise, l'inauguration
d'une plaque commdmorative offerte par les Conferences de
Saint-Vincent de Paul d'Argentine.
Le soir, a 18 h 30, a la paroisse de la , Milagrosaz, le
T.H. Pere est requ A la porte de I'eglise et salud par le President
des Conferences, auquel a repondu M. le Visiteur au nom du
Supdrieur g6ndral, qui dit ensuite la messe.
ESCOBAR.

21 septembre. - Excellente journee, passee A notre Maison
d'Escobar. Des 6 heures, I'auto roulait, emportant le T.H. Pere
et MM. Godinho et Conforti, vers Escobar, a 50 kilometres de
Buenos Aires. A l'entrCe de la maison, les le•ves applaudissent
le Superieur g6n6ral, qui est complimente en quelques mots, par
Ie Supericur de la maison, M. Rigazio. A la chapeliie, le
T.H. Pere celbre, accompagnd des prieres et des chants polyphoniques, fort bien rendus par les ldkves.
Apres la messe, causerie avec les confreres et visite de la
maison. Sur les 9 heures, reunion pour l'hommage au Suplrieur
general : un des 6leves lit une adresse et M. Alexandre Rigazio
lui exprime les sentiments que suscite dans sa maison cette
visite extraordinaire, et il le fait avec beaucoup d'A-propos. Le
T.H. Pere heureux de se trouver dans une maison de formation
qui abrite apostoliques et clercs, a remercid M. le SupIrieur de
ses aimables paroles, fait I'loge des voix chaudes qu'il venait
d'entendre et souhaite h cette jeunesse la valeur intellectuelle,
mais aussi et surtout, la soliditd d'une vdritable formation
religicuse.

-66La maison d'Escobar, grande maison a deux itages, est fort
sympathique. Loges dans une assez grande propriet6, les eleves
ont beaucoup d'espace et d'air, et jouissent de la tranquillite.
Dans la maison une chose remarquable: c'est le muste
organise par professeurs et eleves. L'on y voit animaux, pierres,
vegetaux, de la region et du pays ; le tout heureusement presenti
avec beaucoup de naturel. Avec regret, nous quittons cette maison
d'Escobar, apres cette douce journee de famille.
En rentrant d'Escobar, nous visitons trois colleges, dirig8s
par les Filles de la Charite, notamment San Isidro, centre de
villegiature avec des villas modernes aux couleurs varides.
22 septembre. - Apres la messe chez les Filles de la Charit6,
on presente au T.H. Pere un groupe de Petites Soeurs, qui
demandent la grace du saint habit. Cette faveur est accorde.
Dans 1'apres-midi, par un tour de force, c'est Ia visite de
sept maisons de Sceurs. Parmi ces etablisements, trois grands
hopitaux, ou les Filles de la Charite travaillent depuis longtemps:
hopital ,Rawson , (1877), hopital e Ramos Mejia w (1882), hopital
< Espagnol» (1877); ce sont des maisons qui abritent de 1500
a I 600 malades.
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23 septembre. - La journme est plus tranquille, surtout, dans
la matinee ; car Jans I'apres-midi, il faut voir quelque quatre
maisous de Filles de la Charite.
VERS LE CHILI.

24 septembre. - Le programme d'aujourd'hui comportait
notre d6part pour le Chili ; mais, au dernier moment, on annonce
une greve gen6rale: comme I'avion dans lequel nous devions
voyager appartenait a une compagnie argentine, ii n'est pas parti.
25 septembre. - Dernier jour en Argentine et depart pour
le Chili. A 6 h 30, le T.H. Pere c61lbre la messe chez les Sceurs.
II y a eu ensuite une reunion a la Chambre de Communaut6
pour les derniers conseils. Le reste du jour est mis a profit pour
preparer les valises.
A 21 heures, nous quittons la Maison Centrale des confreres,
qui nous a si bien accueillis et nous nous rendons a l'adrodrome
d'Ezeiza : au cot t s du T.H. Pere se trouvent MM. Godinho,
Conforti, Visiteur, Garcia, procureur provincial, Gudrault, directeur des Filles de la Charite, Golcheski, Sarasola Ventura, Salles,
Superieur de la Maison Centrale, Girotti, Rigazio, Superieur
d'Escobar. Sans savoir bien pourquoi on attend longtemps. Finalement nous faisons les adieux A nos confreres, leur redisant
toute notre reconnaissance et I'avion dnmarre a 23 h 50
!... Encore
un dernier regard sur Buenos Aires, cette plaine en fcu, et nous
nous enfoncons dans la nuit... vers le Chili.

FORTALEZA
Ecole d'Infirmieres Saint-Vincent-de-Paul
(5 aoft 1959): Annales, t. 124, p. 323-324
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Visite du T.H.P. Slattery. Souhaits de bienvenue par la Visitatrice,
Sceur Marcillac.
X.B. - A la droite du T.H.P., le Superieur du siminaire.
M. Bclchior Neto qui, le 11 f6vrier 1960, 6tait nomm6 eveque
titulaire de Cremna et coadjuteur d'Aterrado (en r6sidence b
Luz: Minas Gerais). Le sacre 6piscopal eut lieu A Belo Horizunte,
le dimanche 24 avril 1960.
Sacre confer6 a Belo Horizonte, dans l'6glise lazariste de
Sio-Jos6, par Mgr Joio Rezende-Costa, archev6que de Belo
Horizonte. assist6 des deux Lazaristes : Mgr Joio Cavati, 6evque
titulaire d'Eucarpia et Mgr Jose Lizaro Neves, e6vque d'Assis.
Le diocese d'Aterrado (27880 km2) comprend 338000 catholiques, 35 paroisses avec 24 pr6tres diocesains et 17 religieux.
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LE CHILI

(26 sepiembre-3 octobre 1959)
Ce n'esl pas facile de franchir ies mille et quelques kilometres,
qui nous separent du Chili : ei 'avion doit monter a plus de
60
u
mrcres pour surioler Ies osmmets de la Cordillere des
Andes. Mais noire quadrimnieur le fait vaillamment : et vers
3 heures du matin nous sommeýs au-dessus de Santiago, la grande
vilce de deux millions d'habntans, assez bien illuminee, surtout
dans Ic centre. Apres

les furmalilts douanieres, nous sommes

accueiliis par M. Padros. Visiteur et par d'autres confreres, qui
'onu brae le f roid et la nuil

pour nous attendre a une heure si

pcu commude et siinsolie. En arrivant a la Maison Centrale. on
noas oftre uneitasse de cafd chaud et nous tachons de nous
reposcr et de, emotions et du voyage. Mais voila que, peu de
emrnps apres. un bruit nous rx\eille : on dirait que tout bouge
dans la chambre : cela ne dure qu'un instant. Quelques heures
apres, nous apprenons que le fameux bruit etait un commen:mrnc.t, quasi un essai de tremblement de terre, dont M. Padros
Tr_'

dor.ne '';iin.!:,

":
int'!.erpea.iun

LC pays et la Cordiiiere

Sr:*ercn' par-la kcur exceplionnelle joie de la premiere visite
(re i.c' -r fail un Supcricur aencral de la Mission ,
DIBUITS DE VISITE CHILIENNE.
26 >,._,
;bre-i. -

A 8 he-u:,

-

. rous allons dire la messe a la

,.ji.n
Ccnrrale des Files de !a Charii6. A I'entr&e de la cha.. i..
se d--c
une h:-ic de Sceurs : !a T.H. Mere, la Sceur
\'tatrice ,t ,mc
in Cn.ms'il ci bc'ucoup d'autres ; I'evenement ctait

,ie\raordinair'e..C
On pric en chantant pendant la messe el on
.n'i que cos chanris runt !expression de la joie qui remplit les
,c,'ur,. A 'a r;eunic.n de famrillc qui suivit, une Sceur A 'habit
-lucl T.H. PrCe cý ancais. ,ndin.d
qu'une Petite Soeur le fait
e:: frarjis : les remcerciements paierneal

sont traduits en espagnol

:a;-M. .e Visiteur.
Peu apri . a I';Noncjiiaurc. '.,s d la visite protoco'tire,
Mgr le \Noce nous riejoit cordiaiemrnt et il parle au T.H. Pere

des deux Communaut,

: ceuvrcs. recrutement, manque de peruonncl. ec.; et il !'invile a venir. un de ces jours, dejeuner a
* :a;le. La visite a Mgr l'Arch:ieque de Santiago ne pourra se
'aire, car il est absent.
GRE'-0:;\IS rT I

BA\LIEE DE SANTIAGO.

Apres queiques visites officielles. nous allons voir notre
maison de Graneros,a 70 kilometres de Santiago : ecole d'agricul*ure avec en annexe une prc-ecole apostolique. Sous nos yeux
s'etend la belle campagne chilienne domin6e au loin par la
Cordllcrerdes Andes qui resplendit sous la neige et la glace...
Courte visite a la paroisse ez nous voici a l'dcole. Les garcons
uont dia a!ignds : un cjnjn:ere, puis un dleve, salue le T.H. Pere
e-n ariglais.

-69La reponse du T.H. Pere est traduite en espagnol par M. le
Visiteur. Au ddjeuner officiel dtaient pr6sents : 1' a Intendente ,
' < Alcade ,,le Directeur de l'usine, M. le Cure, les confreres de
Graneros ct ceux di'auuics maiuss. Le Directeur de 1'usine
. Nestle invite le T.H. Pere A visiter I'etablissement : et c'est
une ascension jusqu'au cinquieme 6tage.
A 4 heures, reunion officielle, A la Mairie, ou M. le Maire
declare le Supdrieur g6n6ral K citoyen honoraire de Graneros .
Par ce geste, d6clara-t-il, il voulait temoigner aux Lazaristes la
reconnaissance de la Commune pour les travaux et le devouement
de nos confreres.
Nous rentrons a Santiago, vers 6 heures. Le T.H. Pere devait
assister a la messe chantde par notre confrbre, M. Reinaldino
I1'occasion de ses vingt-cinq ans de sacerdoce.
Madrid,
TRICENTENAIRE \VICENTIEN A SANTIAGO.
27 septembre. - Fete du Tricentenaire. Dans la matinee,
M. Godinho et M. le Visiteur poussent une visite A Macul, oi
l'on est en train de batir la nouvelle ecole apostolique.
A midi, le T.H. Pere cel6bra la messe a la chapelle de la
Maison Centrale. Et au d6jeuner de f6te, on remarque la presence
de Mgr l'Ev&que de a La Serena -, des representants des
R.P. Colombans, des Peres du Precieux Sang, des Freres Maristes, etc.
A 19 heures, a notre chapelle, solennel Pontifical de Son Excellence le Nonce Apostolique. C'est notre confrere, M. Navarro,
qui donne le sermon, tandis que nos Apostoliques et les Sceurs
se chargent du chant.
LIMACHE : ECOLE APOSTOLIOUE ETn

PAIX Dl

SOIR >.

28 septembre. - Visite A I'Ecole Apostolique de Limache.
Accompagne de MM. Godinho et Padros, le T.H. Pere prend I'auto
a 6 heures. II fait frais et le brouillard est assez fort. Nous
gagnons la route a panamericaine -, beau ruban qui traverse
plusieurs pays d'Amirique Latine. Nous faisons un petit arrit
a Quillota a, 6cole primaire dirig&e par nos Soeurs. A I'Ecole
Apostolique, nous allons tout de suite a la chapelle, oi le
T.. Pere doit cd16brer pour les eleves, qui joindront prieres et
chants a la grande action liturgique. Nous faisons ensuite le
tour de la maison ; maison de famille adapt6e A sa nouvelle
destination ; et I'on achbve par un tour de la propri&t6, petite,
mais bien tenue.
Avant le repas, nous sommes convi6s a une petite seance, oil
notre confrere M. Juan Rens et un 61eve souhaitent, en anglais,
la bienvenue au T.H. Pere. Puis suivent des chants nationaux
execut6s avec beaucoup de coeur par les 6leves sympathiques
et ouverts.
A c6t6 de l'6cole, ii y a aussi un hospice de vieillards, hommes
et femmes. Le T.H. Pere y porte ses encouragements aux Sceurs

-70ct h ces pauvres creatures humaines, qui sur terre n'ont plus
personne. La maison arbore un beau nom, bien chrdtien : KLa
paz de la tarde ,, La paix du soir. Vers 4 heures, nous partons
pour Valparaiso, un des grands ports du Pacifique. Chemin
fi,,i.nt, une halte est pr6vue A , Quilpue , oiu les Sceurs dirigent
une &cole primaire. Puis c'est c Vina del Mar w, sympathique
petite ville aux maisons gracieuses, aux rues garnies de palmiers.
Visite 5 I'hopital confie b nos Soeurs. Puis apres quelques kilo.
metres, nous parvcnons a Valparaiso. Avant d'VJler chez les
confreres, nous saluons Mgr le Vicaire Capituiaire, qii profite de
la presence du Sup6rieur gen6ral pour !ui demai&der l'-ugnLilation du personnel en cette paroisse, Qui n'a q.ie deux pretres
pour 50000 habitants... Sur ce souhait (certes bier. partag6), notre
auto quitte Monseigneur et grimpe vraiment, car !es vingt-deux
collines de la ville, les a Serros n, lui donnent une topographie
vraiment montueuse et malais6e...
VALPARAISO : PAROISSL ET TRAVAUX APOSTOLIOIES.

A la porte de Ieglise paroissiale, se trouvent le cure, notre
confrere M. Bogliolo et son auxiliaire M. Rojas, la Soeur Visitatrice et son Conscil, nombre d'autres Sceurs et de leurs
Ieve\s. etc. Dans un souhait de bienvenue, deux laics retracent
I'historique des trav\aux des confreres et naturellement, demandent
t!u rcnfort en personnel ; refrain et requite souvent formules...
Pri\cnu a l'eglise. du haut de la chaire, M. le cure souhaite la
bienvenue au T.H. Pere et met en relief le sens de cette extraordinaire visite.
La position de la maison des confreres et celle de l'eglise
rcstent exceptionnelles : situes tout en haut de la colline, sur
un terrain en pente. ayant devant clles une petite rue, elles
,emnblent toutes deux pcnchees sur le vide... Mais la vue sur la
naic devient xraiment superbe... Toutefois, il faut avoir ici le
crcur solide, car on monte beaucoup et sans cesse !
S\NI.\GO : (EIVRES PAROISSIALES

ET BANLIEUE.

29 .••t'lelhbr. - Le T.H. Pere celebre la messe dans notre
*glisc
paroiiilde. devant de nombreuses Filles de la Charite et
quclqucs paroissiens. Apres la messe, nous rendons visite d'abord
-i dLux chapelles annexes de la paroisse: , La Milagrosa v et
'Cnr
a Pedro , puis a quelques ceuvres de nos Soeurs. D'abord
la maison , Santa Ana >,college de jeunes filles, alors rassemblces
dc.ns :a ccur principale : discours et danses int6ressantes. Puis

apris. voici la v Casa del Carmen ,, autre internat de filles ; puis
deux h6pitaux : - Van Duren , et <<Deforme ,, avec partout un

tres aimable accueil des Soeurs et des midecins. Vers 9 heures
du soir, nous 6tions de rctour a Santiago.
30 septembre. - Visite a Macul. dans la banlieue de Santiago.
11 y a li uine 6cole de garcons, dirigde par nos Sceurs. A notre
arriee on hisse !e drapeau et I'on chante l'hymne national;
puis c'est Ic d6file militaire des garqons qu'entraine leur fanfare
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tout a fait sp6ciale. Non loin de la maison des Sceurs, on est en
train de construire pour l'Ecole Apostolique, qui exige plus
d'espace. Malheureusement, faute d'argent, la construction est
quasi paralys6e. Souhaitons que M. le Visiteur trouve des mnes
genereuses qui puissent l'aider A mener a bien cette entreprise,
espoir de la Province..
A 13 heures, reception a la Nonciature pour les agapes
offertes au T.H. Pere par Mgr Ie Nonce Apostolique, ancien eleve
du college Alberoni, h Plaisance. Parmi les invit6s on vovait
I'Eveque de a La Serena *, l'Eveque Administrateur de Santiago,
le Provincial des Peres Jesuites et plusieurs Supdrieurs religieux
de la ville.
Du Palais de la Nonciature le T.H. Pere se rend a la Maison
Centrale des Filles de la Charite. Il y trouve reunies des el6ves
de plusieurs colleges, qui remplissent la cour intdrieure. Apres
une adresse en anglais, viennent danses itgionales et exercices
de gymnastique fort int6ressants.
CONCEPCION :

ECOLE ET HOPITAL DES S(EURS.

1' octobre. - Visite a , Concepcion ; c'est une des trois
grandes villes du pays, assez loin de Santiago, car nous avons
mis une heure et demie, en avion, pour y arriver. A l'adrodrome,
un Pire de Maryknoll nous prend dans sa voiture et nous amene,
d'abord, a a Talcahuano n, ou nos Seurs dirigent une ecole pour
enfants pauvres. C'est ensuite 1' < Hospicio Concepcion *, tres
grande et v6tuste maison, assez delabr6e oi l'on apergoit, dans
les murs, des lezardes causdes par les tremblements de terre.
Cette maison est vraiment la douce image de la pauvrete:
combien c'est edifiant de voir les Soeurs pleinement heureuses et
gaies parmi ces pauvres vieux, se contentant g6nereusement d'un
milieu si minable...
Apres cette visite, nous nous dirigeons vers I'v6che pour
saluer Mgr Sanchez, Vicaire g6n6ral, car 1'Archev&que, Mgr Mery,
est absent. Puis c'est un tour a 1' a H6pital Regional D, confi6
aux Filles de la Charite. Le T.H. Pere a 1'occasion de voir et de
s'entretenir avec les Sceurs de 1'dtablissement et avec celles
de quelques maisons voisines, venues le saluer.
Vers 15 heures, I'avion nous ramene a Santiago. En voyant
cette citd en train de cr6er une nouvelle industrie remplie d'esp6rances, on ktait loin de penser, que dans l'espace d'un an, elle
serait gravement touch6e par ce tremblement de terre, qui en
1960, a multipli6 tant de m6faits et de victimes dans cette
region.
CHILE LINDO... CHARITES ET ECOLES.

2 octobre. - La matinee est consacr6e A la visite de trois
maisons de Soeurs : a Pio XII *, une 6cole primaire ; le college
SSanta Familia et 1'
Hospicio ; cette derniire fondation

destinde aux anormaux ; et il y en avait, parait-il, plus d'un
millier. Quelle douloureuse impression, en voyant ces pauvres
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humains... Chose emouvante, un des pensionnaires dit quelques
mots de bienvenue en anglais, tandis qu'un autre jouait du
violon et qu'A leurs c6tis deux jeunes garqons chantaient. Dans
I'apres-midi, ce fut la visite des trois autres maisons de Sceurs:
a Casa Dieziocho ., * Casa Santa Catarina, et 1' a HOpital San
losed .
3 octobre. - Notre dernier jour au Chili. Le T.H. Pere
ce16bra la messe a 1'hopital a San Borgia , oi se rdunirent les
Sceurs de la ville pour adresser leurs adieux.
Au d6jeuner de famille, M. Padros remercia le T.H. Pere de
sa visite et adressa aussi quelques mots
1l'Assistant gendral.
Et cette aimable adresse et nos rdponses sont enregistrees sur
magnetophone : souvenirs !...
A I'a6rodrome, se trouvaient reunis plusieurs confreres,
nombre de Soeurs, des 61eves, etc. Apres avoir remercid un chacun
de cette suite d'accueils partout si cordiaux, nous montons dans
l'avion, qui s'envole vers le Perou. A nos oreilles resonnent
encore ces paroles de la chanson, redite avec tant de coeur par
les enfants : < Chile lindo >...
L'avion vole maintenant dans les hauteurs, tandis que nous
avons a nos c6tes la fameuse c Cordillre z, couronn6e et draple
de neige. Vagues fig6es, ces montagneS pressees les unes contre
les autres et qui se dressent majestueusement. L'avion longe la
cote pendant quelque temps, puis gagne la terre, sol aride,
ctendues de sable, sans vgetation, et a perte de vue... Nous
foncons vers le Pero'!.
Francisco GODINHO.
(& suivre).

M. EDOUARD ROBERT ET LA VIE DU T.H.P. FIAT

,
Les chaLitreL' de
c•ne \vie du P. Fiat itaient dcrits au fur et
a inlesture dl' Icltr p~ar-iionl. Dans ies derniers mois de sa vie,
ac'anit l ddccinl dc ses force.s, M. Robert revisa jusqu'au bout
(4 septrclbrc 1960) ce chipitre XXXIII. 11 devait paraitre dans
le n' 493494, mais l'atteur, an dernier moment, en reprit et
corrigea le lexte qu'il laisse, en hoimmge supreme de veneration
pour le P. Fiat. Du contact prolongd avec la pensde et 'ame du
T.H. Pere, M. Robert a con(fid aux Annales depuis 1926, nombre
de notaiions oit I'on1 retrotive et le P. Fiat et le P. Robert. L'un

et I 'uttre
Lvc!'lr, il

s'y

stffit

deux nobles

ltonirent{ grandenmet idifiants. Pour saisir certe
de lire et comprendre les temoignages de ces

ntmes.
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ANTOINE FIAT
(1832-1915)
SA VIE, SON AME, SA DOCTRINE
Annalcs, t. 123, p. 417-475, etc.
(suite)
(Chapitre XXXIII)
SES RELATIONS AVEC

L'AFRIQUE

ET L'AMERIOUE

Commengons par l'Algerie. La population est calme. Le
Visiteur de la Province est M. Doumerq. II est ne dans le diocese
de Cahors. Sa mere etait intimement unie a la mere du bienheureux Perbo3re. II a occupe de hautes charges dans la Compagnie. II a 6t6 Secrdtaire general, Superieur a Santorin oh les
habitants !ont demand6 comme dveque, Visiteur a Constantinople,
Directeur des ambulances des Sceurs pendant la guerre d'Orient.
C'est un saint confrere, z616, doux, prudent et ven6rd de tous.
Les Lazaristes etaient bien vus, meme par les autorites civiles,
et celles-ci auraient voulu que tous les eveques d'Alg6rie fussent
des enfants de saint Vincent, soit en souvenir de leur Pere qui
avait et6 captif, sur la terre d'Afrique, soit parce qu'ils 6taient
consid6r6s comme ayant les qualitds requises pour le ministere
de ces regions. Mais les Superieurs gen6raux, pour rester fideies
S1l'esprit de leur fondateur ne s'6taient pas pretes a ces desseins.
L'&evque, ou plut6t I'archeveque, d'Alger est Mgr Lavigerie.
II est originaire de Bayonne; il a et6 Directeur des ceuvres
d'Orient et il a rendu de grands services aux Lazaristes et aux
Filles de la Charite en Orient. II a v6cu en excellents rapports
avec M. Girard, le Pere eternel. Mgr Lavigerie est un caractere
6nergique, un grand homme, il veut ce qu'il veut. M. Doumerq
et lui cherchent la gloire de Dieu, le bien des ames, mais ils
different quant aux resolutions a prendre dans ce but, ce qui
se rencontre souvent dans I'histoire de I'Eglise, entre fideles
serviteurs de Dieu. Ainsi, par exemple, Mgr Lavigerie, sur des
accusations port6es contre un confrere, I'a l6oign6 de lui-meme
d'Alger et I'a plac6 a Dou6ra. D'autre part les accusations
paraissent calomnieuses a M. Doumerq qui demande a M. Fiat
ce qu'il faut faire. Celui-ci r6pond le 9 mars : .Je suis heureux
que la double enqu&te faite par vous et par des personnes
hostiles ait ddmontr6 la faussete des faits allhguis contre le
confrere. D'autre part, ii ne nous est pas possible d'admettre
que, par le fait de la volontd de I'archeveque, un Missionnaire
soit dloigne de sa maison et plact, sous n'importe quel titre,
en dehors d'une Maison de la Comnunautd et charge d'une
ceuvre qui n'a pas dttacceptge par les Superieurs. Je comprends
quel a d&i 4tre votre embarras. Que le confrere demeure done i
l'hospice de Douera jusqu'ai la fin de mai, puisque vous avez
acceptt pour trois mois la proposition de Mgr I'Archeveque.
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, P.S. le vous prie de faire entendre ia Monseigneur que les
besoins de la Compagnie m'obligent i rappeler ce confrere ea
France, a t'expirazion des trois mois que vous avez accordds,
s'il ne pent pas rentrer ia Mustapha *.
Au mois de septembre, nouvelle difficult6 au sujet des
missions dans le diocese. D'une part, d'apres les Regles et Constitutions, nous sommes dans les dioceses pour ce qui regarde les
missions et les seminaires, a la merci des eveques. Saint Vincent
est formel sur ce point. D'autre part, il y a quelquefois des
riglementations tres genantes de la part des eveques. Que faire?
demande encore M. Doumerq. M. Fiat lui repond, le 22 octobre:
<<Vous ne pouvez pas poser un ultimatum at Mgr I'Archevique,
et en dernier ressort, vous ne pouvez faire que ce qu'il voudra,
comine ii le voudra ,.

En Algerie comme dans la m6tropole, il y a persecution
contre les Rcligieux ; on les chasse de leur maison. M. Doumerq
dcmande s'il peut reccvoir les Trappistes de Staoudli, dans le
cas oiu on les disperserait. M. Fiat repond le 19 novembre:
<<Je vous autorise pleinement et de grand cceur a acquitter line
dette sacrde de reconliaissance envers les R.P. Trappistes, en
offratu it quelques-lis d'entre eux l'hospitalitd & Saint-Michel.
Atais je ne crois pas, si on vient it les chasser de Staoueli, qu'on
l'ur permetle dc vivre

ensemtble dans wr;e

autre

maison-.

Signalons deux ou trois extraits de la correspondance de
M. Fiat avec les confreres de la maison de M. Doumerq. A
l'un, il dit : , Pour rester danI les usages de la Compagnie, je
'7,. riuis vouts auttoriser ai garder vos honoraires de messes que
;pour venir ent aide i vorire famniilie :. A un autre: a Le confrbre
qu:(t, pour cL'uiie de inaladie. ne celebre pas la Sainte Messe n'a
mri droit aux dti\ francs par mois. 11 en cst de mnme pour celui
qui ne dlebr-erit pas sans cause. Quand l'honoraire offert
intuitu personae est szuperieur ai I'honoraire habituel, il peut
eire reCq arcc la pennrissiou du Superieur
,.
Un troisieme
confrrer

est autoris

ah venir sc soigner a Paris.
LE SEMINAIRE

A la titec du
A

DE KOUBX.

riand sdminaire de Kouba, il v a M. DCmiautte.

qui a la contiance de Yarcheveque. D'apres le rapport du Visiteur,
la regle est bien obserxee a Kouba. Le seul petit point signald
est que les directeurs du grand s6minaire s'occupent peut-etre
trop des ceuvres exterieures et que les exercices publics sur
les matieres de classes (theses, etc.) ont &t6 neglig6s.
En Alg6rie, comme ailleurs, on est soucieux de boucler le
budget et on se plaint que 'on prend quelquefois autre chose
que le cafe au lait au ddjeuner. M. Fiat signale la chose
Visiteur et demande que les confreres donnent I'exemple an
sur
cc point, comme sur les autres.
M. Demiautte n'aime pas distraire les grands smrinaristes
d- leurs 6tudes en leur confiant quelque ministbre ext6rieur;
les Supericurs generaux, eux, sont embarrasses quelquefois.
Aussi
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M. Fiat demande A M. Demiautte s'il ne pourrait pas, comme
cela se fait en d'autres seminaires, charger un deive du Grand
seminaire de faire une classe au Petit seminaire. Une pareille
demande du P. Fiat n'est pas dans ses habitudes: elle a df
lui etre impos6e de par ailleurs.
Un confrere du grand seminaire a ecrit au Pere Fiat. Celui-ci
trouve sa lettre un peu vague, un peu manieree. II lui repond :
a Vous prenez trop de precautions pour me faire connaitre vos
senriments. II faut aller plus simplement avec son pere.
LE SE~.INAIRE U'ORAN.

M. Irlandes est Superieur du grand s6minaire d'Oran. Un
nouvel ievque vient d'etre nomm6. M. Fiat donne a M. Irlandbs
les directives suivantes : a J'ai visitd, samedi, Mgr Ardin nomme
i 1'eviche d'Oran. Je vous prie de lui crire de suite, si vous ne
I'ave: deja fait, pour lui offrir vos humbles services. II ne faudra
rien moins que toutes vos grdces pour dissiper certaines antipathies, vagues et genarales. Mgr Mabile, dont it dtait le secrdtaire, n'aimair pas M. Etienne, it cause des idees qu'il lui supposait. Votre nouvel dveque etait tres attache i Mgr Mabile et
partageaitses idees et ses sentiments. Je vous dis ceci pour votre
gotrerne. J'ai etd bien content de !'accueil qu'il m'a fait ; il m'a
rendu immediatement la visite et il a timoigne sa satisfaction >,.
M. Irlandes va pr&cher la retraite aux Sceurs francaises
d'Espagne. M. Fiat est un peu pr6occup6 d'Oran parce que les
consulteurs de la maison ne lui 6crivent pas. II engage M. Doumcrq a y aller faire la visite.
Parmi les confreres de la maison, il y a un tout jeune prEtre,
M. Villette, qui est d6sireux de voir son jeune frere entrer au
grand s6minaire de Cambrai. Mais la famille est pauvre. M. Villette
demande done un secours pour son frere et pour sa mere. M. Fiat
lui fait remettre 300 francs pour sa mere et l'autorise a employer
les honoraires de ses messes a la pension de son jeune frbre.
LE SEMINAIRE DE CONSTANTINE.

M. Souli6 est Sup6rieur du grand sdminaire de Constantine.
il a accepte deux confreres qu'on a dit changer de leur maison.
M. Souli6 les a accueillis avec bont6 et il ecrit au Pere Fiat que
ces confreres lui donnent satisfaction. M. Fiat lui rdpond, le
22 d&cembre: o C'est un talent bien precieux que de savoir bien
prendre les hommes et les utiliser suivant le don qu'ils ont recua.
Le meme M. Souli6 offre de recevoir quelque temps M. Pdmartin,
qui a et6 l1 autrefois et qui a besoin de repos. M. Fiat le
remercie et lui r6pond : a Si vous avez un remade capable de
guerir M. Ptmartin, je vous serais reconnaissant de lui envoyer
la recette *.
M. Romain est changd de Constantine, il est plac6 i Sens.
M. Fiat l'autorise a passer quatre ou cinq jours pros de sa
respectable mere.
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ALuikE : CLL'.RLESiES

FILL-

DE Lk CHARITE

La persý.outin sevissait aussi en Algerie. Au grand hopital de
MuSapiia, on a\ait enieve les statues des saints, de la Sainte
Vierge, ies crucifx. M. Fiat console et encourage les Sours:
I I ju aite: diu epruuver une grande peine, en voyant les :.;atnui
er les Chrtsts enleves de vos salles, et c'est bien trisre en efiet.
Noj:re bonne Mere souffrira-t-elle longremps de se voir ainsi inmere
u la porte

Esperons que non .

On alia plus loin encore. On enleva meme les emblemes
rc-ijeux qui se troumaient dans le petit cabinet attenant aux
s-i~-s et qui clait reserve aux Scurs chargees du pavillon.
M. Fiat s en attriste : t C'est une mesure vexatoire au premier
chef, ecrit-il a M. Doumerq ; eidemment on veut les forcer i se
re'irer-. A la Superieure, il ecrivait: a On enleve les croix du
cuabier qui confine les salles ; consolez-vous, en pensant que vous
porzez, au core er surrour sur vorre cceur, la croix sacree de Dieu
qui sera io:re
force physique puisque vous souffrez persecution
a cauis de Lti ,.
On entravait aussi le ministere de l'aumonier. II ne pouvait
plus aiier dans les salies, a moins d'etre appele par un malade.
M Fiat ecrit a I'aumonier, M. Ragot, le 26 fevrier : a le vous
r·:emrcie de imavoir mis au courant de vos difficultes. le pense
i>:e nzo
en verrons de plus dures, si Notre-Seigneur n'y met la
me:.:. Si me persecuti sunt et vos persequentur. II ne faut pas
1:c::
"e :oir'ner. ni perdre courage.
.e prefere avoir part a la persecution generale que d'etre
(,: .~i cs
par ies ernzemis de la Sainte Eglise. Soyons pouriant
bi:! priud•n:s er ne donnons pas lieu aux plaintes contre nous .

D au:re Far. M. Fiat ecrit a M. Doumerq, le 14 avril, de s'en-, a-., -: ar.heveique pour la conduite a tenir. La persecution
s- .i.an a:usi par rappon aux ecoles. Les Soeurs etant retirees
d -- coics pubiique, Ml. Fiat conseilla d'ouvrir des ecoles libres
et ,:oj-m.e iecole publique devenait gratuite, M. Fiat ecrit k
M Dumrq : .I! 'a;u faire en sorte que les enfants n'aent rien
a y::^er :o. : ;:;'!
oi ne recourir i cette ndcessitd qu'd la deniere
!
- .fa;i trouver un local pour les Sceurs. La Soeur
Barp.r;-ai s':ritaniier dans une ancienne prison. M. Fiat I'y
au~tr.-c : I! ,e e'i.zble que c'est le parti le plus sage pour le
min2oc,. Si T'n
'
i"etj a vous chasser de ce dernier asile, alors
Dien '. i:;*>dra va
:o-re aide .
On

e dei.-randai

a cette epoque si le Brevet n'allait pas etre

exige pour is ecoles libres et si les Sceurs ne feraient pas bien,
au rmoin quclques-uncs. d'obtenir le dipl6me sans lequel on ne
pourrain pas enseigncr. M. Fiat indique dans une lettre du 24 juin
quelle est la ligne de conduite adoptQe par le Conseil de la
C'mmunaute : c lusqu'a prCsent, nous n'avons donnm
aucune
aorisczton pour se presenter aux examens. Sur ce point, nous
sone5s i:flexibles. Si plus tard les circonstances deviennent trop
gr;ves, now• pourrons voir alors s'il n'y aurait pas a revenir
sur
cei tz decision z.
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De fait on revint plus tard sur cette dcision.
M. Fiat donnait a M. Doumerq, le 16 avril, un conseil tres
sage lorsqu'il lui disait : a Voyez Monseigneur et mandez-moi ce
quil compte faire dans de pareilles circonstances ., soit pour les
hopitaux, soit pour les ecoles.
EGYPTE
ALEXANDRIE : LE COLLEGE.

Nos confreres avaient un college a Alexandrie. M. Gaillard
en devient le Superieur en 1880, en remplacement de M. Thomas
appele a diriger le petit seminaire de Saint-Flour. M. Fiat est
toujours poursuivi de la pensde de transformer les colleges en
Petits seminaires. M. Gaillard travailla dans ce sens. Aussi
M. Fiat ecrivait sa joie a un Superieur de France : a M. Gaillard
a deja trantsforme le college d'Alexandrie, en y mnertant en thonneur
le latin ; c'est une grande consolation qu'il me donne D. Le 28 d&cembre, il envoie A M. Gaillard cette lettre tout affctueuse :
Jle n'ai pas regu jusqu'ici de plus beau bouquet que celui que je
reqois de votre main. Comme je vous embrasserais sur les deux
joues si je pouvais vous atteindre. Que Dieu vous benisse et
qu'il soit de plus en plus beni dans votre chere maison ! Oh ! que
je suis heureux et de la rdgularitd de nos conlfreres et du bon
esprit des eleves et de l'importance que vous donne ia l'etude
du latin et du commencement d'ecole cldricale. Jugez si les
vc'ux que vous m'avez offerts, au milieu de tous ces parflins,
mI'ot etc an cceur et si ceux que je forme pour vous sont
sinceres ! Pour vous temoigner ma satisfaction je vous promets
un beau prix d'honneur pour le plus fort latiniste . M. Fiat
envoya comme prix d'honneur le magnifique volume illustre,
Vic de saint Vincent de Paul, par Arthur Loth.
Un des confreres du college s'ennuyait de faire la classe, d'enseigner les 1eements du frangais et du latin ; ii lui semblait qu'il
ne r6alisait pas son voeu de servir les pauvres de la campagne.
M. Fiat lui envoya une lettre tres affectueuse et tres habile pour
I'engager h rester dans cette oeuvre. Mais ii ne rdussit pas A
le convaincre et le confrere fut envoye a Tripoli, oi il put
s'adonner avec joie a I'ceuvre des missions.
EGYPTE : (ECVRES DES FILLES DE LA CHARITE.

Les Sceurs avaient de belies ceuvres au Caire et i Alexandrie.
Ces ceuvres etaient tres bien 'vuespar le Gouvernement 6gyptien
qui donnait chaque annae a Sceur Pdreymond une allocation de
5000 francs. Pour augmenter les ressources, on faisait des kermesses, des bazars de charitd. II y avait m6me des soirdes.
J'ignore si on y dansait. Toujours est-il que M. Fiat Ccrit i
Sceur Leroy : V
Vous m'avez fait plaisir, en me disant que votre
soiree etait supprimde ; ce n'etait gukre convenable en effet .
Les Sceurs soignaient les malades. On envoyait A Paris des
statistiques. A I'un de ces rapports, M. Fiat r6pond : a Je me
demande si je lis mal ou si vous n'avez pas fait erreur, en dcrivant
250000 malades au Caire et 200000 d Alexandrie. Ces chiffres sont
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dai:-es secours donI vous me 3pý-e
our w-,s -enrr en aide . ID v ava: iun
P. Fiat- Les coanfreres ne poum-aieni vire

das ouis

cul'ls dc-iaient faire chez les

rp2--jrir les vilaes qui avaienti

uni nom

Les Ple
-:;is

Les Bamboux, Les Aigre'r:e5s Les Cerfs,
Les B-.ri-s. Les Gretnaudiers, s >. canimters.

F --- se -F.Icq etc_ et ces vo-ages ne pouvaenit
-: om :
i
: !Lur allait de son cote. I'autre ailieurs,
-e . pracue
Fen prays de Mission. M- Fiat qui azvait

-- '
-5i---

l.a Maiso-Mere avec beaucoup de pretres. d cu-a
as'-s.
f-eres coadjuteurs. ne pouvait se faire
M;'i
idree *i;-,ant seuls. une bonne partic d&

s
D -r.e
-.7 -p) y a-.ait a I'ile de la Reunion (autrei-ois
EBoroj i. prkoch de i'iie Maurice. mais appartenant aux Fran is,
ma-s{n
i
de Seurs- qui 6ej: restee, quoique les Missionnaires
S--

~et'wet

ui:-is 3e qu:qcue le-ips auparavant. M. Pimartin inita

M. Beekrani
a aler de 'ile Maurice a Plie de la Rmunion pour
prec-*er a retraie aux Sceurs. Et il terminait sa lettre par certe
rs.r,
rfi.£ancr.iioue :
Que! grand malheur d'avoir quiwre
BtOrbojf . Hslas ' on allait aussi quitter Maurice. M. Fiat &rit
a
.i que d
de
e le. :e 2 aril. II tlui annonce qu'il change un
cnrtrere iOu: lui oe'ir. Mais en meime temps, il lui signifie qu il
*,a -:-r-- 'r
'Ie 1Maurice I rappelle qu'en 1875. M. Bore avait
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deja prie 1'eeque de remptacer les confreres. * Une expirience
de cinq ans nous a monzri que _M. Bore ezaiz sage. I'ai ecriI
ious les visireurs exposani lts raisons pour ez coenre le maintien
a Maurice, sans faire connaizre ma pensee. Laurs reponses ne sont
pas fn-orables au maintien. Je prie donc Votre Grandeur de
vouloir d ici trois mois remplacer nos confreres. A licheance de
ce delai. je rappellerai les confrkres a. Le meme jour. M. Fiat
ecrivait a M. Beekmann pour lui annoncer e depart dans trois
mois. < le rous prie de n'accorder aucun delai au-deld de irois
mois. a par:ir de la reception de cerre letrre m.Mais I'eveque de
Saint-Louis (Ile Maurice) ecrivit aussitot au Prtfet de la Propagande. Cardinal Simeoni, pour se plaindre de ce que les Lazaristes
se retiraient. M. Fiat en fut averti par M. Borgogno. procureur pres
le Saint-Siege. I1 se hata d'dcrire un Memoire pour justifier ce
depart. II allegue les raisons dont nous avons parli plus haut et
il ajoute qu'aucun traite ne nous oblige a rester. Le Cardinal
Simeoni fit dire au P. Fiat par le procureur general &qu'il ne
voulait pas le gener dans son administration: que M. Fiat savait
mieux que lui ce qui etait opportun en cerre matiere *. M. Fiat
avait done les mains libres. II 6crit aussit6t, le 25 juin. A
M. Beekmann : a Je partage voire peine et nedanmoirs je ne puis
revenir sur la d&cision qui a edt prise. Nous avons besoin de
concentrer nos forces pour remplir nos obligations envers les
Missions qui nous sont imposees *. A la fin de la lettre M. Fiat
s'exprime ainsi : = De peur qu'on ne cherche a vous retenir pour
une raison ou pour une autre, je vous commande d tous les trois.
au nom de la Sainte Obeissance, de vous rendre a monz appel. Je
vous donne routes les facultis necessaires pour rigler oi'res
choses, laisser ou emporter ce qui vous paraitra bien, apres vons
etre concerte avec vos confreres. Je verrai avec plaisir que vois
donnie: une partie de ros depouilles aux paurres et aux Sotrrs
de file Bourbon . Dans File voisine (Bourbon), les Sceurs ne
furent pas les moins affligees du depart des Missionnaires. Bien
qu'ils ne fussent pas dans Ia mire ile. ils veiaient cependant de
temps en temps pour la confession extraordinaire, pour la
retraite : aussi la Sceur Rouly de Saint-Paul (Bourbon) en exprime
son chagrin au P. Fiat et celui-ci lui repond : - Je souffre de
vous savoir privde de la consolation que vous trouriez dans la
visite d'un Missionnaire*. Ce depart nempmche pas les Soeurs de
celebrer avec ferveur la f6te du 27 novembre. Dans leur rapport,
elles constatent que Dieu a console les - pauvres exilees
par
une fete magnifique : a Ici nous avons eu plus que nous n'aurions
ose esperer ; toute la ville a voulu participer a la grande faveur.
Pour donner de l'eclat z la fite, les offices out itd celdbres a
Figlise paroissiale. Depuis cinq heures du matin jusqu'au soir, les
habitants vinrent en pieux pZlerinage pour gagner l'indulgence.
On venait en silence, le chapelet a la main, mmne dans la rue.
Aux offices, trois mille personnes remplissaient I'dglise. La statue
de Marie-Immaculde avait etl placde au-dessus du maitre-autel,
au milieu d'une forgt de lys et de cierges ; jainais on n'avait vu
rien de si beau ; les bonnes aimes en pleuraient de joie et chacun
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se reiirapeneire de devotion pour la Sainie Vierge et de coniance
en la Medaille Miraculeuse *.
AMERIQOE -

ETATS-UNIS
M. SMITH ET M. MANDI)IE.

M. Smith etait Vi-iteur et M. Mandine Directeur des Seurs.
M. Smith avait queiques griefs contre le Superieur general. Nous
en aouns un echo dans la lettre que M. Fiat lui adressa le
12 fetrier. Voici la lettre en question. Nous la donnons in ex:enso
pour mieux penetrer dans 'intime de son ame.
, Je liens a vous rassurer au sujel de vos lettres. Non,
Monsieur et tres cher confrere, je n'ai pas montrd vos lettres a

AM.Maundine, direcieur des Sceurs. Aais j'ai cru devoir, pour le
besuin de la cause, lui lire celle que je vous avais adressee au
mois de mui, ajin qu'il connutr nes principes et le but oit je
voldais arriver, des que cela serait possible. En agissant ainsi,
i enrais dan
rlos rIls rel vous ne sauriez le trouver mauvais. Si
la leaire (de visite) differe de celle-la, ce n'est pas que je renonce
a ces principes mnais c'est pour que l'application immediaie ne

prcsentai
pas des difjicultes que la prudence m'a consieilli
d ecurier.
ious
dere; comprendre vous-memn e qu'en administration
on mnc fair pu, roitiours de loptimisme absolu. On se con:ente
qutid on peid faire de I'optimisme relatif. Vous pouvez rassurer
zouý vos confreres sur ma discretion au sujet de vos lettres er des
re)iseigneme,,s qu'elles contiendraient. Je comprends

'impor-

r;;:ce de cetie discrdtion et les consequences du defaut contraire .

Une auire difficu!it avec M. Smith lui vint de ce qu'ayant
recu un rapport contre cl Visiteur, M. Fiat lui signala les points
mentionnis. Or M. Smith lui prouva que ces accusations claient
iad--ces. M. Fiat aoua qu'il avait drt trompe, il s'en excusa aupres
du VisiiLur, mais ii ny voulut pas faire connaitre 1'auteur de
cette dcnunciaion. A ce propos, M. Smith rappela au P. Fiat
un principe quc les SuptIricurs ne doivent pas oublier : a Prius est
'ieiicU.im cognioscere quamn corrigere,, et le Pere Fiat se contenta
de dire : < C es: vrai. C'csr pour cela que je vous ai fait connaitre
cc qu'on vous reproci•air afin que v'ous puissiez vous justifier et
que je susse la verir :; e n'ai jamais doute de votre zele '. Admirons cn pasant la simplicit6 des relations qui existaient entre
supericurs et inferieurs. Les inferieurs se defendent et les supricurs ne s'cn formalisent pas. Ces derniers ne sont pas des tvrans
qui n- -upnpoicnt autuneM
observation. Ce sont de bons percs de
famille. Sur la demande de M. Smith, M. Fiat autorise plusicurs
confreres a faire un sejour dans leur famille.
ELOGE FT

ZELE DE M.

SMITH,

VISITEUR.

II etait d'usage de donner quelques dollars par mois a chacun
des confreres. Les uns demandaient plus, d'autres se contentaient
de moins. M. Fiat ecrit le 3 octobre : 4 Vous etes parfaitement
dans le droit ct le devoir en ne donnant aux Missionnaires que
deux dollars (dix francs), au lieu de dix dollars (cinquante francs)
que quelques-uns pourraient vous demander . M. Fiat autorise
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les Missionnaires missionnants in actu missionis A r6citer, A la

place du brdviaire, le rosaire ou ie tiers du rosaire. M. Smith veille
avec zele a l'observance de la regle. Comme G6ddon il ne veut
que des soldats qui ne plient pas le genou pour boire 1'eau du
torrent. II se separe des autres, comme le vaillant Juge d'Israil.
A un confrere qui se plaignait de la pretendue s6v6rit6 du Visiteur,
qui n'dtait au fond qu'une bonne fermet6, M. Fiat prend la
defense de M. Smith. M. Fiat et la fermet6 de M. Smith ont
contribud grandement A faire de la Province des Etats-Unis une
Province florissante et bDnie de Dieu. Les missions proprement
dites se d6veloppaient beaucoup. M. Fiat en exprime sa joie A
M. Rolando : a J'ai dtd agrdablement surpris du rdsultat de vos
missions; je ne pensais pas qu'on en donnait un si grand
nombre ,. On voit la sollicitude de M. Fiat pour les oeuvres de
la Compagnie. II revient souvent sur les missions et les seminaires, comme etant l'oeuvre propre de la Congr6gation.
II presse les consulteurs de le tenir au courant, de lui envoyer
des rapports fideles et detailles. II ne se contente pas de feuilles
oiu 'on ne voit que bonus, bona, bonum. I1 6crit a I'un deux : a J'ai
requ les notes que vous m'avez envoyies ; mais la mdme note
s'appliquant d tous les confreres ne suffit pas pour se mettre &
meme de me rendre compte des aptitudes,des qualit&s de chacun,
ce qui est cependant le but.
M. Mandine, directeur des Soeurs, n'etait pas moins soucieux
que M. Smith de faire observer la regle. On le voit z6le pour
la recitation des prieres vocales. M. Fiat I'en fMlicite : ' C'est un
devoir et un acte de la vertu de religion -.
LES S(EURS

DANS L'OCEST DES ETArs-Uxis.

La Province des Soeurs, comme celle des confreres, 6tait alors
presque exclusivement dans I'est des Etats-Unis : il y avait trbs
peu de maisons dans le Far-West, et encore les Soeurs etaient,
la plupart, Mexicaines d'origine, ne connaissant pas 1'anglais mais
I'espagnol. De plus, Emmitsburg etant loin, les voyages coitaient
cher, soit pour aller au s6minaire de la maison centrale d'Emmitsburg, soit pour les relations avec la Visitatrice. Auss: tout le
monde reclamait un seminaire a Los Angeles (Californie). Les
eveques eux-m6mes appuyaient les demandes des confreres et
des Steurs. M. Fiat r6pond, ie 24 mai, au vicaire g6ndral de
Virginia-City : a Cette question: est depuis longtemps I'objet de

nos plus graves prdoccupations et I'heure approche oit elle
recevra iune solution qui, je l'espere, vous paraitra de tout point
satisfaisante -. M. Fiat ne fut pas prophete quand il dcrivit la
lettre prec6dente ; car un mois apr&s, le 10 juin, il dcrivait &
M. Mandine : aVa votre lettre, vu I'avis du Conseil de la Communaute, pour le moment on ne peut songer t Ltablir un semi-

naire en Californie *. A cette 6poque, I'archev6que de San Francisco se plaignit au Pere Fiat de ce qu'une Soeur ayant requ
un legs, des dons, sans doute pour les oeuvres des Soeurs en

g6n6ral, se faisait la part du lion pour ses orphelins, et ne
remettait presque rien aux enfants trouv6s. Elle avait aussi,
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pretend l'archeveque, donne la plus grande* partie d'un legs de

30000 piastres a une maison de Soeurs d'un autre diocese. M. Fiat
dut intervenir et sans doute, imitant Salomon, il dut couper en
deux, non pas l'enfant mais ce qui etait donne pour les cnfants.
Fetes be la MGdaille (ex 1880), aux Etats-Unis.

La fete de la Medaille fut celebnSe aux Etats-Unis, comme
ailleurs, avec grandc ferveur. A Philadelphie, l'archeveque distribua lui-meme des grosses entieres de medailles. A la Nouvelle-

Orleans, triduum de pricres et de predications. A Saint-Louis deux

eveques et un nombreux clerge assisterent aux offices. Dans une
villc oil l'eveque etait brouille avee les Soeurs, on fut surpris et
touchd dc le voir venir, le 27 novembre, dans leur maison oil il
n'avait pas mis les pieds depuis dix ans et y celebrer la messc.
A Portsmouth, grand'messe et exposition du Saint Sacrement. La
meme chose clans d'autrcs villes. A East-Saginaw, oil la Medaille
n'est guerc connue, dit lo rapport, un bon nombre de pcrsonnes
assisterent aux offices. A Milwaukee, tout le monde voulut pro
filer des privileges accorded par le Souverain Pontife, depuis
l'eveque jusqu'au dernier des iidcles.
La veille les confessionnaux furent assieges ; il y eut des
communions sans nombre. Retraite avant la fete pour les jeunes
ouviiercs. Chapelle decore'e avee gout. Autel couvert de lumieres,
de roses, de lys. La Sainte Vierge, un sceptre a la main.
Grand'messe. On vint en foule de toutes les paroisses. « C'est
comme Noel, disait les gens ; c'est encore plus beau. Probablement
la Sainte Vierge va apparaitre avant la fin de la journee ». A
1'hopital d'Evansville beaucoup de conversions. A San Francisco
la fete fut prdparee et celebree avec cnthousiasme. Les deco
rations rappelaient les details de l'apparition. Des masses de belles
fleurs dtaicnt repandues a profusion. Grand'messe. Procession.
D'abord, cinquante petites fillcs en blanc, une medaille a la main,
une couronne de fleurs naturellcs sur la tete ; puis les Enfants
de Marie, tenant chacune une oriflamme ; venaicnt ensuitc les
enfants trouves, les bebds de la creche qui pouvaient marcher.
On alia en pelerinage a toutes les statues dc la Maison, particulierement a celle du jardin qui est pres du reservoir qui envoie
l'eau dans loutc la maison. Cette source a jailli quand on jeta
une mddaillc miraculcusc a I'cndroit du reservoir. Chaquc enfant

avail orne sa petite Vierge. II etait touchant et amusant de les

voir, les jours qui prdce'dercnt la fete, sc faire queteusc, mendiantc pour sa Vierge, rcccvant avec

reconnaissance

une

fleur,

un bout dc tulle ou cle ruban et utilisant le tout avec gout.
Pendant toute la journoe, les petils chcrubins se tinrent immobiles

et serieux formant une couronne a Marie-Immacule'e. On constata
aussi un ddveloppcment tres grand des Enfants de Marie. Les
Annales de cette cpoquc cilent des traits merveilleux, des conver
sions, des vocations. La Socur qui raconte tous ces faits remercie
la Providence, la sagesse, I'amour de Dieu qui a produit ces
miracles, par I'intcrcession de la Vierge puissante et bonne.
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MEXIQUE: œUVRES DES MISSIONNAIRES.

La Province du Mexique avait beaucoup souffert du départ
des Sœurs. Mais les confrères avaient pu rester et avec les Dames
de la Charité et les Enfants de Marie, ils avaient maintenu la
plupart des œuvres. Sans doute, ils durent se cacher au début;
Ils furent réduits à ne pas pouvoir porter la soutane; mais
l'habit ne fait pas le moine; c'est l'esprit qui fait le vrai Mission·
naire. Nos confrères étaient animés de l'esprit de Jésus-Christ et
de saint Vincent;' aussi relevèrent·i1s bientôt toutes les œuvres
ct, à l'époque où nous sommes, en 1880, un digne confrère,
M. Mariseal, envoyé du Brésil au Mexique, fait un éloge dithy·
rumbique de la Province, dans une lettre adressée au P. Fiat, le
15 octobre. Il y a un fond merveilleux de piété dans le peuple.
Suns doute, les processions sont interdites, les églises ont été
privées de leurs richesses; on ne sonne plus les cloches, on ne
lire plus de fusées, etc... ; mais ces privations ont rendu la piété
plus spirituelle. Les offices sont très fréquentés, les retraites sont
nombreuses et très suivies. Les Missionnaires ont recouvré la
IIherté de prêcher. Ils le font avec zèle. Les Dames de la Charité
"onL très dévouées; les Enfants de Marie très ferventes. On ne
~lIurait croire le nombre des personnes qui communient tous les
jours. La générosité des fidèles fournit tous les ornements, sub·
,'lent aux dépenses de lumière. C'est admirable. Les confrères,
l'tllltinue M. Mariseal, vivent dans une parfaite observance des
l'l'gles. Les vertus de pauvreté, de charité règnent dans les
nmisons. Les Missions sont continuelles. Les séminaires sont très
hlcn dirigés. Sans doute, les maisons ont été confisquées, mais
1\,,, confrères se sont installés dans des maisons de louage. Il n'y
Il pas le confort, le luxe. Au séminaire de Mérida, la même salle
Il,'n de réfectoire, dortoir, salle de récréation, salle d'études. On
\'lIl1che dans des hamacs, accrochés aux murs par des anneaux.
Malgré cela (et peut-être à cause de cela), le séminaire est dans
1111 état de prospérité qui passe tout éloge; le Supérieur,
M. Méjia est appelé le père des séminaristes et M. Tralll leur
1l1l:'rc. On prêche beaucoup aux Indiens. Il faut pour cela apprendre
h'llr langue qui est le maïa .. mais les confrères sont pleins
ll'ardeur et le Visiteur, M. Torres, qui a remplacé M. Masnou, est
h lu hauteur de la situation; il semble avoir été réservé par
lIi!'1I pour les circonstances présentes. Tel est le compte rendu
CIlie M. Mariseal fait de la Province. M. Fiat lui répond: «Si
\'1111.'1 saviez le plaisir que vous m'avez fait D; et il écrit au
Vlsileur: «M. Mariscal me parle de votre PrOl'ince et de vos
II'lIl'res d'une manière bien consolante D. M. Fiat reçut d'autres
h-II res dans le même sens que celles de M. Mariscal ; aussi, il
~nit à l'un des confrères de Mexico: «Des lettres venues du
A"'x;que rendent pleine justice à la conduite de M. le Visiteur:
r"'.'It un véritable dédommagement de ce qui avait été dit contre
1,,/, à l'époque de l'Assemblée de 1878 l). M. Fiat est heureux
d'npprendre que les plaintes étaient mal fondées et il se félicite
tir n'avoir rien fait à la suite de ce rapport. Tous les jours,
M, Fiat avance dans la conviction qu'il faut se défier des petites
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ne faut pas se presser de prendre des mesures A la moindre
plainte. Rien ne vaut d'aller sur place, voir, dcouter tout le
monde, controler les dires d'un chacun. C'est le role des
Sisiteurs crdinaires et extraordinaires et c'est par eux qu'on
peut eviter des injustices. M. Fiat utilisera souvent ce moyen;
et en 1880, ii envoie M. Foing comme commissaire au Mexique.
AXtRulKE CE\IRALE : M. FOING, VISITEUR.
Ce M. Foing etait alors Visiteur de la Province dite : Amirique Centrale D et qui comprenait les Etats de Costa-Rica, Pdrou,
Equateur, Colombie, Guatemala. M. Foing residait A Costa-Rica;
il etait tout a fait dans les penstes et les sentiments de M. Fiat,
cuncernant Ies Missions et la regutarite. M. Fiat le remercie de
ce qu'il fait pour cc double but. o Toute mon ambition est de
relever I'ceuvre des Missions, de donner une nouvelle impulsion
i cette premiere ceuvre de la Compagnie . II y a aussi l'obser-::ncc des regles. M. Foing est minutieux sur cc point, et dans
une de ses lettres, il ne pose pas moins de dix questions, auxquelles M. Fiat rdpond avec pr6cision. Citons en particulier la
reponse concernant les honoraires de messe que l'on donnait aux
confreres quand ils disaient, aux intentions de la Congregation,
les dix messes laissees h leur libre disposition. a Je suis bien
console de ce que vous me dites au sujet des honoraires laisses
a nos confreres. Je voudrais que toute la Communautd entrdt
dans ces vues et je ne desespcre par. si je vis jusqu'iz la procflaine
Assemblee geinrale, de provoquer sur ce point important zine
"ctodification a norre discipline actuelle, qui est bien defectueuse.
Je vous engage a entretenir les dispositions que vous me signalez,
smns pourtant rien exiger, sinon que ceux qui profiteront de la
concession de M. Etienne sownettront Il'approbation et permission du Supgricur I'usage de ces honoraires. Quant a ceux
qui renoncent ii ce privilege, s'ils n'ont rien dans leur bourse, vous
wozv'ez leur faire donner quelque chose pour les aum6nes, plus
•iit

ilus. suitrilL Ies lieux el le.' positions ; c'est ainsi que font

I•'s
Maristes : cela me semble rai:onnable et bien prdferable a
iotre systeme ; prie: pour que Dieu me fasse !agrdce de ralener
rut'e la Cornmunalt a cette pratique.
Cosr\-RICA : M. BRET. M. THIEL.
Le SupCrieur de la Maison de Costa-Rica 6tait M. Maldzieux.
116tait tres humble, s'cstimait incapable, s'appelait une bache
't priait M. Fiat de le d6cha;-ger de la supdriorit6. M. Fiat le
•clicitait de ses dispositions, mais ii aioutait : a La volonte de
Dieu est que volus conlinuiez a dtre Superieur. D'une buiche,
un habile ouvrier sait faqoniner des meubles utiles et eligants '.
Parmi Ics confreres de la maison, il y avait un jeune confrere,
nouvellement ordonn6 et qu'on avait envoy6 li, pour raison de
sant6, c'6tait M. Bret. M. Fiat I'aime bien, comme il aime tous
les jeunes. 11 lui ecrit Ic 2 septcmbre : a Oui, vraiment, vous
:e'z

cli/

hicrm iugli:,r, „it

L'Ccrire. Si

vous aviez soupConnf
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I'interdt que je vous porte, vous ne m'auriez pas laiss6 si longtemps sans me donner de vos nouvelles. Je prie Notre-Seigneur
de vous conserver longtemps a mon affection et de sanctifier de
plus en plus votre chire ame ,. Nous voyons, par une lettre du
18 dicembrea
M. Foing, que celui-ci voulait eiablir M. Bret
directeur du seminaire interne. a Je ne crois pas, 6crit M. Fiat,
que vous ayez lieu de regretter cette nominatiun. M. Brct est un
excellent confrdre & qui i! ne manque que I'experience, mais sa
prudence suppleera a ce ddfaut P.
Un autre confrere de cette maison, M. Bernard Thiel, venait
d'&tre promu i l'dpiscopat, malgr4 tout ce qu'il avait fait de
concert avec M. Fiat, pour ne pas recevoir cette dignit6. M. Fiat
lui ecrit le 2 mars : * Monseigneur et tres cher Fils. II est done
vrai que ce que nous redoutions pour nous et pour vous est
arrivd. J'espdrais que le Saint-Pare aurait igard a nos prieres.
Dieu ne I'a pas voulu. Que son saint nom soit bdni ! *. La lettre
se poursuit en latin pendant deux longues pages. M. Fiat exhorte
Monseigneur a prendre saint Francois de Sales comme modele,
a lire le trait6 , de Consideratione, de saint Bernard et le Pastoral
de saint Gr6goire. Mgr Thicl fit instance a Rome encore une
fois pour n'6tre pas promu ev6que. Mais M. Fiat lui ecrivit en
septembre: a Le Cardinal Nina fait connaitre que la volontd
du Saint P&re est que vous acceptiez la charge episcopale .
Mgr Thiel accepta done par obdissance ; mais il supplia M. Fiat
de le consid6rer toujours comme un fils de saint Vincent, de
laisser son nom au catalogue des Lazaristes et de lui donner un
frere de la Congregation, comme compagnon, afin de mener avec
lui une petite vie commune qui lui rappelle celle qu'il menait
autrefois. M. Fiat lui rdpond, le 3 novembre :
lJusqu'ici les
Missionnaires promus a l'dpiscopat, par cela mime qu'ils occupaient tin siege, cessaient de figurer sur notre catalogue. Vous
voulez bien demander qu'il soit ddrogd & cet usage et que votre
nom soit inscrit au personnel de la maison de Costa-Rica. Vous
voulez montrer ainsi quelle place la Compagnie occupe dans
votre cceur et ce que vous lui gardez d'estime et d'affection
Ces sentiments vous honorent trop pour qu'il me soit possible
de ne pas vous satisfaire .. Ainsi fut fait et en plus, M. Fiat
lui donna le frere Blume comme compagnon en engageant ce
dernier a &tre bien humble, bien simple et t 6viter I'oisivete.
GUATEMALA : MISSIONNAIRES ET S(EURS.

Au Guatemala, nous avions une maison de missions dont
M. Vaysse 6tait Superieur. Nos confrires donnaient des missions
dans I'Etat du Guatemala et daus ceux de San Salvador et du
Nicaragua. Le r6cit de ces missions rejouissait le cceur du
Pere Fiat. II le fit ins6rer dans les Annales.
Ce rlcit est touchant. On y admire le zele de nos confreres,
les rdsultats merveilleux qu'ils obtiennent. A Opido, ville de
7000 habitants, accueil enthousiaste ; la mission a dur6 un mois.
Trois mille cinq cents personnes ont gagnd la mission. On a
rehabilit6 soixante-sept mariages. Les gens attendaient trois
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jours autour des cunfessionnaux pour recevoir I'absolution. Un
commandant qui chercha a empecher le succes de la mission
mounrt subitement et cette mort si rapide fit grande impression
dans le pays. M. Vaysse 6tablit la confrdrie des Dames de la
Charitd. A la fin, benediction papale, sermon d'adieu ; le predi
catcur ne put presque rien dire; les soupirs, les sanglots, les
cris de ces pauvres gens couvraient completement la voix du
Missionnaire. Le peuple ne voulait pas laisser partir les envoyes
de Dieu. II en ful ainsi dans toutes les villes du Salvador, malgre
les efforts du diable. A Sainte-Anne, tous les soirs, il v avait
cinq mille personncs au sermon, etc., etc. Les cures, les eveques
sunt emerveills et demandent des Missionnaires. On veut fonder
des siminaires avec nos confreres comme directeurs.
La maison ccntrale des Sceurs de la Province se trouvait en
la ville de Guatemala ; les Soeurs y avaient la direction de
I'hospice. Sceur Broquedis. Visitatrice, annonce, le 28 septembre,
que les Sceurs viennent d'Itre expulsdes de I'hospice.
Le 24 septembre, la police entoura leur maison a sept heures
du matin. On leur signifia I'ordre de partir immddiatement,
malhrd le contrat qui prdvoyait un avis, quatre mois a l'avance.
Le Ministre de France essaya de faire revenir le Gouvernement
-ur cctte expulsion. II n'obtint que des promesses pour les
autrcs maisons, mais 1'Hospice dut &tre evacud. Les Soeurs
furcnt done obligces de se retirer a la Maison centrale. On les
di-spcrsa dans les auties maisons ; quelques-unes allerent dans
d'autres Etats plus bienveillants. Tres peu revinrent en France.
M. Fiat avait conseille de ne pas accepter de nouvelles maisons
dans cette Republique de Guatemala, si travaillke par la francmaconnerie. D'autre part, M. Fiat recommandait une grande
prudence : < Pas de plaintes, pas de murmures contre les
nembres du Gouvernement, 6crivait-il a la Supdrieure, le 4 octobrc... Souffrez persecution pour la justice ; imitez Marie obligge
de se rcfugier en Egypte. Vous &tes chassee pour avoir fair du
bien. C'ct actuelleiment la guerre universelle faite au bon Dieu.
Pri•is prour 'Eglise et pour ses persecuteurs afin qu'ils se corvertissent ». La persecution s'6tendit bient6t a toutes les maisons
de Guatemala. < Votre lettre me navre le ceur, rdpondait le
Perc Fiat 5 la SupOrieure. Quel supplice de voir perir toutes vos
cevwre ,,.M. Fiat recommandait a M. Vavsse, Supdrieur des
Missionnaires, de veiller a ce que l'on ne fasse pas d'imprudences.
S\ e pas velndire la .laison centrale des Sceurs ; on sera bien aise
de 'avoir conservee, si l'on peut rentrer un jour & Guatemala.
Loner setlement la maison et en confier la gestion et la surveillance a une personne sAre et devoude ; vous avez toute ma
confiance. le salte affectueusement tous les nOtres et vous plus
tendrement qu'aucmi autre. It faut dtablir le centre de la Province non pas itCosta-Rica mais a Panama. Quand vous aurez
mis tout en ordre et fait pa-tir tout le monde, confreres
et
Se'irs, vous vo tudrez bien rous mettre i la disposition du
L'i'iteur, AM Foing.
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A Panaum ou M. Fiat parlait d'etablir la Maison centrale
des S&eurs, ii y avait M. Gonzales qui dtait jeune encore (30 ans)
et par consequent bien aim6 du Pere Fiat. Ce dernier lui 6crit,
le 4 mai : a J'ai revu votre gracieux travail ; j'ai admire votre
ceeur d'enfant et le cceur du Pere y a dtd tres sensible.
Ce confrere suggdrait au P. Fiat d'envoyer quelques-unes
des Sceurs, chassdes du Guat6mala, fonder la maison de Popayan
oi on les appelait. M. Fiat lui r6pond, le 26 juillet, qu'il ne pmut
y consentir actuellement : 1° Parce que l'dveque qui a etd chasse
nest pas encore rentrd ; il ne convient pas, il n'est pas prudent
que les Sceurs y rentrent pendant son exil; 2* Les Sceurs ne
peuvent aller & Popayan sans dtre accompagndes par un confrrre
qui s'etablirait pros d'elles pour le service spirituel de leur
maison; 3" Cet isolement prdsente des inconvenients sdrieux
pour le confrere *. M. Fiat termina en disant que a ce n'est pas
un refus absolu, c'est un ddlai s.
Mais M. Fiat apprend que son cher M. Gonzales cst malade ;
il I'autorise a venir a Paris: ( Avec quel bonheur, je vous
embrasseraia.
Extravons, des lettres adressees a Sceur Rouleau, Sup6rieure
de Panama, les deux phrases suivantes (2 avril): u Je vous
permnets volontiers de donner le formulaire a cette pauvre
Indienne z. (4 septembre) : 4 Je vous autorise a donner l- Deo
Gratias dans les cas rares oii vous recevez des Sa'urs de passag- ;
il est mieux meme dans ce cas, de lire un peu et de parler
avec moderation vers la fin du repas m. Notons egalement, dans
une lettre adressde t M. Foing (qui se trouvait h Panama)
des conseils tres sages pour rem6dier a 1'dtat de d6sorganisation
dans lequel se trouvait la Province des Sceurs de Guatemala,
par suite de la pers6cution. La lettre s'acheve par cette phrase :
* Vous savez avec quelle tendresse je vous embrasse *. M. Foing
avait et6 le collaborateur de M. Fiat au seminaire interne de
Paris et il devait etre bient6t appeld a sieger au Conseil g6enral
de la Congregation, comme assistant.
EQUATEUR

SIEMINAIRE ET MISSIONS.

L'Equateur faisait partie de la Province confide a M. Foing.
Nous y avions trois maisons : une A Guayaquil, deux A Quito. A
Guayaquil, un Missionnaire a recu son changement, mais se
plaint d'en avoir ete averti seulement par le Visiteur et non par
le Superieur gendral. M. Fiat lui repond humblement, le 7 novembre : * Je suis fdchd d'avoir pose la cause de votre peine,
faute de rdflexion. Oui, j'en conviens, j'aurais dil vous dcrire
moi-meme pour vous notifier la decision du Conseil. C'dtait A
moi qu'incombait la mission de vous avertir ; encore une fois
je vous prie d'oublier tout *.
A un autre confrere de la meme maison, M. Fiat glisse, dans
une lettre qu'il lui adresse, 1. 4 septembre, ies quelques mots
suivants : a Vous avez des dispositions pour rdussir dans toutes
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euvres; mais votre caractere, un peu inquiet, vous cri

parzout des ennuis a.

A Quito, on desirait que le Petit seminaire, a nous confie.
fut 61oigne du Grand s6minaire, dont nous etions egalement
charg6s, et qu'il y eut un Supdrieur pour chaque maison. M. Fiat
repond, Ie 28 avril : 4 Je suis de votre avis ,.
M. Schumacher, Superieur du Grand seminaire de Quito,
6crivait qu'on nous desirait pour les seminaires de l'Equateur.
M. Fiat lui repond le 8 octobre: a Avant de nous drendre, i
faut nous fortifier . Signalons cette petite phrase a un confýree
de Quito qui avait recu un coup de soleil : a Ce coup de solei

vous a procure l'avantage de faire peau neuve. Vous avez
entierement depouilli le vieil homme : if ne reste disormais en
vous que I'homme nouveau, le pretre, le missionnaire, I'apotre .
Pt•:o

: H6PITAUX ET APOSTOLAT.

Le Perou faisait aussi partie de la Province d'Amerique
Centrale. II etait difficile a M. Foing, Visiteur, de visiter
regulierement les maisons du Perou, et meme de correspondre
regulierement ; les lettres mettaient plus de temps pour aller
de Lima et d'Arequipa a Saint-Joseph de Costa-Rica, residence
du Visiteur, que pour aller a Paris; aussi demandait-on que
Lima et Arequipa fussent rattaches a la Maison-Mere comme les
iaaisons de I'Ile Maurice. Le P. Fiat n'est pas de cet avis:
u C'est une chose odieuse de soustraire vos maisons a 1'autoritf
du Visiteur provincial et de les soumettre d un commissaire du
Superieur gendral >. Durant 1'Assembl6e de 1878, on a attaqu6
le Commissariat permanent comme contraire aux Constitutions.
Au Perou nos ceuvres consistaient surtout
6etre aumbniers des
hopitaux, tenus par les Sceurs. M. Fiat 6crit an Supdrieur de
Lima, M. Damprun, le 17 mars : a Vous n'avez au Pdrou ni
missions, ni seminaire. Saint Vincent ne voulait pas qu'on
acceptdt le soin des hopitaux. Vous me direz : ii y a un traitd
(29 mai 1857) qui nous lie. Je rdponds : 1" ce traitd ne demande
que trois confr&res pour les h6pitaux, or ii y a en huit ; 2* 'article 6 du traitd permet de resilier le contrat pourvu qu'on
avertisse huit mois avant.
Voyez s'il est possible de prier Monseigneur de nous faire
remplacer par des pritres sdculiers. Nous 6tablirons 'ceuvre
des missions ). M. Fiat revient sur ce point dans sa lettre du
31 juillet : , Les hopitaux, c'est bien ; mais les Missions sont la
premiere ceuvre de la Compagnie . Cette pr&occupation des
Missions ne fait pas perdre de vue & M. Fiat les regles et usages
de la Compagnie, meme ceux qui paraissent les moins importants. On a vu plus haut que M. Fiat ne favorisait pas I'usage
du caf6. M. Fiat veut arriver a rggler son usage, comme il regle
le menu du dCjeuner et autres choses semblables. II dcrit A
M. Damprun : a Le moment n'est pas venu de donner une regle
absolue i lIgard des iours oi I'on peut prendre cafe apras
le
diner. 11 faut soigneusement dviter I'abus w. Cependant M. Fiat
se rappelait un trait dc la vie du Pere Etienne qu'il a racont 6
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ses confreres, le digne Pere Etienne aurait r6pondu : a Essayez
de bonifier I'esprit de vos confreres, en leur donnant une tasse
de bon cafe, apres le repas de midi *. Aussi M. Fiat termine sa
lettre a M. Damprun par cette phrase : a Cependant une petite
concession faite avec opportunite peut servir a entretenir l'esprit
de famille .. Et plus tard, sous le pontificat de Pie X, comme on
lui rappelait un mot de ce Pape : 4 Bonne pitance, bonne obserrance , il applaudit & cette parole et il veilla i ce que la
premiere partie ffit bien observ6e par les Superieurs, afin que la
seconde le soit par les inf6rieurs. M. Damprun lui a demand6 qui
doit payer les montres dont se servent les confreres ? M. Fiat
repond : Si le Missionnaire en a besoin, c'est la maison qui
paie. Sinon, c'est le Missionnaire ..
M. Damprun recourait au Supdrieur g6neral pour accorder
a un Missionnaire la permission de priser; il voulait par ce
recours remndier A un usage qui rignait alors. M. Fiat n'dtait
pas moins opposd que M. Damprun a cette habitude dont il
s'etait debarrass6 en devenant G6neral; mais M. Fiat est
I'homme droit qui ne veut rien exagdrer. Il repond done a
M. Damprun qu'on n'a pas besoin de recourir a l'autoritd
supreme pour ce point.
Mais bient6t des prdoccupations plus graves que celle du
tabac a priser allaient absorber la pensee de M. Damprun. La
guerre avait 6clat: entre le Perou et le Chili et la ville de
Lima dtait menacde d'un siege. II y avait beaucoup de bless6s.
Les Sceurs etaient surchargdes de travail, par le soin des ambulances. Elles succombaient A la fatique. M. Fiat recommande la
confiance en la M6daille Miraculeuse ; il invite les Soeurs A
invoquer saint Vincent, saint Roch, sainte Rose de Lima, et a
prendre toutes les pr6cautions ndcessaires. Voici la lettre qu'il
leur adrcsse le 19 juin : a Je recois avec un sentiment de profonde
gratitude les vceux et les souhaits que vous m'adressez en ces
iours de la fete de mon Saint Patron. Us me sont d'autant plus
chers quie vous sachant exposees a tous les dangers qu'entraine
la guerre, je suis plus douloureusement preoccupi des perils et
des souffrances qui vous menacent. Aussi ma pensee se reportant
bien souvent vers vous, je vous recommande d'une maniere toute
speciale a notre Divin Sauveur. Je prie sa bonte de vous garder
de tout pdril, en ces luttes sanglantes qui disolent votre pays.
Je lui demande de vous revetir de force et de courage, de prudence et de zdle, afin que vous dlevant a la hauteur des circonslances, vous rappeliez le souvenir des premieres Filles de la Charitd
envoyees aux camps par saint Vincent. Comme elles, vous ferez
louer et bUnir le Dieu de Charite qui seul peut inspirer a la faiblesse de votre sexe un si beau ddvouement ».
Un tout jeune Missionnaire, M. Coutard, fut victime de son
d6vouement ; il mourut A trente ans, emport6 par une fievre
maligne. M. Fiat recommande d'envoyer a la famille du d6funt
tous les objets lui ay&nt appartenu.
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On invitait M. Fiat a venir au Perou, quand la guerre serait
terminee. 11 repond le 31 aoit : g Ce me serait sans doute un
grande consolation de faire connaissance avec touwes les families
du Perou er de l'immense continent de I'Amerique du Sud ; mais
a moins d'evenemenrs que je ne puis prevoir, il est probable
qu'elle ne me sera jamais accordde et qu'au Ciel setlement j'aurai
iajoie de voir rant de bonnes dines dont Dieu m'a fair le pere .
Du reste, la situation en France ne lui permettait pas de s'absenier.
II ecrit a M. Damprun. le 5 novembre : a En ce moment, on
enfonce les portes des R.P. Marisies de la rue de Vaugirard ; les
Peres de Terre-Sainte ont etd expulsis ce matin. Que Dieu aft
pitid de la France ! Qu'il ait aussi pitid de nous ! Qui peur dire
si norre heure Ine
sonnera pas bient6t, bien que en ce moment
)nous sovyons conterts par l'autorisation. Je termine en faisant
des vceux pour que la paix soit rendue au Perou ,.Le 19 d6cembre,
il ecrit de nouveau a M. Damprun et it conclut : a Ici nous descendons a grands pas vers 1'abime et pourtant nous avons grande
coi:fiulce et l(nois continuons, au milieu de Paris et ailleurs. nos
cerres sans obstacles. Les Sceurs commencent a dtre removetes
des hopihaux et des pharmacies. Plusieurs dcoles communales lear
out &te retirees : mais on a ouvert, a cdte, des 6coles libres qui
prosperent ii merveille. Nous esperons que Marie-lmmaculee nous
gardera. II n'y a qu'une voix pour demander la consdcration au
Cceur de Jesus. J'espere qu'elle aura lieu en la fite qui se celebre
le leidemain de l'octave du Saint Sacrement (1881) *.
A une bonne Fille de la Charit6 qui voudrait bien connaitre
son bon Pere general et qui ne le pouvant pas, voudrait au moins
recevoir une lettre ecrite de sa main, M. Fiat condescend, le
20 novemble : ' Certe fois rous n'aurez plus sujet de dire que
Souls
neL connaisscz pas monlcrttiure . Et il la console de son

eloignement qui la prive de beaucoup de secours spirituels dont
iouisscnt les Sceurs de la Maison-Mere. Le bon Dieu supplde par
sa gracc int6rieurc a toutes les graces ext6rieures que regoivent
!cs Sceurs de Paris. Les sacrifices des Sceurs a l'6tranger valent
diK fois lQes ravaux des Soeurs restdes dans leur pays.
CHILI : MISSIONs ET TRAVA'L.

Ctt-e Province ne comptait que deux maisons, Santiago et
Chillan. Elle avait pour Visiteur M. Benech. Ce digne confrere
aait soixante ans. 11 commencait a sentir les misires dc la

\ieillesse. II demandait a etre d6charg6 de son office. M. Fiat
lui r6pond, le 4 mai : < Ce West pas le moment de vous dicharger
il faut porter votre croix comme Notre-Seigneur, alors mime
qu'on ne comprendrait pas votre position; Dieu la connait et
c'est beaucoup ,.

M. Fiat I'engage a etablir les Missions; car au Chili, comme
au Perou, les Missionnaires 6taient surtout aum6niers des
hopitaux et orphelinats, tenus par les Soeurs.
Vous avez au
Chili iu bon clerge. Confiez lui la direction spirituelle des
taux, la confession ordinaire des Sceurs; ne gardez queh6pila
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confession extraordinaire des Filles de la Charite et lancez-vous
dans la vaste mer, oil tant de poissons, gros et petits, attendent
q:e vous les preniez dans les filets du bon Dieu pour dchapper
aux filets du diable. Duc in al!um, ,.
M. Benech avait et6 ennuy6 de ce qu'a Paris, on semblait
tenir plus de compte qu'il ne fallait, de quelques lettres envoyees
par des confreres au sujet de la situation au Chili.
M. Fiat le rassure, le console : a Je comprends voire peine
au slijet des communications opposees aux ddlibirations du
Conseil, envoyees a la Maison-Mere... Vous avez I'dme et le caeur
asse: grands pour vous diever au-dessus de tout cela. Prenez un
peu patience. Vous remettrez I'affaire stir le tapes et je vous
promeis que les ddliberations du Conseil prevaudront toujours
sur les communications individuelles D. Et comme le Visiteur
se demandait si ces lettres ne venaient pas de M. Nunay, M. Fiat,
tris habilement, ecrit A la fin : 4 Je vous prie de dire d
M. N\naYu que son silence me fait de la peine ; il manque i la
regle des consulteurs et aux promesses qu'il m'a faites -. C'etait
dire gcntiment A M. le Visiteur qu'il se trompait dans ses
pronostics, et d'autre part c'dtait maintenir la prescription qu'il
avait faite aux consulteurs provinciaux, de lui ecrire rdgulierement. En cela M. Fiat se montrait d6licat et ferme. II agit
ainsi a 1'6gard de tous les Visiteurs qui n'ont pas vu de bon
ceil ces correspondances et qui ont expos6 simplement leur point
de vue, qui diff6rait de celui de M. Fiat. C'est beau de voir les
inferieurs dire franchement leurs plaintes au Superieur g6enral
et c'est plus beau encore de voir le Sup6rieur gen6ral ne pas s'en
formaliser, n'en pas garder rancune, se disculper simplement,
repondre doucement aux plaintes 6chappees A la faiblesse
humaine ou a ce que les confreres croyaient ktre leur devoir.
Nous avons a ce sujet une lettre charmante adress6e a un
confrere qui fait toute sorte de remontrances a M. Fiat : a Votre
lettre du 15 juillet m'est arrivee au moment oii on me ftail ai
I'occasion du 2e anniversaire de mon election ; au besoin elle eut
servi de contrepoids pour empdcher I'enflure de I'orgueil et la
vaine complaisanceD. M. Fiat ne lance pas les foudres de son
autoritd contre ce confrere. II se contente de lui dire: q Je
regrette que vous ayez dcrit cette lettre dans un moment
d'emotion ; elle n'est pas assez mesurde . Voila toute la vengeance du bon Pere ; un Superieur qui se posside a ce point est un
saint. M. Fiat r6pond avec calme, point par point, a ce que lui
reproche ce confrIre et il finit par ces mots : IJ'espere qu'apres
ces explications, ii ne restera plus rien dans votre ceur contre
le Superieur gendral et que vous ne le soupConnerez plus de
vouloir faire de l'autocratie,.
11 y avait un jeune confr:re, Ag6 de 25 ans, arrive depuis peu
au Chili, et qui s'ennuyait, disant qu'il n'avait rien A faire et que
ce manque d'occupation nuisait au bien de son Ame. M. Fiat lui
repond, le 10 f6vrier, par une lettre admirable de bont6, de
delicatesse. II 1'excuse sur ce qu'il connaft pas encore bien la
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langue sans doute, ce qui le prive de tout travail. Bientot il
possddera ia langue et alors ii fera beaucoup de bien aux pretres,
aux pauvres; par son sacrifice il gagne des merites tres grands,
il ouvre la voie aux ouvriers evangeliques qui vont venir. Mais
M. Fiat, condescendant aussi, termine sa lettre comme il suit:
c Lors de votre depart pour le Chili, je refus des lertres tris
nworiiiantes de votre oncle. 11 me reprochait de vous exposer i
vous perdre en vous envoyant a l'ctranger.Je n'ai pas cru devoir
n'arreter devant ces piaintes, et vous etes parti volontiers pour
la destination qul vous etait donnee. Neanmnoins je ne puis oublier
les craintes de voire cher oncle et je ne voudrais pas, pour an
empire, compromettre le salur de votre ame. Je viens par la
presente vous ouvrir mon cceur de pere. Si vous avez des raisons
de croire fondies les craintes de v6tre oncle, si l'experience de
plus d'un an vous apprend que le bien de votre inme rdelame une
autre destination, un placenent dans un seminaire de France,
je vous autorise, par la presenre, a venir de suite.
a Mon premier devoir est de chercher le salut et le bien
spirituel de ines confreres. VOLLs m'etes trop cher pour que je
veuille vous laisser dans un danger reel pour votre tme . Ce
confrere fut touche par cette lettre et il resta au Chili. Victoire
de la bonte du P. Fiat. Une permission semblable fut accordee
par M. Fiat, mais pour des raisons differentes. II ecrit, le 24 septembre, a M. Jouffroy de Santiago : a Si M. Benech trouve bon de
vous permertre le voyage de France, je serais heureux dL vous
vir et je comprends qu'apres seize annces d'absence, il vous soit
bw, de venir passer quelque temps de repos et recueillement a
la Alaison-MAere, aupres des restes precieux de notre bienheureux
Pere -. Disons a cette occasion quc M. Fiat louait la pratique
d'un Superieur d'une Congregation qui, lorsqu'il le permet a ses
membres de revenir de i'etranger en France, permet qu'ils aillent
passer quelques jours dans leur famille, au retour en France, et
avant leur depart pour retourner en mission, mais demande que
IL reste du temps se passe a la Maison-Mere pour se retremper
dans la vie commune, le repos, le recueillement, avec une saison
d'eau, si le mddecin le prescrit. Pour M. Fiat c'dtait l'ideal d'un
sejour en France : cela faisait du bien au corps et h I'lme.
On a signale au P. Fiat quelques defauts. Un confrere s'occupe
trop des oiseaux. M. Fiat se rappelle que saint Jean I'Evangeliste,
le disciple aime de Jisus, s'amusait quelquefois, dit-on, avec un
oiscau parce que lesprit ne peut pas Etre toujours bande et
ii excuse. On dit que celui-ci ne tient aucun compte du silence.
On dit que celui-la confesse des centaines de personnes, a la
hate, mais n'obtient aucun rdsultat de dur6e. Et le bon Pere Fiat
avoue simplement : - Dijiz, depuis un certain temps, a la lecture
de certaines lettres de Missionnaires,je m'dtais demandd comment
en si peu de temps, on pouvait confesser tant de personnes.
Voici
le mot de I'enigme : on confesse
la hte ; la conclusion s'impose : on n'obtient pas un rdsultat de duree. C'est ld un grand
abus auquel ii faudra chercher remade . Les Missionnaires
rdpondaient qu'il y avail des milliers de gens & confesser
et que

- 93 si 'on s'attardait avec quelques-uns, des centaines s'en retour-

neraient chez eux sans absolution et resteraient ainsi dix ans,
vingt ans, jusqu'a la venue d'un autre Misbionnaire, ou jusqu'a

leur mort. Que faire? M. Fiat laissait aux eveques le soin de
repondre a ce cas de conscience douloureux. On voit par ces
quelques exemples que M. Fiat s'interessait a ce que faisaient
ses hils spirituels. Tant6t il encourageait, il stimulait, il excitait,
tant6t ii refrenait, ii moderait ; tant6t il grondait.
P. FIAT ET SA CORRESPONDANCE : wNCTUALITE.

A un confere il ecrit, le 27 juillet : a Ce que vous me dites
de votre Superieur me parait bien fort et peu croyable. C'est sans
doute votre mocontentement qui vous fait grossir les choses ».
Toujours, il repond a toutes les lettres. II ecrit, le 7 septembre:
a le me fais toujours un devoir sacrd de ne laisser aucune letire
sans reponse -. Son secr6taire particulier de 1905 peut certifier
la chose. Jamais le P. Fiat n'a manqu6 de repondre et de repondre
aussitot. II grondait son secretaire, quand celui-ci renvoyait au
lendemain la rdponse a telle lettre, sous pretexte qu'il y en avait
bcaucoup. a II faut rdpondre le jour meme, disait-il, a moins que
ce nefsoil une affaire qui doive passer au Conseil. Alors, on attend
le lundi D.
II ctait strict sur ce point. II voulait qu'on fuit au Secretariat,
peu de temps apres le d6jeuner, apres avoir recitd Prime :
Respice in servos tuos domine et in opera mta et dirige filios
eorum.
Er sit splendor Domini Dei nostri super nos et opera maniutn
nostrarum dirige super nos, et opus manuum nostrarum dirige.
Apres avoir r6cit6 Tierce : Nunc Sancte Spiritus.
Dignare promptus ingeri.
Apres les Petites Heures, ii voulait qu'on fiut la et qu'on y
restat jusqu'A onze heures et demi, oil 1'on se retirait pour la
Lecture spirituelle. Mais il fallait revenir, apres les V6pres en
commun, et rester jusqu'a cinq heures et demi, oiu l'on pouvait
se retirer pour la Visite au Saint-Sacrement, le chapelet et les
Matines en commun.
Quand le travail ne pressait pas, il recommandait d'6tudier
le matin, la thdologie, le droit canon, jusqu'a I'arriv6e du
courrier. Cependant il laissait libre un apres-midi par semaine,
en hiver, une journde, t-n te, puis quelques jours de vacances,
pour un petit ministere si possible, retraite.
Par cette fermet6 & 1'6gard de ses secrdtaires, il assurait
la r6gularit6 des r6ponses, ce a quoi il tenait beaucoup. Aussi
pouvait-il dire que s'il n'avait pas r6pondu b telle lettre, c'est
qu'elle n'etait pas arrivee, comme il le r6pond a M. Benech,
Visiteur, qui se plaint A ce sujet : a Beaucoup de lettres
n'arrivent pas d destination . Et, en disant cela, il ne faisait
pas un mensonge diplomatique, une restriction mentalc, administrative. II disait la vdrit6, la pure v6rite.
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Notons qu'il recommande a M. Benech, comme il le fait a
d'autres, d'etablir une ecole apostolique dont le soin pourrait
etre contie a M. Delaunay.
CHILI : (EUVRES

DES SELRS.

Les Sceurs du Chili ne connaissaient pas M. Fiat: elles
etaient desireuses de voir ce bon Pere, dont on faisait grand
cloge. Ne pouvant aller a Paris, elles I'invitaient a venir au
Chili, a Santiago. M. Fiat repond, le 18 mars : , Saint Francois
de Sales nous recommande de ne pas concevoir des desirs
inefficaces qui ne sont bons qu'a amuser notre esprit ou minme
a le jerer dans l'inquietude. II est trois choses que nous devons
desirer : que le nomn de Dieu soit sanctifi ; que son regne
arrive ; que sa volonte soit faite, sur la terre comme au Ciel.
Je vous sais gre neanmoins de m'avoir invitd .a venir vous
visiter. J'en ai ri un peu, mais sans malice, admirant la bonid
de votre cceur. Quelle consolation pour moi si ce rave de voire
esprit se realisait! lais non, ii ne faut pas y penser ! Nous
aurons du plaisir a nous retrouver au Ciel, oil je vous donne
rendez-vous ! z.
M. Fiat qui exige que les Consultateurs provinciaux des
Missiumiairus iui disent en conscience ce qui se passe dans la
Province, tient a ce que les Sceurs conseillkres agissent loyalement, dans l'exercice de leur fonction. II ecrit, le 8 mai, a
la Visitatrice. Sceur Briquet : o II faut que les imembres da
Couscil aient la simplici'e et le courage de dire leur sentiment.
II ne faut pas dire oui, en face, et non, par derriere ! Ce n'est
pa., digeLc d'tuic cilfnt de saint Vincent ! a.

A la fin de cette annee, le 4 decembre, il invite la Visitatrice
a venir a la retraite des Soeurs Ser-antes de 1881. II termine
sa lettre d'invitation par ces gentilles phrases : a le vous prierais
d'invirer les plus jetuies Sceurs Servantes de votre Province,

pour vous accompagner : elles ont plus besoin de se former a
la condtiCe, mzais peut-dtre Ics plus anciennes en seraient-elles
attristdes? 1 serair peur-ezre mieux de choisir moitie anciennes,
mnoitie jeunes. Je laisse tvotre sagesse le soin de faire cc qui
semb!era eIptlts convenable ,.

La grande fete du 27 novembre fut c6lbrde, avec une

ferveur
extraordinaire, dans toutes les maisons des Sceurs du Chili.
Le
reit en est

enthousiaste, dans les Annales ! Tous les cceurs
s'6panouirent et furent animds d'un saint elan. Partout
un
Triduum pr6ceda la fete. Les sanctuaires se transformrrent, sous
I'impulsion de pieuses industries. Is furent ornes d'une multitude de fleurs, dont !a variet6 et les parfums rappelaient les
vertus de Marie : ly s, roses, 6toiles, i-av ons, illuminations
inconnues jusque-l],
feux de Bengale, etc... concoururent a
solenniser cette grande fete. Partout grand'messes, saluts
solennels, prddications, cantiques, Litanies. Les soldats de
l'H6pital
Saint-Vincent, les malades des autres h6pitaux, les orphelines,
Tle externes, les Enfants de Marie, tous se prdparerent avec soin
a -ztte solennit6. 11 y cut des efforts h6roiques, de la part
d'un
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certain nombre. Tous s'approcherent des sacrements. Quant aux
Sceurs, leur joie fut grande. Que de vieux souvenirs se sont
reveills ! Que de gdnereuses r6solutions se sont renouvelees,
en se rappelant ces apparitions de Marie a Soeur Catherine, dans
le bien-aim6 sanctuaire de la Maison-MWre. La Visitatrice conclut
en disant que, depuis, la Sainte Vierge est pride avec plus de
confiance, servie avec plus d'amour, imitee avec plus de generosite !
A propos des repas chez les Sceurs que M. Fiat condamnait,
faisons remarquer que tout y 6tait irr6prochable et que personne
n'en etait etonn6, mais M. Fiat voulait qu'on suive les reglements
observes a Paris et en Europe sur ce point. II voulait 1'unanimit6
en Europe et partout, etc...
BRESIL : M. VERSCHUEREX, VISITEUR.

Cette Province 6tait plus importante que celle du Chili.
Elle comptait onze maisons, dont quatre i Rio-de-Janeiro.
Le Visiteur, M. Amauld Verschueren, etait un Hollandais,
ne en 1832. II 6tait entr6 dans la Congregation, le 13 aoat 1858,
et etait parti pour le Brdsil, le 17 juin 1859. I1 6tait Sup6rieur
du Grand s6minaire de Rio. Il se preoccupait des vacances de
ses confreres. II songeait a les envoyer dans d'autres maisons
de la Compagnie, en dehors de Rio. Mais les distances 6taient
grandes et la d6pense considerable ! M. Fiat lui suggere de
loucr une maison de campagne, dans les environs de Rio x ce
qui serait moins cofuteux et plus conforme aux Decrets >.
M. Verschueren se mit a la rechere d'un immeuble, approprie a
la fin proposee, et il le trouva a Petropolis. M. Fiat I'autorisa a
s'y etablir en locataire, ou :ieux i l'acheter, pour y envover
pendant les vacances les contrbres fatigu6s, malades...
M. Fiat poursuivait partout un usage, un peu particulier, les
repas chez les Soeurs. II prie M. Verschueren de les eviter, le
plus possible: « En France, dit-il, nous les avons abolis completement >.
M. Fiat continue a urger I'observance des Decrets, par raplJe suis surpris et peind, crit-il,
port au d6jeuner du matin.
le 13 fevrier, d'apprendre qu'on mange de la viande au ddjeuner,
et qu'on ne se contente pas du plat constitutionnel le vendredi.
Ave:-vous une permission par ecrit de M. Etienne? Je vous
prie de travailler a rdtablir, sous ce double rapport, la regle
et la pratique de la Commnunautd. 11 faut un ordre du medecin
pour manger de la viande, an ddjeuner. Notre imdecin ici ne
comprend pas cela et il a supprime a quelques-uns la c6telette
du matin... .
M. Verschueren repondit a M. Fiat que M. Etienne avait
permis de prendre de la viande, au dejeuner, vu le climat et
les habitudes du pays. M. Fiat rdpondit, le 18 avril : 4 Malgrd
la permission octroyde par M. Etienne, il me semble que l'amour
de la Regle et l'esprit de mortification demandent que nos
confreres du Brisil se soumettent pour le ddjeuner et pour la
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collation du vendredi ,oir aix Decrets des Assemblees . Cepen
dant quand il y avait des raisons, il permettait facilement dans
des cas particuliers.
Deux freres portugais avaient ete envoyes du Portugal au
Bresil. Malheureusement, a peine arrives, ils furent emportes
par la fievre jaune. M. Fiat ecrit h ce sujet, A M. Miel, Visiteur
du Portugal, qui Ics avait envoyes : ( J'ai ete peniblement affecid
de la mort de ces deux freres. Dieu a eu pour agrdable le sacri
fice qu'ils avaient genereusement fait de la patrie terrestre ; i
leur a donne en echange ine couronne, dans l'eternelle patrie... .
XM.Verschueren fit remarquer au P. Fiat, a propos de ces deux
morts, qu'il 6tait tres dangereux d'envoyer des sujets, a telle
-poque de I'annee, ou regnait la fievre jaune. M. Fiat Jui
repondit le 27 juillct : < Je prends bonne note de I'poque a
laqtulle ii coiviecnt d'enr'oer les Missionnaires pour eviter la
Wievre jaune ".
Helas ! la mort ne venait pas seulement par ia fievre jaune,
et elle ne frappait pas uniquement les confreres qui arrivaient.
Elle s'attaquait aussi aux Missionnaires deja habitues au climat;
et le 10 aoCit, avant meme que la lettre pr6cddente ffit arrivee
i destination, clie tcrrassait ie digne Visiteur, emForte subitement par une congestion cere4brale. M. Fiat ecrit, le 1"' septemble:
Quel terrible coup est venu frapper notre chore
Province ! Longiemps je n'ai pu me faire c la pensee que ce
hon M. Verschueren nous est enlevg, et plusieurs fois ma douleur
.:'st ravivde, en recevant de ses lettres, apres la nouvelle telderiphique de sa nort. Quel dichirement pour non ceur ! le
te puis, dans ma donleur, qu'emprunler les paroles de soumission du saint honrme Job !
Le 12 du meme mois, avant requ des d&tails sur la mort
de M. Verschueren, de la part de M. Gavroy, il s'afflige encore
de la mort du digne Visiteur ,oqui semblait destine t faire, pendant de longues annes, le plus grand bien i cette belle et
importante Province du BrCsil .
Les membrcs des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul de
Rio envoyercnt au P. Fiat une belle lettre de condoldances dans
laquelle ils rappelaient ce que le defunt avait fait pour eux,
't combien il etait regrett6 de tous.
BRCSIL : M.

DELEAL4SURE, VISITELR.

Pour remnplacer M. Verschueren, M. Fiat fit choix de M. Paul
Delemasure qui dtait alors Supdrieur du Petit s6minairc de
Rio. M. Fiat lui annonca, le 13 septembre, qu'il le nommait
Visiteur des Missionnaires et Directeur des Soeurs. M. Delemasure essaya de ddtourner cette charge dc ses 6paules, trop
faibles A son avis. Mais M. Fiat maintint sa d6cision, et M. Delemasure dut se soumertre. 11 cessa d'6tre Suplrieur du Petit
seminaire et ii prit residence a la maison de la Mission (16, Rua
do Hospicio Pedro II) ou M. Simon 6tait et resta Sup6rieur.
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M. Gravoy prit la direction du Grand seminaire a la place de
M. Verschueren. En nommant M. Gavroy, M. Fiat lui ecrit:
a Vous vous appliquerez a rendre vos confreres heureux, en vous

montrant un pare bon et devoue ,.

M. Fiat recommande au nouveau Visiteur les Missions et les
seminaires, avec les retraites aux pr6tres : J'espere, ecrit-il le
21 septembre, que les exercices de la retraite pastorale s'etablircnt dans tout le Brdsil et y produiront les meilleurs
resuliats».

Une autre chose etait souhait6e par M. Fiat : il I'avait manifeste a M. Verschueren, le 18 avril : a Mes vceux seraient combles
si vous pouviez fonder un seminaire interne *. II r6pete le m~me
desir au nouveau Visiteur : a N'y a-t-il pas lieu d'esperer que,
sous peu, la Congrdgation pourra se recruter au Brdsil et y
ouvrir un seminaire interne. Je le desire bien vivement >.
Une correspondance abondante s'etablit, dbs le debut, entre
M. Delemasure et M. Fiat. Le nouveau Visiteur est desireux de
bien faire et il consulte le Superieur g6n6ral pour beaucoup
d'affaires. Le Visiteur peut-it envoyer des circulaires aux confreres
de sa Province ? M. Fiat lui rdpond : a Rien ne s'oppose a ce
que, dans les circonstances exceptionnelles le Visiteur ecrive
une circulaire i la Province ; mais en dehors de ce cas, it ne
le fera pas, sans l'assentiment du Superieur gdneral ". (Rappelons!Ious que cela 6tait ecrit en 1b80.)
Les Supdrieurs peuvent-ils confesser leurs conlfrres? Reponse: a D'apres les decisions de Rome, les Superieurs ne
doivent pas s'imposer ni 6tre imposes comme confesseurs de
Dans une maison oih le contrat oblige &
leurs infdrieurs *. avoir cinq personnes, il n'y en a que quatre. Ces quatre peuventils recevoir le traitement de cinq ? R6ponse : K Si, par accident,
ces quatre faisaient le travail de cinq, its pourraient recevoir le
traitemnent. Mais si l'absence du cinquieme continuait, it ne
serait pas equitable de recevoir sa part de traitement . M. Delemasure parle de ses projets et de ses difficult6s pour le
Seminaire interne. R6ponse: x En attendant que nous ayions
mfiri la question de votre Sdminaire interne, envoyez-nous les
postulants qui vous paraissent offrir toutes les garanties disirables et qui peuvent couvrir l's frais du voyage aller et retour .

La dernibre lettre de I'ann6e se termine par cette phrase :
Je vous assure que je vous aimerai toujours, que je prierai
pour vous et que je m'interesserai & vos ceuvres, comme aux
miennes propres 7.

M. Delemasure s'applique a placer dans les maisons le personnel suffisant et capable. Au Grand seminaire de Rio, il y a
deja M. Goncalves, futur eveque de Porto-Alegre. II ajoute
MM. Camille Bareil et Louis Dinet.
M. Fiat nomme comme Superieur de cette maison M. Woillard. En lui annongant sa nomination, M. Fiat lui 6crit : a Je
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vons reconuimalnde dte stuire exac!eelentl la voie tracee par votre
predecesseur (M. Delcmasure). Souvent les nouveaux Superieurs
se laissent aller i la
lmanic de tout bouleverser, et se creent ainsi
mille difficultes D.
BRESIL : MAISONS ET Missioxs.
Les deux autres maisons de Rio etaient deux maisons d'aumoneric et de Missions oiu se trouvaient les confreres charges des
hopitaux et des orphelinats. Tout allait bien, except6 que, dans
l'une, un confrere exerCait la patience du Sup6rieur: a Eh bien,
ecrit le P. Fiat, pratiquez la patience ! Supportez !... . Le bon
Pere se rappelait un beau sermon de saint Bernard oi ce
Docteur de I'Eglise expliquait que si Dieu permet que certains
inferieurs exercent la patience des Superieurs, c'est pour le
bien des Superieurs, c'est pour les sanctifier, leur faire acqurir
beaucoup de m6rites. Si les Superieurs n'avaient pas quelque
inferieur d6sagreable, ils seraient priv6s d'une croix salutaire,
et ils risqueraient de se croire parfaits et de s'endormir dans
une certaine torpeur spirituelle. Cette epine au cantraire les
stimule. Et aux Superieurs qui demandent A etre debarrasses
de cette peine, Dieu repond encore, comme N saint Paul : - Ma
grdce te suffit ».
Parcourons les autres maisons de la Province, en suivant
le Catalogue. A Caraca, maison qui remonte a 1820 il y a
Grand stmninaire, college et Mission, douze confreres et huit
freres. M. Clavelin en est le Sup6rieur. Tout va bien. A Mariana,
Petit scminaire, pas d'histoire, peuple heureux !
M. Fiat felicite M. Claveli d'rin retraite pr&chee aux pretres
du ('eara. A la suite de cette retraite, I'eveque souhaiterait des
Missionnaires pour son seminaire. M. F:iat en 6crit au Visiteur et
prumet a I'eveque qu'il va envover du renfort au Bresil. M. Fiat
-emercie M. Clavelin des prieres qu'il fait pour la France.
o Pour nous, ecrit-il. nous sorllnes parfaitement calmes, parce
quWe rinosiTnous conrfions iuniquceuent en la bonne Providence
et q(ie rotl cc qui ,e prepare ie servira apris tout qu'd assurer
le triomphe de l'Eglise et la plus grande gloire de Dieu. A
Catipo Bello, il v a un tres digne confrere, M. Van de Sandt.
M. Fiat jette leC
s cux sur lui pour aller fonder une nouvelle
mai,un de Missionis , Diamantina. M. Fiat lui 6crit une magnifique lettre. 11 le prie d'aller comme Supdrieur a la nouvelle
maison. 1I fait appel a son devouement pour la Congregation,
a son esprit d'abnegation. II lui expose les obligations que
nous
avons a Diamanim• par1 rapport aux Missions ; que
jusqu'ici
on n'a presque rien fait sur ce rapport, faute de personnel
; que
M. Verschueren voulait I'v envover, que le nouveau Visiteur
vous
designe pour cette fondation. cJe vous prie de dire : Fiat.
Je prie
Dieu de vous aider. Les anges des dines que vous
.tes appeli
a sauver font des v aeux pour vous. Allez in nomine Domini*.
Telles sont les principales idWes de cette belle lettre. M. Van den
Sandt obit et se consacra de tout son cceur a sa nouvelle
Mission.
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A Bahia (Mission, hopitaux, orphelinats), le Superieur,
M. Mariscal, demande au P. Fiat ce qu'il doit faire par rapport
aux filles qui se presentent, t6te nue, a la chapelle. M. Fiat lui
repond : a Les coutumes du pays le permettent peut-etre;
parlez-en au directeur des Sceurs*.
M. Saguet preche des Missions aux Indiens. Partout, accueil
enthousiaste, au son des cloches, au chant des cantiques. II y a
encore des esclaves parmi eux. Quelques-uns n'ont jamais vu
le pretre, d'autres ne l'ont pas vu depuis cinquante, soixante ans.
Voici le bilan des demieres annees : 35 missions, 26000 confessions; 29000 confirmations, 1300 baptemes, 500 premieres communions, 1700 mariages, innombrables communions! Le Pere
Fiat est effrayd de ces chiffres. II 6crit au Visiteur : - 11 m'a etd
dii qu'on allait trop vite en besogne au Bresil. Les Missions ne
durent pas asset longtemps ». On lui r6pond que des milliers
attendent le Missionnaire, ailleurs, qu'on ne peut agir au Bresil
comme en France, qu'il faut faire comme saint Pierre, et dans
la primitive Eglise oi I'on baptisait en un jour des milliers de
personnes, comme du temps de Clovis oui des milliers de Francs
furent baptises avec lui par saint Remi, etc...
M. Vuillemin est Superieur de Pernambuco (h6pitaux, orphelinats). Ses confreres sont malades, affaiblis par le travail (confessions interminables, longues sdances aupres des malades dont
l'odeur n'est pas toujours celle de la rose). Le climat debilite
les confreres ; its ont besoin de fortifiants. Le reglement du
P. Fiat concernant le dejeuner lui fait craindre que les confreres
n- puissent pas remplir leur ministere tres fatigant. M. Fiat
le rassure : a Je ne veux pas tuer les confreres. Ayez bien soin
de ros chers malades. Soyez ine mere pour eux et n'oubliez
pas que personne n'a autant besoin de charite pour les autres
qw•e les Supdrieurs ..
A Fortaleza (C6ara) nous avions le Grand et le Petit seminaircs, la Mission. Les conferes ont du travail plus qu'ils n'en
peuvent faire ; ils n'ont pas le temps de s'ennuyer ni de
aussi tout va bien. Seul le plus ancien, M. Prat, se
re\cr
plaint de sa memoire. M. Fiat I'encourage : < Vous avez bonne
volu(:ne, c'est le principal. Pax hominibus bonae voluntatis !,.
DIAMANTINA : S\IMINAIRE ET (EUVRES.

A Diamantina, ii y a egalement Grand et Petit s6minaires.
A la tete de la maison, se trouve un homme de grande valeur,
M. Barth616my Sipolis qui sera plus tard Visiteur. C'est un
homme droit. II dit au Supdrieur g6ndral ce qu'il pense. M. Fiat
ne s'en froisse pas. Au contraire, ii le remercie par sa lettre
du 21 octobre dans laquelle nous trouvons cette belle phrase:
Bien que le Saint Esprit inspire les Conciles, cependant les
fveques amknent leurs thdologiens. Done un confr&re peut dire
au Supdrieur gdneral ce qu'il croit utile a la Compagnie*. Dans
une autre lettre, M. Fiat f6licite M. Barth616my Sipolis de
renoncer A un voyage cn France qu'il avait la permission de faire.

- 100 M. Sipolis, comme du reste bcaucoup de confreres a cette
epoque, poussait les Sceurs a la communion frequente. 11
demande au P. Fiat d'augmenter le nombre des communions
dans le calendrier des Sceurs, en particulier d'en mettre une
le jour de sainte Gertrude (puisque les Sceurs r6citent le chapelet
de cette bienhcurcuse). M. Fiat lui repond le 21 decembre : le
suis edifie de votre demande d'une communion pour les Sceurs,
le jour de sainte Gertrude. Malheureusement le calendrier est
d6ej imnprimd e expedie. J'examincrai la question pour 1882,
si je suis encore de ce monde. Les Sceurs ont ddja beaucoup de
toMl)nll,2ions et ii y en a qui sont bien g6ndes de cette abondance ,. Qu'il nous soit permis de dire que ce devait &tre le
petit nombre.
Le professeur de theologie de Diamantina, M. Teissandier,
ecrivait a M. Fiat qu'il enseignait a ses eleves le cours de
M. Lacombe, ancien professeur de Saint-Lazare. M. Fiat lui
rtpond, le 4 d6cembre : Vous ne pouvez suivre un meilleur
mod'le pour l'ens eignement de la theologie *. Et M. Fiat termine
sa lettre par cette reflexion : <c11 importe peu d'etre brillant,
pourvu que vous soyez solide ,.
Au BrIsil comme ailleurs, on invite M. Fiat a venir se
rendre compte de I'importance des oeuvres. M. Fiat repond:
q Odi. j'aime votre bonne et excellente Province du Brisil et ce
me serait une joie d'en pouvoir visiter les divcrses maisons, mais
la distance est telle que je n'ose me promettre cette consolation *.
Et puis il y a la pers6cution en France : - L'orage rugit, 6crit-il
a M. Simon de Rio... Mais cela n'effraie pas le digne Superieur
general. Nous demeutrons calnes et tranquilles. Les mdchants
ne ddpasseront pas d'une ligne la limite que Dieu a ddterminde'.
BRESIL : (ELVRES DES SCEURS.

M. Fiat entretient avxc les Sceurs du Br6sil une copieuse
currespondance. Une Sccur craint d'ctre indiscrete : , Un pere
iz'est amiais importund quand utne de ses filles vient I'entrctenir
des choses qui intdressent son dme ,.
On a grand souci au Brisil de faire comme A la Maison-Mere.
Aus-i demande-t-on des renscignements sur les moindres choses.
Par exemple fait-on la genuflexion avant et apres la Sainte Communion. " La Regle, rdpond M. Fiat, est de la faire avant et
apres. Mais ii la Conununautd, elle ne se fait pas aprks, a cause
atu trop grand nombre de Swemirs qui attendent et pour ne pas
causer d'encombrement.

Une Steur Servante d&ji agee d6sirerait 6tre d6pos6e. M. Fiat
lui repond : a La fermete et la nettete de votre dcriture me sont
tine preuve que Dieu vous gate dans vctre vieillesse
! ".
Une autre Soeur avait, deux fois, refuse d'tre Sceur Servante, mais voici qu'a.ec les ans, le demon de midi ou plutbt
de I:apres-midi s'empare de son ime. M. Fiat lui Ccrit : - S'il
rcait eLinr dans les desseinrs de Dieu que vous jussiez Sceur

-

101 -

Servwnte, ii eut permis que vous acceptiez cette charge, lorsqu'i
deux reprises diffdrentes, elle vous a etg proposee. Aussi je vous
prie de regarder le desir tardif qui vous poursuit comme une
teutution *.
Une Sceur de Rio demandait avec insistance du renfort pour
sa maison, et elle s'echappe A ecrire que ce n'etait certainement
pas le bon Dieu qui operait ce retard. M. Fiat lui repond sans se
ficher : a Si ce n'est pas le bon Dieu, j'espere bien que ce n'est
pas le diable n. Et il expose a la Sceur les pressantes ntcessites
des ceuvres de France, des ecoles libres a etablir a la place des
ecoles publiques, etc..., et il termine: v Pendant que vo-js
regrettez un retard, on pretend ici que nous sacrifions la France
aiux Missions lointaines».
Au Br6sil, on a c6elbre dignement et devotement la fete du
2t nauvcmbre. A la Maison centrale de Rio, grand'messe avec
maitre de c6r6monies, communion gdnerale des enfants. L'une
d'entre elles, atteinte d'une maladie de la moelle epiniere, a ete
guerie miraculeusement. Elle s'dtait plainte a la Sainte Vierge,
avec un naif abandon, de ce que sa triste sante I'emp&chait de
se vouer au service de Notre-Seigneur. Maintenant elle se pr6pare a entrer en Communaut6. Dans toutes les maisons de
Sceurs, il y eut grand'messe et salut solennel. Meme a I'Hdpital
militaire, peu habitud aux c6r6monies religieuses, on a c6lebr1
ce glorieux anniversaire, il y eut plus de trente soldats qui firent
la Sainte Communion.
A I'Hospice Pedro II, une des enfants etait malade de la
poitrine, depuis neuf ans. Elle ne pouvait plus rien faire depuis
dix-huit mois, pas meme quelques pas. On fit une neuvaine
preparatoire a la fete et on demanda la gu6rison de la jeune
fille. Son 6tat empira : la fievre augmenta, jusqu'au soir du 26.
Or. pendant la nuit du 26 au 27, elle dormit profond6ment. A
son riveil, elle se sent gu6rie, se leve et se rend a la chapelle avec
ses compagnes. Depuis cette epoque, elle a suspendu tout
traitement. et elle suit le train commun.
A la Santa Casa da Misericordia, la chapeile fut par6e de ses
plus beaux ornements. On se prepara par une s6rie de predications ou 1'on rappela les apparitions. Le jour de la f6te,
communion ge6nrale, grand'messe, cantiques, salut solennel,
Te Deum. Le revers de la M6daille 6tait reproduit sur un transparent place au-dessus de la porte d'entr6e. Le soir toute la
Communaut6 se rassembla au S6minaire, tandis que les jeunes
Sceurs chantaient des cantiques, compos6s pour la circonstance.
Les 6leves du Cours supdrieur avaient choisi pour sujet de
composition podtique : Les trois apparitionsde la Sainte Vierge a
Sceur Catherine.
Les Annales constatent que, dans toute la Province, le
pr6cieux anniversaire a 0t6 cl66brd avec enthousiasme. Les
6v6ques et les cur6s ont voulu concourir de tout leur pouvoir a
faire honorer Notre-Dame de la Medaille Miraculeuse.
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Dans la Republique Argentine dont on a dit a propos du
mot Argentine que pour les confrieres et les Sours qui y travaiilaient, le temnps n'etait pas seulement de 1'argent selon
l'adage time is money, mais aussi et surtout la monnaie de
'Yternite, le moyen de procurer la gloire de Dieu et le salut
des ames, confreres et Sceurs travaillaient avec beaucoup de
zele (1).
La Province d'Argentine compte trois maisons. M. Revpillere
est Visitcur. On avait jusqu'ici la Mission des Indiens de Patagonie. Mais, par suite de malentendus, la Mission nous echappe.
M. Fiat ecrit le 7 janvier au Visiteur : a Nous avons edtsurpris
d'apprendre que .lgr de Buenos-Ayres confiait la Mission des
Patagons uux Peres Salesiens. Vous nous avez dit que la Mission
n'erait plus possible, er c'est pour cela que nous avons consenti

a retirer les confreres. Avouez que nous faisons la tone assez
pietre figure ,.M. Reveillere s'excusait en disant que, vu le personnel dont ii disposait, il ne pouvait plus continuer.
Le mcme jour. M. Fiat ecrit a M. Savino, jusqu'ici charge
de la Mission : , Nous avons renonce a la Mission des Patagons
parce qulon nous a appris que cette Mission dtait devenue impossible, par suite de la guerre. Le bon Dieu I'a permis aussi sans
dloett parce que d'autres feront mieux que nous. Vous n'avez pas
perdu votre peine devant Dieu, juste appriciateur des mdrites
d'Itur chtacim ptisque la Mission n'est pas detruite, mais confide
iat're ttre Commnunautd ,.A un autre confrere de la meme
Mi'sion, il envoie le meme jour une lettre semblable et il la
termine par cctte reflexion :
II n'y a plus rien a faire qt'd
s'htmnilier v.

Le pauvre Visiteur fut bien peind de cette aventure, il en
etait contriste, decourage, et il demandait
6&tre decharg&.
M. Fiat lui envoie, !e 27 mars, une tris belle lettre pleine de
delicatesse ainsi que de franchise: a lamais je n'ai doute de
la droiture de vos intentions. Voas avez fait ce que vous avez
(1• Si dans une de mes circulaires, quand j'etais Vicaire general ot
dans la Vie du Pere Fiat pour Ics annees 1878-1879, i'ai laisse passer
qucique phrase qui paru etrc une critique des confreres de la Pro
vince Argcntinc, ie declare que c'est par megarde, pure distraction
quc ma plume a irahi na nonsec. Car les confreres en question etaient,
en 1878-1879 et quand i' tais Vicaire general et de tout temps, de
vrais cnfants de saint Vincent comme ceux de 1959.

Si prec6dcmme nt quclque appreciation rmins elogieuse avait 6th
signalee par mdgarde, ii faudiait la rectifier par 1'appr6ciation que
nous venons de donner.
Le mime cas a pu se produire soit pour le Br6sil, soit pour
quelque autre R6publique de l'Amerique latine. II faudrait dans ce
cas rectifier comme pour la Ripublique Argentine car vraiment
conmreres et Saurs de ces Provinces eta ient de dignes Enfants de
saint Vincent.
Je m'excuse de cette distraction, je le regrette et je r6tracte tout
ce qui a 6te ddfectueux de ma part.
Edouard ROBERT.

-

103 -

juge le plus utile. Pas de decouragement. Je n'ai pas la pensee
de vous ddcharger de la conduite de la Province. Sans doute,
vous y trouvez chagrins et ennuis, mais vot•s surmonterez tout
cela par la confiance en Dieu. Vous y ajouterez plus de confiance
en vous *. M. Fiat ajoute quelques avis. II lui reproche de laisser
pailer les confreres a la conf6rence du vendredi sans jamais y
prendre la parole.
II n'y avait pas que le Visiteur qui se ddcourageait et qui
voulait abandonner i'Argentine ; d'autres aussi faisaient pareille
demande. M. Fiat tenait bon : Je n'ai aucune intention de les
rappeler, 6crivait-il au Visiteur; ces changements ne pourraient
que produire un .res mauvais effet et donner la pensde, itla
premiere difficultd, de demander son changement ou au moins
de temoigner du mauvais vouloir, afin de forcer la main aux
Superieurs, s'ils refusent de rappeler le Missionnaire qui en
I!moigne le ddsir. Le mieux est done d'user de patience ct de
!o:.ganinite'.
ARGENTINE:

ENFANTS

DE MARIE ET (EUVRES.

M. Reveillere songeait, selon le d6sir du Pere Fiat, ha tablir
en Argentine 6cole apostolique, seminaire interne, etudes et les
ceuvres vincentiennes comme Enfants de Marie et autres. II
demande un programme, une methode pour ecoles apostoliques : a On s'en occupe, lui 6crit le P. Fiat le 18 decenbrc, ce
nest pas l'ceuvre d'un jour. Patience... Pour le seminaire interne,
on n'avait que les cahiers, datant du Pere Etienne. Comme nous
le verrons, M. Fiat s'occupait d'un nouveau cahier qui serait
imprim6. En attendant M. Fiat recommandait 1'observance
exacte des prescriptions du vieux cahier. II 6crit le 24 aoit :
o II me revient que des seminaristes ont &td regus an Seminaire
interne, sans avoir termine leurs etudes de latin ).Le bon Pere
s'inquiete.
Un confrere Ag6 de 56 ans, M. Frdret, demandait i faire du
seminaire de rdnovation, M. Fiat lui r6pond le 24 avril : , Quant
a vorre desir de passer quelques mois au seminaire, je serai
heureux d'y acceder lorsque vot-"1 Province sera assez fournie de
sujets pour que votre absence nz lui puisse porter aucun prejudice '. Pour les 6tudes, M. Reveillere demandait une th6ologie, un
manuel. On parlait m6me alors de r6imprimer la th6ologie composee au xvIme sikcle par un de nos confreres, Pierre Collet.
M. Fiat r6pond que cette adaptation est un gros morceau, une
ceuvre bien difficile. Pour les Enfants de Marie, le Manuel de
M. Mott allait paraitre, mais M. Reveillere qui avait connu le
projet, demandait qu'on supprimit tel ou tel chapitre, comme
moins approprid aux Enfants de Marie argentines. M. Fiat rdpond
qu'il n'est pas possible de modifier le Manuel gednral, mais que
M. Reveillere peut examiner attentivement la question avec ses
Consulteurs, avec les Diretceurs et avec les Soeurs et soumettre
les desiderata a Paris. On verrait, alors s'il y avait lieu d'avoir
une edition spciale, particulibre, locale.
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LA PLATA : (EUVRES ET IMAGES APOSTOLIQLES.

M. Reveillere demandait aussi des confreres pour les ceuvres.
en particulier pour le seminaire de I'archev&que de La Plata.
a Impossible *, lui rdpond M. Fiat. L'eveque du Paraguay avait

dcmande, lui aussi, des confreres pour son sdminaire. M. Reveill1re etait all6 s'entendre avec l'eveque, il raconte au P. Fi»t son
voyage dans les forkts vierges, le long du grand fleuve Cest
un rtcit fantastique, extremement interessant : les arbres, les
fleurs, les oiseaux, les animaux, etc..., tout provoque l'adm.iration.
M. Reveillere a done fait un contrat avec I'veque. M. Fiat
n'est pas content de ce contrat : le traitement n'est pas suf-

fisant; on na parle pas des frais du voyage; 1'-coome ne
doit pas 6tre sous l'autorit6 imm6diate de I'dvelue mnais sous
celle du Superieur, etc... a Dans ce sens j'y adhere ; je le signe
mais il est regrettable que cela se soit fait si vite. Peut-etre eu-il
mieux valu ne pas accepter ce seminaire. Nous n'avons pas les
suiets necessaires. Je vous prie done, a I'avenir, de ne pas
accepter de maison, sans que nous ayons le temps d'examiner le
pour er le contre. Nous venons de refuser cinq maisons en
France. Nous avons plus besoin de nous fortifier que de nous
deendre >. On r6pondit & M. Fiat que s'il fallait attendre une
reponse de Paris, on ne ferait jamais rien ; que les courriers
6taient trop lents ; que les distances entre Buenos-Ayres et le
Paraguay etaient trop grandes ; qu'il fallait decentraliser un
peu et accorder un peu plus d'autonomie au Visiteur et a son
Conseil. Deja un votum scmblable avait it6 adress6 a la
dernire Asscmblee, mais une autonomie trop grande exposait
a des inconvinients tres graves. II n'est pas facile de trouver un
juste milieu qui plaise a tout le monde et qui supprime toute
difficulte. Dc mime pour les rappors envoy6s par chaque
Consulteur. la mesure, en soi, est excellente, parce qu'elle renseigne le Superieur g6neral sur les moindres manquements de
chaque maison, mais est modus in rebus. Le Sup-rieur genaral
n'est pas, ne doit pas, ne peut pas 6tre le Sup6rieur local de
chaque maison ; et puis, loin des maisons, comment le Superieur
g6neral peut-il contr6ler les dires des Consulteurs; il est possible que de petites passions inconscientes jouent un rble, mrme
dans les rapports officiels. M. Fiat se rendait compte de ces
difficult6s. Aussi ecrivait-il, le 19 novembre, a M. Rdveill!re:
SIc vous dis tout simplement ce qui me semble pouvoir &tre
utile, vous laissant le soin de voir si vous avez r en faire 'application ou si mes renseignements ne sont pas d'une parfaite
exactitude.l e ne peux savoir les choses que telles qu'on me les
dit et parfois, malgrd les meilleures intentions, on peut alter
au-deli de ce qui est rdellement.
Dans la Province, comme dans toute la famille de saint
Vincent, la fte du 27 novembre fut c616br6e avec enthousiasme.
I v eut beaucoup de communions. La Medaille fut distribute
abondamment, et re u avec grand fruit, particulibrement
&
Saint-Joseph de Buenas-Ayres.
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MANILLE : SEMINAIRE DES PHILIPPIN.S.

Cettc

Province (appeiee maintenant Province des Philippines)

comptait quatre maisons qui 6taient toutes des sdminaires.
M. Orriols en etait le Visiteur. La Province eut a souffrir, le
18 juillet, veille de la fete de saint Vincent, d'un tremblement de
terre qui dura soixante-dix s;econdes et qui fit beaucoup de
victimes et renversa bien des maisons. M. Fiat envoya des lettres
de condoliances tres touchantes et I'assurance de ses prieres et
celles des confreres de la Maison-Mere.
Une question preoccupait les directeurs des seminaires. R6ci-

tant le briviaire, en commun avec les seminaristes, et ceux-ci

• taan tenas au breviaire diocesain, on desirait que les confreres
puissent faire compter comme leur office celui qu'ils recitaient
avec les seminrsistes. M. Fiat usant des privileges de la Congregation, le leur accorde.
Nous avons parcouru toutes les Provinces de la Compagnie
a\' c lesquelles M. Fiat eut des rapports, en 1880. Finissons ce
chapitre, en :ignalant quelques relations de M. Fiat avec le
Saint-Siege et avec differents personnages etrangers h la Congrdgation.
LE P. FIAT ET LE SAINT-SIGE.

M. Fiat est friand de grAces spirituelles : il en demande, il en
obtient un grand nombre par son Procureur gdneral. Signalons
celles qu'il a obtenues jusqu'ici inddpendamment de celles, ddji
publiees : 1878, autorisation pour les Filles de la Charite chargdes
de la sacristie de toucher les vases sacres ; 1878, 10 septembre.
Bref confirmant la Congregation de FImmaculee Conception,
e.ablie a la Maison-Mere : 1879, 28 f6vrier : Bref qui accorde
l'indulgence de la Portioncule a la Maison-Mere des Filles de la
Charit6 et a huit autres maisons oii sont formees des novices et
ou sdjournent les Soeurs malades (pour sept ans) ; 1879, facultd
de dire la messe conforme a notre Ordo, dans des Communautes
de femmes, chapelles de sdminaires, etc... ; 1879, facult6 de c6lbrer la f&te de la Purification dans nos seminaires, memc un
dimanche privildgid ; 1879, 21 mai, facultd d'driger I'archiconfrdrie
de ia Sainte-Agonie, dans toutes les gglises de la Congrdgation;
1879, Bref, pouvoir de rosarier les chapelets des Filles de la
Charit6 (pour cinq ans) ; 1880, facultd de transfdrer la fete de
Sainte-Anne qui tombe le jour octave de la Saint-Vincent ;
1880, 16 janvier, I'Ordo de la Congr6gation sera observe partout.
Signalons de nombreuses pieces concernant la cause du bienheureux Perboyre, le bienheureux Clet, l'oeuvre de la Sainte
Trinitd, les grades ecclesiastiques, la chapelle de la Passion, etc...
Nous avons mentionnd pricedemment, la prcieuse indulgence, accord6e par Leon XIII pour le cinquantieme anniversaire
de la M6daille Miraculeuse, ii y en a beaucoup d'autres.
On voit que M. Fiat ne laisse pas sans travail, son Procureur
pres le Saint-Siege, le brave M. Borgogno.
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M. Fiat les accucille avec empressement, quand ils viennent
a Paris. II les invite meme a loger b Saint-Lazare, quand il
apprend qu'ils n'ont peut-etre pas de pied a terre. Ainsi fait-il
pour le Patriarche de Venise: a Vous ne trouverez pas de splen
dides appartements, imais le cteur des fils de saint Vincenti.
L'xveque de Funchal doit venir en France consulter les celebrites
medicales. M. Fiat lui ecrit, comme au Patriarche de Venise.
11 avertit les tveques quand il songe A fonder une maison
de Missionnaires ou de Soeurs dans leur diocese. Voici la lettre
qu'il ecrit a I'veque d'Aire, quand il fonde ie seminaire interne
de Dax. 15 avril 1880 : a Si j'avais en 'avantage de me trouver
a Dax, le diiwanche de Quasimodo (pour la f&te du Berceau de
saint Vincent de Paul), j'aurais fait part i Votre Grandeur d'un
projet que j e tarderai pas i miettre ii execution, celui d'etablir
un noviciat dans notre maison de Dax. Les travaux ne tarderont
pas a connmencer, mais avant, j'ai voulu donner connaissance
i Votre Grandeur de ce projet, en vous priant de le benir. Rien
de ce qui louche la famille de saint Vincent ne peut etre indifferent ai Prilat qui est l'eveque du lieu oft est nd le saint, notre
Pire. Heritier de sa charge, je m'efforce d'avoir pour Nos
Seiginenrs les cvjques les scntiments d'estime et de respectueuse
deference quil leur tlmoignait en toute rencontre >.
L'archcvcque de Bourges lui ayant manifestd son 6tonnement
d'apprendre qu'it va cnvoyer des Filles de la Charilt, dars ua
huspice de son diocese uont on chasse les Religieuses, M. Fiat
lui repond, le 4 septembre : , 11 n'a etd fait aucune proposition
d'ucceptcr cet huspice. Se serait-on adresse a nous, jamais nous
'a TuriCs consenti a remplacer des Religieuses renvoyees sans
i:moti. Jamais foulfs nl'acceptons une wuvre avant de savoir si
l'cvque du lieu agrye la proposition qui nous est faite .
Quand il enieve un Supericur, it s'en excuse. II dcrit a lDevque
de Montpcllier le 3 juillet : , Je vous prie de me pardonner la
peine que je vais vous faire, bien malgrd moi. La mort a fait
parmn nous de grands ravages dans le cours de cette anne. I'ai
des rides imnportaIts
I
reimplir. M. Meugniot, Superieur de votre
seminaire, a Saint-Pons, est le seul Missionnaire qui ait loutes
les qY(ulites voulucs pour le poste de Procureur gdndral de nos
Missions de Chine, deveniu vacant par la mort du titulaire. Je
viens done, Monseignieur, vous demander le sacrifice de ce
digne et tres cher Supdrieur ,. II lui annonce ensuite que le
successeur est M. Siguier : a Etant des environs de Saint-Pons,
il se fixera plus solidemeut dans le pays D.
A l'6veque de Soissons, lettre tres belle, tres ddlicate, quand
il lui enleve M. Cornu, pour le placer a Lille.
L'dveque de Carcassonne, ayant manirfest6 la peine qu'il avait
du changer.cnt de M. Allou et avant ddsird avoir M. Guillaume,
comme sucesseur de M. Allou, M. Fiat lui 6crit le 28 juin:
SJe suis touchie des :egrets qtue lemoigne Votre Grandeur, au
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Lsujet de la retruite de M. Allou et je me rends a votre ddsir pour
le choix de son successeur,. Meme pour le changement d'un
simple confrere, le P. Fiat avertit 1'v0que. Ainsi, par exemple.
quand M. Mercier, 6conome de Cahors, fut place ailleurs.
M. Fiat recommande aux prieres de la Communaute les
ivcques qui meurent, surtout quand nous travaillons dans leurs
dioceses. Aux ev6ques vivants, il offre ses vceux de fete quand
ils ont eu des relations avec Saint-Lazare. II les felicite quand
ils ecrivent des livres, particulierement en faveur des Religieux :
cc fut le cas pour l'6v6que de Rodez.
Cependant, il y a quclques points sur lesquels M. Fiat se
montre moins condescendant, c'est quand les 6evqucs demandent
que tdlle Fille de la Charit6 aille dans sa famille. C'est ainsi qu'il
refuse a l'dv.que d'Albi, mime a I'&veque de Saint-Flour, diocese
de sa naissance, etc... Chaque fojs, il ecrit une lettre tres respectucuse, tres delicate, mais aussi tris ferme. II allegue les
temps troubles qui nous font un devoir d'exposer le moins
possible le costume religieux A la vue du public des gares et
des chemins de fer. g A Paris, ecrit-il, oit les Filles de la Charitd
sont actuellement I'objet d'une surveillance si malveillante,
I'abscnce de l'une d'elles est aussit6t remarquee et commnentle .
Toutefois nous avons trouv6 une exception, en 1880. Sur demande
de I'dv&cue de Nimes, ii envoie une Sceur dans sa famille
consoler sa mere, ddsolee de son depart. Mais ce cas est unique,
a cette 6poque.
Quelquefois, ii intercede aupres des e6vques, en faveur
d'ecclesiastiques brouilles avec eux. II ecrit a l1'evque de Viviers,
quc tel de ses pr6tres a fait une retraite chez nous... a il regrette
de vots avoir fait de la peine ; il promet de vivre en bon pretre.
Peut-il faire une ddmarche aupres de Votre Grandeur pour
retourner a Viviers?
A un doyen, son compatriote qui deviendra bientot dv6que,
et qui se plaint que nos confreres de Lille aient critique un
ouvrage de philosophie que l'on suivait au Petit s6minaire de
Pleaux. M. Fiat lui r6pond : w Mon tres cher ami. Je tiens it vous
dire que nos confreres qui dirigent le siminaire de Lille sont
tout ii fait dtrangers a la critique faite par un professeur de
'Universitd >.
LE P. FIAT ET LES COMMUNAUTtS RELIGIEUSES.
Cette correspondance est plut6t rare. Au Superieur general
des Missions 6trangeres, il demande son opuscule concernant
les pouvoirs des Missionnaires. II correspond plus facilement
avec les Visitandines de la rue de Vaugirard, et ii envoie a la
Superieure les lettres de saint Vincent. II fait cet envoi a en
souvenir de l'affection profonde qui unissait votre Pare et le
ndtre ,. A la m6me, lorsqu'est arrive le terme de sa superiorit :
SJe me sens pressd de vous feliciter de ce que vous allez itre
delivrde de la responsabilitd de la conduite. Je prie NotreSeigneur de vous faire gotiter les saintes suavites de son divin
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amour et de vous faire marcher d'autant plus dans le cheniin de
la vertu que vous n'aurez plus a vous occuper que de la sanctification de votre chere dine n. 11autorise M. Tournier a faire la
visite canonique des Visitandines d'Amiens. II vient au secours des
pauvres clarisses de Paray-le-Monial, etc...
LE P. FIAT ET MM. LES CtRfS.
II communique volontiers avec les curds des paroisses ou
saint Vincent a dtd, par exemple le curd de Chdtillon-les-Dombes.
II s'agit d'dtablir les Soeurs dans le local oi a v6cu saint Vincent.
Maik le bitiment est vieux.
Le curd voudrait d6truire ce qui rcste et construire a la
place une maison toute neuve. M. Fiat n'est pas de cet avis:
Demolir les constructions existantes serait enlever i l'ensemble
D
sa valeur historique. Nous devons avant tout faire tout ce qui
es: possible pour conserver dans leur integrite les licux que norre
bienheureux Pere a habites. La solidite des murailles existantes
est affirmee par le frdre Aubouer, qui s'entend trWs bien en ces
iatieres. Les travaux a executer loin de diminuer la soliditi
des murailles ne feront que les consolider *. Dans une autre
lettre, il dcrit au curd : lJ'espere aller un jour visiter cette
paroisse qui fut le berceau d'une des plus belles ceuvres de saint
Vincent

>.

II s'intiresse a 1'dglise de Chdteau-I'Evdque oi saint Vincent
a cte ordonn6 pretre : < le me rejouis, dcrit-il au curd, des
subsides votes par votre Conseil municipal pour l'ach&vement
de votre eglise x.

La paroisse de Gentilly nous est chere, parce que nous y
avons notre maison de campagne. M. Fiat a dt6 pri6 par
M. d'Hu!st. alors archidiacre de Saint-Denis, de concourir i
I'instruction religieuse d'un orphelinat de filles qui se trouve
sur la paroisse. Ce ministere peut paraitre une intrusion dans le
ministerc paroissial et deplaire au curd ; mais il y a une invitation de 1'autorit6 dioc6saine. Alors M. Fiat taille sa plume et
dcrit une belle lettre au curd de Gentillv, pour s'excuser de ce
qu ilva faire : C
C'est le desir de M. I'archidiacre; cela ne
dispensera pus les enfunts. du catichisme de la paroisse. Je vous
prie de irouver bon que nous nous conformions i la priere de
M. d'Hulst ,.
Nous avions une ceuvre a Sainte-Rosalie, paroisse SaintMedard, mais cette oeuvre 6tait surtout, presque uniquement,
pour les Allemands de Paris. Le curd de la Madeleine, M. Le Rebours qui est le propridtaire de la maison et de la chapelle
Sainte-Rosalie, voudrait v 6tablir des ceuvres pour les Franqais.
M. Fiat promet de s'en occuper de son mieux, et il signe un
accord pour cela avec M. le Curd de la Madeleine.
Des curds de Paris et de la Province 6crivent pour qu'on
pcrmette A une Sceur de leur paroisse d'aller voir sa famille.
M. Fiat refuse ordinairement : a Le Conseil de la Communauti
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a pris une mesure generale ia 'execution de laquelle je suis
oblige de veiller a. Un cur6 a qui M. Fiat a ecrit qu'il ne pouvait
accorder ce qu'il demandait, insiste et rend M. Fiat responsable
des consequences de son refus. M. Fiat ne se laisse pas toucher.
11 maintient sa premiere decision : a Je ne sais que trop que ma
conscience a la responsabilitd des decisions que je prends. C'est
ce qai me rend si lourd le fardeau imposd ai ma faiblesse.
Veuillez I'alleger, je vous prie, par le secours de vos prieres *.
Meme refus au doyen de Pleaux, son compatriote : x le suis
oblige de prendre mon coeur i deux mains pour vous dire qu'il
est impossible de permettre a Seur Joseph le voyage que vous
demandez D. Nous n'avons trouv6 qu'un seul cas de permission,
en 1880, pour un voyage dans la famille.
Un religieux, musicien, compositeur d'oeuvres musicales,
voudrait 6couler ses productions chez les Filles de la Charitd
ou chez les Missionnaires. M. Fiat repond : < Ici, a Saint-Lazare,
lnous ne faisons pas de la musique D.

Le Secretaire general d'un d6vchd desirait obtenir pour lui
une reduction sur les voyages en chemin de fer que les
Compagnies accordaient alors aux Missionnaires. M. Fiat ne se
prete pas a ce petit jeu : v Quant a la demi-place sur la ligne de
/'Est, c'est Line faveur excliuivement concedee aux membres
de la Congregation de la Mission, et qu'il ne nous est pas permis
de communiquer o.

Un pr&tre de Fougeres demande, pour son frere qui ira A
Paris, la faveur de loger a Saint-Lazare : a Je vous prie d'agreer
mes regrets les plus sinc&res de l'impossibilitd oi je suis de me
rendre ii votre desir. C'est une rggle de la Congregation de
n'admettre l sejourner dans nos maisons que les exercitants
pretres ou laiques. Je ne puis done recevoir Monsieur votre
frere. Mais vous pouvez vous adresser aux Freres de Saint-Jeande-Dieu, rue Oudinot. Ils regoivent des pensionnaires dans leur
maison, et Monsieur votre frere sera parfaitement bien traitd
e.
Le cure d'un pelerinage de la baniieue de Paris invite
M. Fiat a venir, avec ses jeunes gens. M. Fiat s'en excuse en
alleguant les 6tudes et les classes auxquelles doivent assister
les etudiants de Saint-Lazare.
L'aum6nier des Orphelins de Menilmontant voudrait quitter
cette place, et il demande qu'un confrire prenne en charge
cette aum6nerie. * Impossible ! ».

Un pretre italien, affili6 a la Congregation, demande deux
choses : 1* la photographie du Pere avec sa signature; 2* la
mission de confesser les Sceurs, de les visiter. M. Fiat accordC
le primo et refuse poliment le secundo.
Un cure se plaint que le Missionnaire qui visite les Soeurs
ne va jamais le voir. RWponse : a I n'a jamais manqui de vous
rendre visite. Mais vous n'y ites pas toujours . Et le bon Pere
termine sa lettre par cette fiche de consolation : a J'irai, dans
queiques jours, voir les Seurs de votre paroisse. J'irai vous
voir ,. Le meme cure se plaint que les Sceurs ne soient pas

-

110 -

allees a un salut du Mois de Marie. R6ponse : , Elles se sont
presentees i I'eglise, i I'heure indiquee ; elles ont trouve la pone
fermee 2.

Le freie d'un cure a 6t6 arret6 a I'ordination de Saint-Lazare.
Le cure intercede pour que son frere soit ordonnd. Reponse:
Dans les appels, on ne tient aucun compte des recommanD
dations des parents. Permettez-nous d'agir selon notre conscience ».

Un cure presente une jeune fille mais ii ne donne rien pour
sa dot. Reponse : < 11 sera necessaire que vous lui trouviez au
moins 500 francs, pour payer les frais du seminaire v.
Des cures demandent des Sceurs. Rdponse : a Les vocations
de Sceurs unanquent et les tenps que nous traversons ne sont pas
de .-'ture a nouts en fournir .
'"cpendant au cure de Saini-Pierre-de-Vaise (Lyon) qui fait
!a meme demande, M. Fiat repond le 29 octobre : a Malgrd la
resolution de ne pas accepter de nouvelle fondation, It votre
divouement, on accepte Vaise z.
M. Fia: accorde des lettres d'affiliation a certains cures, particulicrement a ceux qui nous procurent des vocations. II envoie
au-si des Sweurs anx cur6s b5tiisseurs d'6glise.
II est en relation avec les cures, soit pour les Dames de la
Charite, soit pour les Enfants de Marie. II n'accorde jamais
l'erection de ces dernieres, quand il n'y a pas de maison de
S(-urs sur !eur paroisse.
Dcpuii c
•cmnp--la.
c-comme Ion sait, les Associations d'Enfanis dc M1arik 'e sont grandcment repandues, soit dans les
paroisscs, oit aillcurs dans d'autres Centres ou Ccmrnunaut:!.
LE P. FIAT ET LES BIENFAITEURS.
M. Fiat est extremement reconnaissant pour les bienfaiteurs
de la Compagnic. II ecrit a Son Excellence le Prince Torlonia:
SVorts eres
s plus qu'm bienfaiteur insigne ; vous etes un pere
dont le irwm sera beni chez nous de generation en gn~rration .
M. Bringuier de Narbonne donne beaucoup et souvent a la
Congrigation. soit en especes, soit en nature. M. Fiat lui -crit
le 23 octobre : Je suis en retraite ; votre souvenir mn'y accompa. If er je ne puis rdsister & la pensde de vous offrir de nouveau
nmes rrn-s im!ubles remerciements et ceux de toute la Compagnie
pour la bienveillance et la generosite dont vous nous avez dornn
tant de preuves. Mes accablantes occupations m'ont fait oublier
de vous ;crire ; c'est un des reproches de ma conscience, pendant
ces jours de grdces et de benidiction et je tiens a vous en
demander pardon ,.
Un bienfaiteur de Cazouls-les-Beziers a envoy6 une bonne
barrique de vin. M. Fiat 1'en remercie le 30 octobre et il ajoute :
<.Aux jours de nos plus grandes solennitis, nous nous permettrons un petit extra, et toutes les fois que notre Procureur ious
servira le ddlicieux vin de Cazouls, nous boirons a votre sate,
dciandant it Dien de vous donner de longs et heureux fours .
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M. Fournier a &t6 tres bienveillant pour confreres et Sceurs,
lorsqu'il 6tait ambassadeur a Constantinople, il est devenu
senateur. M. Fiat le remercie, lui et Madame, et Mademoiselle
pour ce qu'ils ont fait.
M. Paris, maire du Bourget, a envoy6 des emaux (crucifix
et portrait de saint Vincent). M. Fiat le remercie et constate
que ce sont ia les deux grandes d6votions des Missionnaires.
M. L. Verdier, president du Conseil municipal de Paris. a
obtenu pour la Congregation une allocation de 29000 francs.
M. Fiat lui envoie une belle lettre de remerciements.
Et ainsi pour tous les bienfaiteurs, depuis les grands jusqu'aux plus petits. Le moindre don ne reste pas sans un merci
affectueux, que ces dons soient pour lui, qu'ils soient pour les
Missions, M. Fiat envoie toujours une lettre de remerciements.
Quand on lui fait hommage de livres, il promet de les lire
a ses moments libres.
M. Fiat est bon a l'6gard des bienfaiteurs ; il est ferme a
l'egard de ceux qui lui demandent des choses oppos6es B I'esprit
de la Compagnie ou qui troublent son administration.
il refuse a Mme Fraine, de Carcassonne, de placer sa fille pres
d'elle ; a M. de Merlis la permission pour sa soeur d'aller voir
sa famille. A un monsieur. de Castres, pour une permission semblable. M. Fiat r6pond qu'il va consulter la Sup6rieure de ladite
Sceur. La reponse de la Sup6rieure n'a pas dCi 6tre favorable
car quelques jours apres, M. Fiat repond par un refus respectucux ; mais la famille fait marcher le d6put6 de Castres.
le fameux Combes. Nous n'avons plus la lettre de ce dernier,
c'est dommage. On aimerait savoir comment M. Combes traitait
alors celui qu'il devait persecuter plus tard. Nous avons la
r6ponse du P. Fiat : il regrette de ne pouvoir accorder, il dit
qu'il a dui refuser plus de cinquante demandes semblablcs ;
c'est une mesure g6ndrale et il termine en disant : J'ai I'honneur d'etre avec un tres profond respect votre trWs humble
serviteur >. MWme r6ponse au baron Reille pour un cas semblable ; il donne toutefois un motif un peu diffdrent : < La
personne en question a dt0 fan dernier voir ses vieux parents ».
LE P.

FIAT ET LES AUTORITES.

Quand les autorites civiles ou administratives se plaignent
de changements oper6s, M. Fiat tient bon, habituellement. Voici
par exemple la lettre qu'il adresse, le 28 mars, i M. le maire de
Ramhouillet qui a protest6 contre le rappel de la Sceur Sup&rieure Foustier: < Dans I'intnret de la Communautd, je dois
sauvegarder I'independance qui lui est ndcessaire pour la marche
reguliere de son administration, et it m'est impossible de subir
une pression qui tendrait 1 entraver la liberte d'action qui m'est
indispensablex.

II accorde quelquefois aux Sceurs, sur demande des Administrateurs, d'aller voir leur famille. II a refus6 pareille demande
a un aum6nier, mais il termine la lettre par ce petit mot
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d'espoir : a Patience, je serai heureux d'accorder quand il n'y
aura plus d'inconvenient !i. A un autre il refuse cette annec,
mais ii permettra, Ian prochain, a Sceur le Guennec d'aller faire
sa retraite a Vanncs, pour voir sa famille. C'est ordinairement
le joint auquel il recourt, pour accorder la permission d'aller en
famille. a Votre fille, en revenant de retraite, pourra passer un
jour a la maison des Sceurs, la plus proche de votre residence a,
ecrit-il i de Lavergne. - M. Bourguignon, de Carcassonne,reCoit
une reponse a peu pres semblable : . Cddant a vos instances,
j'ecris it ma Sceur Bourguignon, que je l'aulorise a faire sa
retraile, ceite annie ia Montolieu, oil sa famille pourra la
visiter ".

Quelquefois, it accorde plus encore. 11 permet d'aller dans
la Iamille.
A Mme de Rousier de Rocheciouart, il ecrit: « Je permets
volomtiers it S(eur de Rousier de faire au retour de la Bourboide
le petit detour nce-~saire pour saluer sa famille ia Rochechouarz .
A Mme Durand, de Montpellicr : a Je vais ecrire it votre fille de
se rendre a Montpellier, en quittant Caulerets>. Au comte de
Merode, senateur : « J'aicru devoir faire une exception, en faveur
de la famille ii laquelle vous vots intdressez. Ma Sceur Agathe,
d'Evreux. est autirisde a se rendre dans sa famille *. A Mme Testenoire, de Lyon, M. Fiat annonce qu'il permet a sa fille, fatiguee,
d'aller passer quelque temps a Lyon, oh ii espere que le repos
ct I'air natal lui rendront les foices perdues.
M. Fiat est content, quand il peut accorder pleinement ce
qu'on demande. Mme Larigaldie a demandd que son fils Gabriel
aille se reposer pres d'elle, et respirer 1'air pur et vivifiant
de I'Auvergne. M. Fiat acccrde tres volontiers, et de temps en
temps, il envoie une bonne lettre, bien affectueuse, qu'il termine
par cette phrase: - J'embrasse et je benis le cher Gabriel
et le petit Jules ,. A. M. Navarre, de Saint-Etienne, il 6crit le
26 septembre : a Je suis heureux de pouvoir vous donner une
nouvelle qui vous causera tune grande joie. Votre fils est place a
Valf[e'ury : vous pourrez le voir souvent a.

On voit, par ces quelques extraits de sa correspondance,
quc M. Fiat n'est pas la barre de fer comme d'aucuns I'ont
appck, mais qu'il est le bon Pere, soucieux de la rigle sans
doute, mais soucicux du bien des ames et des corps.
LE P. FIAT ET LES POSTULANTS.
Un abbd qui veut entrer demande des renseignements:
SDans la Compagnie, nous nous abstenons, le plus possible, de
visiter nos parents, et surtout de faire chez eux ,n sejour prolonge. Cependant, si les circonstances le permettent, je donne
assez facilement I'autorisation d'aller voir un pare ou une mere
qui sont malades. En dehors de ce cas, je ne puis prendre d'engagemnent... ,.
A un autre qui demande ce qu'il taut payer pour entrer:
" :ous ne demandons que la bonne volontd. Cependant
il faut
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avoir l'argent ndcessaire pour le retour, au cas oi vous devriez
retourner dans votre famille *.
A un autre : a Le seminaire interne dure deux ans- .
Deux postulants demandent, 1'un de garder ses honoraires de
messe pour ses parents ; I'autre (M. Fockenberghe) qu'on donne
chaque annde 300 francs A sa mere. Les deux demandes sont
accordies : a Quand vous serez prdtres ! a.
Un cure demande a entrer parce qu'il est d6courag : a Je
me demande si ce decouragement ne serait pas une tentation du
demon qui prdvoyant le bien que vous &tesappeld a faire, dans
le poste qui vous est confi6, s'effprce de vous en dloigner. Je me
demande si vous vous ites bien rendu compte des difficultes
que presente la vie de communautd ti un prdtre de votre dge,
habitud, depuis vingt-cinq ans, ti tre le maitre de ses actes.
Reflechissez. Si vous persistez, je vous recevrai, puisque Monseigneur vous autorise... .

Pour les postulantes, Filles de la Charite, il concede quelquefois une diminution de la pension exig6e pour le seminaire.
I1 ecrit a un cure d'Auvergne :
Votre niece ne paiera que
300 francs, en deux versements, en souvenir de nos vieilles
relations du Grand seminaire.
Sortis
11 y a les pauvres confreres, sortis parce qu'ils pensaient
trouver le bonheur dehors, et qui, trainant un gros boulet,
demandent a rentrer. A M. L. : a Je regrette de ne pouvoir vous
recevcir de nouveau .. Tres belle lettre, tres affectueuse. L'exconfrere insiste. M. Fiat persiste : %Si vous etes dans une triste
position, c'est votre faute. Vous etes sorti de vous-meme ; allez
dans un cloitre ». Troisieme demande. M. Fiat se laisse toucher :
YLe deplorable dtat dans lequel vous 9tes tombd me faft compassion, a ce point que, passant sur tous nos usages, je veux
bien renter un nouvel essai *. II I'envoie cornme collaborateur,
dans une maison d'Orient.
Un autre confrere, dont son 6v6que d'origine ne veut pas:
SJene puis vous trouver une place. Vous dites que vous n'avez
pas d'argent. Or Monseigneur vous a paye votre voyage a la
Trappe -.

M. Fiat cherche encore une place pour cette pauvre dpave:
J'ai fait ce que j'ai pu pour que I'evdque de Quimper vous
autorise a dire la messe. Je regrette que mes demarches n'aient
pas abouti i un meilleur resultat. Je vous conseille d'entrer dans
un monastEre ». Nouvelle instance du malheureux. Ici encore le
Pere Fiat ne peut resister:
Jle consens a vous admettre a
l'epreuve ! s.
Un troisieme ex-confrere demande a rentrer : Je crois que
le parti le plus sage pour vous est de demeurer li oui la divine
Providence vous a place. Le diocese de Soissons a besoin de
saints pritres, car la foi est languissante, dans un grand nombre
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de paroisses et Dieu n'a sans doute permis que vous vous
retiriez de la Congregation que pour envoyer un pasteur zeli au
troupeau confid a votre sollici;ude . Voila certes une manire
extremement delicate et tout A fait chrltienne de dire a quel.
qu'un : c Nous ne voulons plus de vous. ,.
Un quatrieme fait des efforts inouis pour 6tre r6admis.
M. Fiat allegue la tradition, laissde par le Saint Fondateur, de
ne pas recevoir ceux qui sont sortis.
Un cinquieme imagine un subterfuge pour rentrer. II 6crit
qu'ayant obtenu la demission de ses voeux, il vient de les renonveler ; que, par consequent, il est toujours de la Congr6gation
et qu'on doit lui donner une place dans une maison de la
Compagnie !... M. Fiat lui repond que ses voeux sont nuls de
plein droit, car ils ont ete emis sans permission. AAu besoin,
ajoute-t-il, ie vous en donne dispense !... >.
LE P. FIAT ET SES CORRESPOXDAXTS.
M. Fiat remercie gentiment des livres dont on lui fait
hommage : - Je vous felicite de votre livre de poesies. J'ai l,
avec plaisir et reconnaissance,le chapitre consacrd a a la Seur
grise D... Ii remercie un docteur des soins qu'il a donnes a un
frere de la Mission. A M. Tardif, rue du Cherche-Midi. il envoie
une belle lettre de consolation, pour ia mort de sa fille. II prie
et fait prier les deux Communaut6s pour la sante de la fille
de Mime Pinard. II envoie toujours quelque chose a ceux qui
le sollicitent ; il s'excuse de ne pouvoir envoyer davantage : la
misere est si grande ; les demandes sont si nombreuses i Quand
11 est oblige de restreindre ses aum6nes, il en demande pardon,
comme s'il dtait coupable, et il recommande d'accepter cette
diminution avec esprit chrdtien !
II ecrit a ses parents avec grande affection Un de ses
cousins est soldat a Philippeville ; il lui fait I'aumine corporelie
et spirituelle. Un de ses oncles est t Paris, passage du GrandCerf. M. Fiat lui envoie ses meilleurs voeux. II 6crit, a ses
protc6gs du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul : Gudrana, Sabek, etc..., des lettres d'un grand-pire a ses petitsenfants. i1
r6pond aux orphelins de Montpellier : a Votre charmante Iettre
m'a causd une joie bien agrdable. Je ne peux pas vous oublier,
les orphelins de Montpellier me rappellent de trop bons souvenirs. Ils ont et6 les premiers dans mon cceur et cette preriibrP
place, ils l'occupent toujours... ).
On pourrait encore citer cinq ou six lettres semblables.
Celles-ci suffisent pour montrer un petit coin du cceur du
Pere Fiat.
Terminons en disant qu'd lui, coiume aux autres, il arrive
de petites aventures. On a envoy6 une de ses lettres a une
personne a laquelle la lettre n'6tait pas destin6e ; ii n'y est
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pour rien. I1 ne rejette pas la faute sur les autres ; il s'humilie
tout bonnement. De par ailleurs on lui adresse des faux, on
fabrique des lettres qui ne viennent pas de la personne dont la

signature est au bas de la page. Pauvres Superieurs a qui on
joue des tours semblables !
LE P. FIAT EN 1880 : SA PHYSIONOMIE.

Arrivds a la tin de l'annee 1880, jetons un regard sur les
deux annees pricedentes. II est Superieur general depuis deux
ans: Vicaire g6enral en 1878, Supdrieur g6enral, le 4 septembre
1878 ; on peut dire qu'il a fini son noviciat de Superieur g6neral !
II s'est form6 ou plut6t il a affermi certaines idees qu'il a
commenc6e
appliquer et qu'il va de plus en plus, petit a petit,
selon les circonstances, realiser. II va se preoccuper d'appliquer
integralement la Regle, les D6crets.
II s'occupe surtout des Missions. 11 cherche a intensifier le
recrutement par les Ecoles apostoliques. II maintiendra les
confreres dans leur vocation par ses exemples, par ses lettres,
surtout par son affection paternelle. II aimera beaucoup et
encouragera les jeunes, soit au seminaire, soit aux Etudes, soit
dans les oeuvres. 11 aura un faible pour eux mais une fermetd
semblable, autant que possible, a celle de J6sus pour ses apotres,
pour Jean le bien-aime.
Avant d'etre Superieur general. M. Fiat avait dtd Directeur
des Freres coadjuteurs. Its seront toujours ses chdris et il
cherchera i leur faire aimer leur vocation. On commengait a
parler, va-gument, de la promotion des laics. On cr6ait des
patronages, des grouperments d'enfants, des conf6rer.:cs de SaintVincent-de-Paul ; on insinuait toute sorte d'iddes, de suggestions.
On parlait de cr6er des syndicats f6minins, des patronages.
Pour les jeunes gens, il y avait abondance de projets. On
parlait d'incorporer les meilleurs dans I'apostolat. Quelques-uns
se demandaient si nous n'avions pas quelque chose a faire, dans
ce sens, pour nos freres. On r6pondait qu'en Missions ils aident
nos confreres et sont vraiment Missionnaires. On se demandait
si, pour relever a leurs yeux leur vocation, on ne devait pas
demander h l'Eglise de pouvoir leur conf6rer les Ordres mineurs
qui les mandateraient pour &tre portiers, sacristains, lecteurs,
catdchistes, acoivthes, etc... et m6me si, aprcs !eurs vmeux, on
ne pourrait pas les creer sous-diacres, sans obligation de l'office
divin, diacres pour leur permettre avec plus d'autoriti d'aider
les pretres, dans l'explication du cat6chisme de I'Evangile, etc., etc. Bref c mens agitat molem et de cette agitation,
nous verrons sortir les mouvements d'Action catholique, g6n6ralisee et spIcialis.e.
J'ignore ce que M. Fiat pensait a ce sujet, mais je sais
qu'il cherchait par tous les moyens, a rendre la vocation de
frbres plus en harmonie avec les gofits, les idees de l'6poque.
Mais il fallait que tout cela mfrit, avec le temps !
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Pour le moment, M. Fiat a equipd son navire, il I'a muni
de tous ses agres, des voiles, des rames : ii va le lancer en pleine
mer : Duc in alrum !
II a, pour 1'aider, d'excellents assistants : M. Chevalier surtout, le venerable M. Bourdarie, M. Delteil, M. Stella. Bientot
il va avoir celui qui scra son alter ego, M. Ldon Forestier. II a
deux excellents Ministres d'Etat : M. Pdmartin pour les choses
spirituelles, M. Mailly, pour les choses matdrielles. Chez les
Sceurs, la mere Derieux lui est d'un grand secours. Les Sceurs
Otiiciires sont tres bien douees.
M. Fiat fait observer avec z&le les Decrets de la derniere
Assemblee generale. 11 a dej5 fond6 sept maisons, dont
Wernhoutsburg, en Hollande, qui deviendra une excellente ecole
apustolique.
M. Fiat publie les notices des confreres anciens et modernes.
Pour les modernes, mentionnons Mgr Spaccapietra, frere Bellot,
M. Depeyre, M. Joannin Jean, M. Benoit Jean, M. Girard Josepn,
M. Mellier Louis, M. Aymeri Ange, M. Touvre Barthelemy,
M. Husson Etienne, M. Verschueren Arnaud, M. Thierry JeanBaptiste, surtout le vdenrable Marc-Antoine Durando...
M. Fiat sait que si les paroles emeuvent, ce sont surtout les
excmples qui entrainent. 11 va surtout proposer l'exemple de
saint Vincent ; 'imitation de saint Vincent sera son leit motiv.
Ii rcsume la spiritualitd de saint Vincent dans la contemplation
:'
f'action. Quclques-uns disaient que le livre de 'lmitation de
IJcus-Christ n'cst plus a la page, parce qu'il parle beaucoup de
la contemplation et peu de l'action. M. Fiat protestera contre
cos novateurs, en s'appuyant sur saint Vincent :
Un hwonne
l'oraison est capable de tout... L'oraison est I':me de tout cpos:lcr ....>. La parole: Labora, est compos6e de labor et de ora.
.abor c'st le travail apostolique ou matdriel. Ora c'est la
pri're, I'oraison Labor ne serait rien sans ora. Labor et ora
C'es.t Il I rai pretre ou frere, le disciple de saint Vincent, le
parfait imitateur de saint Vincent. Et M. Fiat a etd jusqu'ici et il
-cra Ic reste de sa vie un parfait imitateur de saint Vincent.
Done ie li\re dec 'Imitation de Jdsus-Christ devra toujours etre
le li\re tid chcvet des Missionnaires, Prktres et Freres.
Edouard ROBERT
(4 4 septembre 1960).
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Pour Ie moment, M. Fiat a 6quip6 son navire, il I'a muni
tie tous ses agres, des voiles, des rames : il va le lancer en pleine
mer : Duc in altum !
II a, pour I'aider, d'excellents assistants: M. Chev'i
enidrableh
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enscigne banale pour une Sociedt cjmme Saint-Denys ou un
Saint-Nicolas pour un cabaret. Ce n'est pas meme un nom
honorable sous lequel on puisse faire bonne contenance dans
le monde religieux : c'est un type qu'il faut s'efforcer de rdaliser
comme lui-mEme a rdalise le type divin de Jesus-Christ. C'est
une vie qu'il faut continuer, un ceur auquel il faut rdchauffer
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Pour Ic moment, M. Fiat a equips son navire, il I'a muni
dc tous ses agres, des voiles, des rames : il va le lancer en pleine
mer : Due in altmn !
II a, pour I'aider, d'excellents assistants : M. Chevalier surtout, le venerable M. Bourdarie, M. Delteil, M. Stella. Bientit
il va avoir celui qui sera son alter ego, M. Leon Forestier. II a
deux excellents Ministres d'Etat : M. P6martin pour les choses
spirituelles, M. Mailly, pour les choses materielles. Chez les
Soeurs, la mere Derieux lui est d'un grand secours. Les Saeurs
Olticieres sont tres bien douces.
M. Fiat fait observer avec zele les Decrets de la derniere
Assemblee gen6rale. II a deja fond6 sept maisons, dont
\Wernhoutsburg, en Hollande, qui deviendra une excellente ecole

apo•stulique.
M. Fiat public les notices des confreres anciens et modenres.
Pour les modernes, mentionnons Mgr Spaccapietra, frere Bellot,
M. Depeyre, M. Joannin Jean, M. Benoit Jean, M. Girard Joseph,
M. Mellier Louis, M. Aymeri Ange, M. Touvre Barthelemy,
M. Husson Etienne, M. Verschueren Amaud, M. Thierry JeanBaptiste, surtout le venerable Marc-Antoine Durando...
M. Fiat sait que si les paroles emeuvent, ce sont surtout les
excmples qui entrainent. 11 va surtout proposer l'exemple de
saint Vincent ; 'imitation de saint Vincent sera son leit motiv.
II re'.irne la spiritualit6 de saint Vincent dans la contemplation
C i'ction.
a
Quelques-uns disaient que le livre de l'lmitation de
J:sus-Christ n'est plus a la page, parce qu'il parle beaucoup de
la contemplation et peu de I'action. M. Fiat protestera contre
ces novateurs, en s'appuyant sur saint Vincent : a Un Ihomme
t
!'ouraisl es ccapable de lout... L'oraison est I'dme de tout apos-":; .. >. La parole: Labora, est composee de labor et de ora.
Iiior c'est le travail apostolique ou matdriel. Ora c'est la
princr.
'oraison Labor ne serait rien sans ora. Labor et ora
i'ert lc \rai pretre ou frere, le disciple de saint Vincent, le
parfait initateur de saint Vincent. Et M. Fiat a t6d
jusqu'ici et il
ýcra le reste de sa vie un parfait imitateui de saint Vincent.
Donc ielivre dc l'liiia:ion de Jesus-Christ devra toujours etre
le iivrc dc clievet des Missionnaires, Pretres et Frtres.
Edouard ROBERT
(0 4 septembre 1960).
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AU JOUR LE JOUR
(Amnne 1960)
1" JANVIER 1960. -

L'ANNrE VINCENTIENNE.

En ce premier jour de cette annee vincentienne, notre pensee
se tourne instinctivement vers ce glorieux anniversaire du
27 septembre 1660. Que de cernmonies ! que de journ6es et de
triduums ! que de cl6brations en perspective et en preparation :
quel concert de joie et de veneration filiale !
Cette mobilisation de la gratitude va mettre en marche ia
foule des admirateurs innombrables de Vincent de Paul. Depuis
trois sicles, son nom, son oeuvre s'impose a tous. Depuis trois
siecles, nombre d'dcrits, de panegyriques et articles de tout
cette
ont monnayv
genre - pourtant eux-memes oubli6s reputation, I'ont imposde partout ! Le nom de charite et de
Vincent s'appelle l'un l'autre, des lors quelle force et quelle
grandeur ! L'on comprend que l'oeuvre de Vincent soit vraiment
presente aux yeux et au coeur de l'humaniti entiere. Son nom
est sur toutes les lIvres et son coeur charitable se dresse devant
I'incessante misere de tous les ages.
Dans ce sens, la cornette a ce chef-d'oeuvre auquel les generations ont travailie *, traduit et evoque la fille de Monsieur
Vincent.
D'autre part les Conferences de Saint-Vincent de Paul ont
repandu jusque dans le monde laic le nom .:t la leqon de
charit6 de Vincent de Paul : pour les chr6tiens, Vincent reste
un patron, un modle ! Avec un sens toujours actuel, Ozanam
le disait magnifiquement dans la lettre que de Lyon il envoyait,
le 17 mai 1838, A son ami Francois Lallier.
VINCENT UN PATRON, UN MOD-LE.

Reunie pour la premiere fois, A Paris. a I'ombre de SainLSulpice (cf. Annales t. 124 (1959), p. 203), la Confdrence SaintVincent de Paul fut pour Ozanam et ses amis, 1'dpanouissement
de leur sens chr6tien, toujours vivant. Saint Vincent, un patron !
de Lyon
rcrit
Dans sa lettre a Francois Lallier, Ozanam
la vie de
l'Imitation,
...Nous lisons maintenant au lieu de
saint Vincent de Paul, pour mieux nous pindtrer de ses exemples
et de ses traditions. Un saint patron n'est pas en effet une
enseigne banale pour une Socigtg comme Saint-Denys on un
Saint-Nicolas pour un cabaret. Ce n'est pas meme an nom
honorable sous lequel on puisse faire bonne contenance dans
le monde religieux : c'est un type qu'il faut s'efforcer de realiser
commie lui-meme a realise le type divin de Jdsus-Christ. C'est
une vie qu'il faut continuer, un caeur auquel il faut rdchauffer
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son cceur, une intelligence oih l'on doit chercher des hunieres;
c'est un modele str la terre et un protecteur au ciel ; un double
culie lui est di, d'imitation et d'invocation. C'est d'ailleurs i
ces seules conditions de s'approprier les pensdes et les vertus
du saint, que la Suocidt peut echapper aux imperfections personnelles de ses memnbres, qu'elle peut se rendre utile dans I'Eglise
et donner, se donner une raison d'existence.
Saint Vincent de Paul, 'un des plus recents d'entre les
cajloniss, a un avantage immense par la proximite des temps
ofi it vcutl, par la varietd infinie des bienfaits qu'il repandit, par
l'universalird de I'admiration qu'il inspira. Les grandes dines
qiai tpprochent de Dieu de plus pros y prennent quelque chose
de prophltique. Ne doulons pas que saint Vincent de Paul n'ait
en tine vision aniicipde des maux et des besoins de notre
Lpaqute : it n'ctait pas homme h fonder sur le sable, ni A bdtir
pour deux jours. La bWnddiction du quatrieme commandement
est sur la tcre des saints : its honorerent ici-bas leur Pare
clc;Iete, ils vivront longuement. Une immortalitd terrestre leur
est dccernee dans leurs ceuvres. C'est pourquoi les Augustin, les
Be'noit. les Bruno. les Francois qui dorment depuis 15, 12, 8,
6 siecles dans la poi~isibre ne cessent pas d'avoir leur posterite
s;irituelle, leurs reprdsentants debout au milieu des ruines du
passý. L'astre de saint Vincent monte plus tard sur Iliorizon,
nlail pas destinc sans doute a fournir une moins longue carriere.
M~a:cýIons i sa Ihwnr : honorons aussi notre Pere en la persomne
de ce Patron. si digne d'amour et nous vivrons longtemps. Nous
vcrrons pentt-e!rc un jour les cnfants de notre vieillesse trouiver
tin large abri sonts cetre institution dont nous avons vu les freles
colnfltuetlc(ntCs. Nous surtoutl, habitants des provinces, nous
tre•,s illors de joie de poiuvoir assurer ti nos fils, cette douce
h:os italit parisienne qui rassura nos meres. Autour de nous
montern, toujoutrs croissant, le flot de la gdneration catholique,
et nous apercevrons Ie nmoment oh it ddbordera pour inonder et
reaouveler la face de notre pauvre patrie. Le besoin en est grand.
La nauraaise herbe de I' goismne ne semble-t-elle pas se multiplier
sarns cesse ? L'avarice ne prend-elle pas, sous le nom d'economie,
un masque philanthropique? En verit, je me rejoiuis de voir,
an nomt de la philanthropic, fermner les tours et resserrer les
porrcs des hopitaux. L'usurpatrice se trahit elle-mmne, elle se
dichonce an bon sens public quelque temps abusd ; ii faudra
bhien, z6t oi tard. qu'elle cede la place i sa sceur Idgitime, la
sainte Charite.
.uis pour aider ii ces changemnents n'avons-nous rien
rico i changer en nous, rien a rendre meilleur ?...

a

faire,

Pour nous, ii nous a semble qu'il serait possible aux membres
isolcs : 1° de continuer h faire quelque bien dans le lieu de leur
stiourr ; 2 de s'unir par la pensde et par la priere, en rdcitant
une fois la semaine l'oraison de saint Vincent de Paul ; 3* d'dcrire
ule on plusieurs fois Ian i la Societd de Paris, pour rendre
comptc de ce qu'lls ont fait.
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Cette page est tout un programme : elle explique nettement
la flambee d'admiration vincentienne qui va illuminer et marquer
cctte annee du Tricentenaire.
27 fevrier 1960. - Sete, en un accueil hautement color6 d'enthousiasme debordant, de fraicheur et de spontan6it6 accueille
aujourd'hui le gen6ral de Gaulle. Narrant cette journee, le Phare
de mars 1960, consacre aussi deux pages a l'oeuvre de saint
Vincent de Paul a Sete : bilan de deux cents ans de bons et
loyaux services des Filles de la Charit6 et ivoque un illustre
Setois, fits spirituel de Monsieur Vincent : Mgr Stanisias Jarlin.
Sete honore et vdnere saint Vincent de Paul.
SETE : BILAN DES FILLES DE LA CHARITE :
200 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES.

Loungler ps attendues, longtemps desirdes, les Filles de la
Cihari:i arrivaient dans notre ville en 1778. Elles prenaient alors
en charge f'Hopital de Bienfaisance dont les locaux occupaient a
cette epoque la place actuelle de l'Hospitalet, au Souras-Haut,
sur la paroisse de Saint-Louis, seule paroisse de la ville en ce
temps-li.
Sous leur direction ces deux centres groupis sous I'aulorite
d'iue settle Supdrieure, connurent un developpement que n'arrdte
pas la tourmente revolutionnaire au cours de laquelle, d'ailleurs,
les Filles de la Charitd ne furent ni contraintes a partir, ni
molestecs.
Ce developpement fut tel que vers 1835 le Bureau de Biefiatsauce dut se separer de l'H6pital. Les Filles de la Chariid en
garderent cependant la direction. Elles s'installrrent rue de
I'Hdtel-de-ville - aujourd'hui rue Paul-Valery - sur la paroisse
de Saint-Joseph drigde depuis peu de temps.
Ce Bureau de Bienfaisance possedait une pharmacie. Les
Scwurs organisaient la visite gratuite des malades t domicile et
prcnaient e: charge l'Ecole Communale de Filles et I'Ouvroir.
1883. - L'Ecole Communale tenue par les Filles de la Charitd
subit les consequences des nouvelles lois. Elle est laicisde. Sceur
Boisergent, la Supdrieure de cette epoque, loua, sans tarder, un
immneuble de la rue Caraussanne et y ouvrit une autre ecole qui
prit Ie nom d'Ecole Saint-Vincent. Ii est a noter que toutes les
ileves suivirent leurs maittresses dans les nouveaux locaux.
Comme le mobilier de I'cole communale etait la propridtd
des Soeurs il fut portd a cette nouvelle ecole libre qui n'dtait
d'ailleurs que provisoire. Sceur Bonsergent, qui ne restait pas
inactive, envisageait, en effet, la construction de locaux aptes t
devenir ecole definitivement. Elle se mettait A I'teuvre et commengait la construction envisagde dans un enclos de la rue du Music.
M. Pailhks, president de la Banque Populaire et M. l'abbd Azais,
cure de Saint-Joseph apportlrentune aide financiare apprdciable.
Les Sceurs, elles, firent don de leur bien de famille.
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Les Religieuses s'installaient dans la nouvelle ecole en 1885, y
ouvraient six classes et y recevaient les enfants depuis l'Lge de
six ans jusqu'au Brevet Elementaire.
Lorsque, en 1903, de nouvelles lois obligerent les religieuses
enseignmntes a se seculariser, les Filles de la Charite refus&rent et
durent abandonner leur (Euvre qui fut alors confide aux Dames
de Saint-Maur.
Cependant, le Bureau de Bienfaisance, lui, continuait son
action charitable: visite des malades dans toute la ville ; dispensaire, pharmacie, distribution de secours alimentaires. Les Religieuses gardaient contact avec la jeunesse fdminine : ouvroir,
patronage, Enfants de Marie.
En 1914, les Filles de la Charitd ouvraient un h6pital de 50
lits et oreanisaient les secours aux rdfugids.

De 1920 a 1924, Sceur de Roquefort - Sceur Cdcile - disparue
deputs peu, faisait construire lnre creche pour y recevoir cinquante
bbdis. Elle la cedait, en 1928, it 'Administration Municipale sous
reserve qu'une Fille dce l

Charite en serait toufours la directrice.

Puis est veniu la guerre de 1939-1945. Les Religieuses s'occupent
de la soupe populaire pour les refugids. En 1944 elles prendront
soin de qriarante-deux vieillards dvacues i La Tour-sur-Orb pendaint que trois d'entre elle', restant i Sate, joueront un r6le dans
la ddfense vassive et coninueront & visiter les malades.
De nos Iours cette fEuvre des Filles de la Charitd se continue.
Er 1952. I'Owuroir devient Cours Technique. Les jeunes filles y
apprennent la lingerie et la broderie. En 1956, les locaux de ce
Cours Technique s'averant trop petits, I'Acaddmie de I'Enseignement Technique permet son transfert au 71 de la rue Mont*
morency oh de nouveaIux agrandissements sont actuellement en
cours.

En 1715 : ine ordoinance de Mgr Charles de Pas de Feuquieres, dvque d'Agde ct Scigneur de Site, fonde dans notre
ville 'H6pital Saint-Charles.
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Ce n'est cependant que le 27 juin 1778 - que les Filles de la
Charite viendront en prendre la direction et ce, apres dix ans
de ddmarche aupres des Supdrieures de Paris.
Les Religieuses arrivent au nombre de trois, mais bient6t
une quatrieme compagne vient les rejoindre.
A I'aube du xIxe si&cle, l'h6pital prenant une extension nouvelle, une cinquieme puis une sixieme Sceur viendront s'occuper
des vieillards et des orphelins.
En 1811, une jeune fille de Cette entre i la Maison-Mere des
Filles de la Charite & Paris. Premiere vocation sdtoise dans cette
Congregation. Par la suite, d'autres suivront.
En 1845, dix ans aprls l'installation du Bureau de Bienfaisance, rue de l'Hltel-de-Ville, l'Hopital devait a son tour quitter
le Souras-Haut, pour s'etablir au centre de la ville dans les
locaux actuels. Mais les besoins croissant avec le developpement
de la cite, if fallait un personnel plus nombreux. La Maison-Mere
ne voulant pas freiner I'extension de cette oeuvre charitable augmenta successivement le nombre des religieuses affectees a son
service. II y en avait trente en 1930 qui, en plus des malades
s'occupaient de nombreux vieillards et de nombreux orphelins,
ainsi que du Lazaret Catholique avec son (Euvre de Colonies de
Vacances. A cette epoque, Sceur Sar, Supdrieure de I'Hpital,
faisait construire Ia chapelle du Lazaret qui devait devenir, en
1957, l'glise paroissialede Notre-Dame Souveraine du Monde.
Le nombre des Religieuses diminue en 1942 avec la suppression de I'orphelinat.
Ces dernieres annees, avec le transfert des vieillards dans les
locaux de l'ancien Lazaret, et sur demande du Conseil d'administration, quatre Religieuses etaient adjointes a la Communaute de
l'H6pital. avec residence i la Corniche, pour s'occuper de ce
centre de repos, olh les soins maternels des Filles de la Charite
font oublier i certains leur isolement et apportent it tous reconfort
et consolation.
Sete est reconnaissanteaux Filles Spirituelles de Saint-Vincent
de Paul pour tout le bien qu'elles ont fait dans la Cite et qu'elles
continuent t y assurer.
UN StrOIS, FILS SPIRITUEL DE MONSIEVR VINCENT.

Le 20 janvier 1856 naissait a Sdte Stanislas-Francois Jarlint.
Le iour mIme de sa naissance it recevait le Saint Baptdme d
1'eglise S.'it Louis. Stanislas Jariin passa sa jeunesse i S&te.
Nous savons qu'il fut des premiers parmi les Joussepets qui
venaient d'etre fondds. Avec un des freres Le Masson, mort
il y a quelques annies & peine & Saint-Clair,il fut un animateur
infatigable de saint Jean. Aprks ses etudes Stanislas Jarlin commenFa dans le commerce une carriere qui, tres tot, se revela brillante. Mais l'appel de Dieu dtait plus fort. Le 7 mai 1884 il entre
ai la Maison-Mere des Lazaristes i Paris. Deux ans plus tard, le
8 mai 1886, il prononcait ses voeux. Peu de temps apres il (enm-
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barque pour la Chine ofi il arrive le 17 novembre 1886. A sor
arrivee i Pekin, le Pere Jarlin dut achever ses etudes ecclesis
liques. Au jour m6me de son 33* anniversaire, il fut ordorm
pretre et envoyd comme missionnaire dans le district de Pao
Ting-Fou oit il fut vicaire puis directeur de la mission. 11 fit
preuve dans cette tdche de capacitis extraordinaireset son ek
apostolique le fit bient6t remarquer. A Tonglu par exemple l
Pere Jarlin trouva 200 chrdriens a son arrivee : il en laissa 600 a
son depart.
Apri' sept ans de ce fructewux ministdre Mgr Favier k
ci'oississair coUnle vicaire general. La mime annie 1897, il dria
ilonnit
I'isirteir des Lazaristes et directeur des Filles de L
Charitj de la Province de Chine. Le 28 decembre 1899, ii dtail
.onzinr coaditreuir de Mgr Favier. II fut sacre le 29 avril 1900.
A la mort de Mgr Favier, Mgr Jarlin devenait de plein droit II
licaire apostolique de Pikin. I1 nloiirut
rier 1933.

t ce poste le 27 jan-

Gai, enthoulsiaste, ne didaignant pas la plaisanterie, il edit
ntordridional. Son ceuvre? Mgr Jarlin a consacrt six eveques, ordoind plus de cent vingts prtres chinois el
donl
on lain remarquaible id I'vangelisation. II avait enten&ld
resie profondcid

crr appel : < Duc in altulm , Atance au Large ! et en avait

fait

s'o devise. Ses armes ? LUne voile qui porte ces mots : < In verbo
rNio laxabo rete .. Sur ta parole je jetterai le filet .... C'etait sa
riLponse h I'appel du Christ.

PARIS
LE TRICENTENAIRE DE LA MORT
DE SAINT VINCENT DE PAUL
ET DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC
(Le Iriduum i Notre-Dame de Paris, 14-18 mars 1960)

L'ANNIfE DE LA CHARITE

Ii v truis cents ans, en 1660, a Paris, apres une vie de
acnerosite chritienne et d'action charitable, mouraient sainte
Louise dc Marillac (15 mars) et saint Vincent de Paul (27 septcmbre). Ce double anniversaire amene I'annde de la charite. Ces
nobles ames et leurs ceuvres toujours vivantes, dans le monde
entier, vont etre evoquees par diverses solennites et commemorations.
Pour Paris, le triduum a 6td fix6 aux alentours du 15 mars:
fite et anniversaire de Louise de Marillac (15 mars 1660).
Le Pape Jean XXIII a voulu participer plus intimement A
ces speciales commemorations et manifester ainsi la d6votion
que I'ancien Nonce de Paris aimait, ecrit-il le 20 janvier 1960, A
manifester A l'endroit de ces deux saintes ames et de leurs pE-
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cieuses reliques. Aussi Sa Saintete a design6 et choisi, en qualit6
de Legat, le Cardinal Archev4que de Paris.
LE CADRE DE LA CiLEBRATION.
Dans la cath6drale sobrement paree comme aux grands jours,
a la croisee du transept sous le grand lustre rutilant se dresse
I'autel sur un vaste podium. An fond du choeur, des r6flecteurs
font ressortir un faisceau de drapeaux aux couleurs pontificales.
En avant de I'autel, attirant regards et prieres, s'alignent les deux
chasses de saint Vincent de Paul et de sainte Louise de Marillac.
Deux styles, deux 6poques a cent ans de distance. Du c6t6 de
l'evangile, la chisse de saint Vincent en sa blancheur d'argent.
Ce chef-d'oeuvre d'orfevrerie, d'une composition exub6rante, fut
reaiise en 1827 par Charles Odiot. Du cotd de I'epitre le reliquaire
de sainte Louise, en bronze artistiquement travailld dans ses
lignes profil6es et quasi geometriques, sortit de la maison Brunet
en 1934.
LA RECEPTION DC CARDINAL LEGAT.

Dans ce cadre de Notre-Dame, le lundi 14 mars, a 17 heures,
S. Em. le cardinal Feltin etait recu au titre de Legat. Suivant
le protocole, le Legat pontifical, I'envoyd papal, est requ par
M. Edmond Michelet, representant le President de la R6publique
et te Gouvernement. Une Compagnie de la Garde Republicaine
rend les honneurs, le Ministre est requ par la sonnerie aux Champs
et Ic Legat aux accents de la Marche Lorraine. Accompagnr par
M. Michelet et prdcdd6 du vdenrable Chapitre, S. Em. le cardinal
Feltin s'avance dans la nef djiA bondCe.
Aux places rdservees se tiennent nombre de membres du
corps diplomatique, des autoritis de la Ville de Paris. On voyait
egalement des Conferenciers de Saint-Vincent de Paul et des
dde-guees du Congres international des Dames de la Charite,
rcunies ces jours-ci.
Le cdr6monie de ce soir comporte essentiellement la lecture
des Lettres apostoliques. Le texte latin est proclamd au micro
par Mgr Touvet et la traduction franqaise est donn6e par
Mgr Rodhain, president du Secours Catholique, tous deux
membres officiels de la suite du cardinal.
Apes la lecture de ces textes qui l'habilitent L6gat, Son Eminence assis en son fauteuil, donne lecture d'un ample 6loge de saint
Vincent de Paul et de sainte Louise de Marillac. Apres avoir
retrace leurs ceuvres toujours vivantes, Mgr en tira quelques profitables conclusions pour le service des ames et le don de soi
A la charit6.
La biendiction du Saint Sacrement, donn6 par le T.H.P.
Slattery, cl6tura cette digne ouverture.
LA SANCE EN LA SALLE PLEYEL.

Le soir de ce 14 mars & 21 heures, en la salle Pleyel, une
seance commemorative groupe une ample assistance d'invitis.
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Pour ouviir la s6ance, un mot de M. Michelet, Ministre de
la Justice, proclame sa vive admiration pour la figure de saint
Vincent de Paul. L'ancien conf6rencier de Brive-la-Gaillarde,
aujourd'hui Garde des Sceaux, redit I'eloge de cette charit6
vincciuienne qui inspire et grandit le v6ritable chr6tien. Par
elle il vient en aide a la misere de ce J6sus qui souffre et qu'il
trouve dans le malheureux. II interprite et rdalise ainsi la pensde
in.mortelle de Pascal: Jesus est en agonie jusqu'a la fin des
temps... il ne faut pas dormir...
Apres cette breve et chaude declaration, Mgr Rhodain, pr6sident du Secours Catholique, ouvre et dirige un ample echange
de vues, confirence a quatre voix, 6loge de Monsieur Vincent.
Dans cette serie de t6moignages, I'ancien bitonnier des avocats
de la Cour de Paris, maitre Jacques Charpentier, toujours jeune
dans ses quatre-vingt-deux ans, 6voque en historien le cadre de
la vie oi ceuvra saint Vincent. Lcs richesses de son temps ne
peuvent voiler les miseres et cette sequelle de mefaits et souffrances, qu'entraincrent la guerre dtrangere et les discordes
civiles. M. Paul Milliez, professeur b la Facult6 de Medecine,
accentue volontiers les couleurs dans ce tableau du secours
medical en ce xvile siecle et, sans illusion ni fard, souligne les
deficiences de l'aide hospitaliere aux miseres humaines qui partout
laisse encore tant a faire, meme en ce printemps de 1960. Mais
I'ceuvre g6niale et d'esprit de saint Vincent demeure : devant la
veritable carence de son temps, le coeur de Vincent s'efforga de
donner une ame a la g6n6rosit6 et au devouement pour le
pauvre et la souffrance. Enfin un journaliste, de l'Aurore, M. Andre
Frossard, peignit, en traits charges d'humour et en teintes
accusees, I'activit6 tonliours actielle de l'esprit et de la charite
de Monsieur Vincent.
A ces ivocations succede, aux applaudissements de la salle
entiere, M. Pierre Fresnay en personne, venu tout droit, dit-il,
d'un studio. Heureuse surprise, ce hiros du film c6lebre de Monsieur Vincent, l'acteur de nombreuses autres incarnations et
personnages. Avec ame et un leger accent landais (saisi sur les
ievres de sa cumsinere), Pierre Fresnay redit trois textes de
Vincent de Paul ; pages dont nous avons une traduction sonore
dans un disque avantageusement connu.
Cloturant cette s6ance de pres de trois heures, le film documnentaire fut donn6 en premiere vision. La bande (pas encore
totalement mise au point) deroula d'abord quelques images ou
gravures suggestives de la vie de saint Vincent. Une deuxieme
partie detaille quelques tranches des oeuvres de Vincent dans
le monde actuel : formation de ses missionnaires et surtout,
dmotion visible (on le sentit aisement dans l'assistance) devant
les activitis multiformes et conqudrantes de la cornette des
Sceurs de saint Vincent de Paul. Mieux que toutes confdrences
et belles paroles, mieux et plus efficacement que les livres cette
charit6 proclame bien haut, sous toutes les latitudes et dans
les divers milieux, cette inlassable g6ndrosit6 pour la jeunesse et

'S

c
-*~F*
,p~a~

;p~d,

~

·i`W

-

127 -

la souffrance. La cornette est un fier drapeau... C'est Vincent de

Paul toujours vivant.
TRICENTENAIRE DE LA MORT DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC.

Le mardi 15 mars amenait et la fete de sainte Louise et tout
ensemble le trois centieme anniversaire de sa sainte et douce
mort. Le cardinal Ldgat, i Notre-Dame, c6l6bre la grand'messe

pontificale a laquelle s'unissent tout sp6cialement la diversitd des
nombreuses Communautes religieuses qui, sous divers guimpes

at

habits, servent toujours et a leur fagon le Seigneur de la
Charit6. Le commun de la messe (Ordinaire IX de la Vierge)

est puissamment alternd par la nef entiere qui chante et par
le chceur renforc6 des clercs de la Mission. (En effet les clercs
de Dax sont venus a Paris pour ces journees.) A l'dvangile,
Mgr Emile Blanchet, recteur de I'Institut catholique de Paris,

retrace, dans une pr6sentation

616gante et agrdable, la courbe

et le sens de la vie de sainte Louise de Marillac et de saint
Vincent : tous deux p6n6tres de cette inlassable charit6 a l'endroit
des pauvres, nos seigneurs et nos maitres, honorant dans un
incessant ddvouement cette eminente dignite du pauvre.
A I'issue de la cdremonie, le cardinal Feltin denne lecture
de la traduction frangaise du Bref Omnibus mater de Jean XXIII
(10 fivrier 1960). A la gratitude de tous, ces Lettres apostoliques
proclament sainte Louise de Marillac patronne c6leste de tous
ceux qui ici et 1l, dans le monde entier, s'adonnent aux ceuvres
sociales chr6tiennes. Sollicit6 par quantitC de requ&tes et suppliques, ce bouquet marque heureusement le trois centieme anniversaire de la mort de sainte Louise de Marillac. Deo gratias.
LE PtLERINAGE DE LA PAUVRETE ET DE LA VIEILLESSE.

Te soir, h 15 heures, en cette m6me basilique, ce fut la
laborieuse arrivde de quelque trois mille vieillards, amends par
les Sceurs de Saint-Vincent de Paul et par la charite aimable
et jeune des Louise de Marillac. Devant ces reliques qui proclament
le don vivant de toute une vie, la priere monte facile, et la gratitude s'61lve de tous ces coeurs consolds et de ces corps soulag6s.
La reconnaissance est facilit6e par une paraliturgie qui met i la
port6e des vieillards la vie et le sens de I'inlassable devouement
de Vincent de Paul et de Louise de Marillac. Une allocution
concrete de M. M6dard, aum6nier national des Louise de Marillac, montre toute ce que cette charit6 conserve d'actuel.
L'HOMMAGE DES (EUVRES CHLRITABLES ET INSTITUTIONS.

Le soir, a 20 h 30, la troisieme cerdmonie de ce jour amenait
une autre cat4gorie de pelerins qui remplissait elle aussi cette
vaste basilique. Le cardinal Feltin presidait 1'hommage solennel
rendu A sainte Louise de Marillac et a saint Vincent par les
organisations charitables et sociales et par les divers Mouvements
d'Action catholique. Leur g6n6rositd venait prendre des lecons
et des encouragements devant ces deux grands saints qui, eux
aussi, se sont si largement depenses pour leurs freres.
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Pour ouvrir la reunion, on entendit, exdcutde par la maitrise
de Notre-Dame, la cantate du Tricentenaire vincentien. Cette
pice, composde par le Prre Franciscain Berchten, maitre de la
chapelle & Notre-Dame-des-Anges de Bordeaux, tisse autour de
la charite de Vincent nombre de textes bibliques.
Puis, dans une ample allocution, le cardinal Richaud, archeveque de Bordeaux, et president de la Commission dpiscopale
des ceuvres charitables et Institutions sociales, montra dans la
personne et I'ceuvre des deux saints de ces journ6es, I'ceuvre de
la divine Providence elle-m6me. La popularit4 de Vincent se
base et se modele sur cette vivante image de la paternit6 de
Dieu, se penchant sur les hommes et venant a leur secours. Trois
caracteres distinctifs de cette Providence se retrouvent dans la
chariti de ces deux saints: universalite s'etendant ah 'ensemble
des infortunes de leur temps ; ddlicatesse et discretion dans ce
don de soi ; perennit6 et audace dans la conception et la mise
au point de ces oeuvres. Depuis trois sicles, l'esprit vincentien
assure la ndcessaire adaptation a ces besoins et aspects nouveaux.
Nourrie d'Evangile, I'ceuvre de Vincent proclame et realise sans
cesse ce vrai sens de la justice, car il manquera toujours quelque
chose a une justice qui ne serait pas impr6gnee de l'evang6lique
charit6.
Le salut du Saint Sacrement donnd par Mgr Martin, archev-que de Rouen, termina cette heure de m6ditation et de prieres
sur le theme in6puisable qui aureole la sainte de ce jour, Louise
de Marillac.
P]LERINAGE A CLICHY : PAROISSE DE SAINT-VINCENT.

Le mardi 16, A 9 heures, dans 1'6glise de Clichy-la-Garenne, un
double pilerinage marquait cette matinee. Dans cette eglise, centre
jadis d'une paroisse campagnarde, b six kilometres i vol d'oiseau
de la cathddrale Notre-Dame ; jadis, de 1612 h 1626, maitre
Vincent de Paul fut cure.
La double famille religieuse fond6e par Vincent de Paul et
Louise de Marillac venait done se ressourcer. A c6t6 d'une bonne
centaine de pr6tres ou clercs de la Mission, se trouvaient plusieurs
centaines de Filles de la Charit6. Leurs cornettes et les actuelles
Soeurs du seminaire (novices) remplissent amplement la nef et
les bas-c6tds de la nouvelle eglise de Clichy. Achevie en ce
xxe siecle, I'actuelle bitisse conserve sagement a ses c6tes, 1'antique eglise paroissiale du xvI e siicle. La messe fut chantee par le
T.H.P. Slattery et marqu6e A I'dvangile par une allocution du
directeur des Otudiants, M. Allain, qu'une crise de grippe avait
inopin6ment condamn6 au silence. Le texte fut donnr par M. Houfflain, I'actif president du Comit6 de ces f&tes. Ces pages se
devaient d'6voquer 1'ceuvre pastorale de Vincent en ce secteur
et redire les souvenirs attendris que Vincent nous a lui-mame
conserv6s. Cette paroisse rurale, source de consolations pour son
cure, comptait alors & peine guere plus de six cents habitants,
alors que le Clichy moderne, en denombre aisiment 60000. Le

terroir de la paroisse champetre de Clichy de jadis debordait
largement I'actuelle commune de ce nom. De nos jours, sur
cette superficie se trouvent bien quelque 600000 habitants. Sur
les lieux dits de i'ancien Clichy-la-Garenne (c'est-A-dire la chasse
et la poche du Seigneur), depuis trois siecles, les constructions ont
deferld et submergd champs et boqueteaux. Mais pour les
disciples, l'esprit paroissial de Vincent demeure et flotte encore
sur ces horizons : il redit et proclame le ddvouement du vaillant
curd, avant le souci des ames.
Peu apres ce pelerinage de la famille vincentienne, sur les
11 heures de ce matin, une foule de Dames de la Charit6 remplissait a nouveau I'dglise de Clichy. Accourues de divers pays ces
Dames venaient retrouver 4 ses sources l'esprit vincentien. En
effet bien que la Confrerie de Charit6 ait W6tfond6e & Chatillon-lesDombes en d6cembre 1617, Vincent de Paul, se trouvait encore
canoniquement cure de Clichy jusqu'en 1626. Mais soit aux
portes de Lyon, soit ici, Vincent se montre partout anim6 de
cette flamme de charite. Comme le Christ, et i sa suite, il a
pitie de la foule.
L'HIOM1tAGE SACERDOTAL A VINCENT

DE PAUL.

En ce mercredi soir, i Notre-Dame, a 18 heures une ample
r6union assemblait pr6tres et seminaristes pour un hommage
de vdn6ration. Plus de 600 grands seminaristes (sdminaires d'Issyles-Moulineaux, de la rue d'Assas, de la rue du Regard, Missions
&trangrces, Saint-Esprit, Fils de la Charit6, Lazaristes, etc...'
garnissent et le choeur et les deux bras du transept.
Ces jours-ci se tient I'habituelle r6union printaniere des
cardinaux et archevxques de France. Ces pasteurs d'Eglises sont
la. h Notre-Dame. Avec le cardinal legat ce sort les cardinaux
Lienard (Lille), Gerlier (Lyon), Roques (Rennes), Richaud (Bordeaux) qu'abrite et honore un baldaquin. Apres eux vient le
cardinal, rdcemment nomm6, Mgr Lefebvre (Bourges) que suit
Sa B6atitude le patriarche des coptes catholiques d'Alexandrie,
Mgr Stephanos Sidarouss, Lazariste egyptien. On rcmarque encore
une quinzaine d'autres archeveques, Nos Seigneurs Lamy (Sens),
Lallier (Marseille), Martin (Rouen), Marqubs (Albi), Garrone
(Toulouse), Villot (Lyon), Marty (Reims), Dubois (Besan(on),
de Bazelaire (Chambery), Urtasun (Avignon), Guerrv (Cambrai,
Duval (Alger), Ferrand (Tours) et Nos Seigneurs Mdnager, Lecler-,
Lemaire. Jacquot et nombre de Prdlats. Etaient 6galcment pr6sents
Mgr Benelli, charg6 d'affaires de la Nonciature et fidilemen:,
M. Edmond Michelet, repr6sentant le Pr6sident de la R6publique
et le Gouvernement.
Devant une si auguste Assembl6e et la foule accoutum6e de
ces jours, Mgr Garrone d6roula les magnifiques apergus longuement m6dites d'une magnifique confdrence. Aux lendemains du
centenaire du saint Cure d'Ars, l'archev&que de Toulouse se
plut i camper et a caract6riser cet autre module de pr6tre :
Vincent de Paul, ap6tre des campagnes, totalement donn6 a

-

131 -

1'evangelisation des pauvres, A la Mission... Et sur cet antique
vocable, I'ancien Directeur et Superieur au Grand Seminaire de
Chambery (1928-46), I'actuel president de la Commission episcopale du Clerg6 et des S6minaires, se pencha sur l'id6e et le
sens de Mission : ce mot devenu pour nous I'un des plus riches
de sens et d'espdrance. Retirer a notre epoque le nom de Missionnaire serait lui la priver d'un de ses meilleurs titres. Et Mgr Garrone d'etablir alors et de poursuivre un parallele. D'un c6te,
saint Jean-Marie Vianney qui, il y a cent ans, fit rayonner son
sacerdoce dans sa paroisse et 'intimit6 du confessionnal ; de
l'autre, Vincent, lui, il y a trois cents ans, embrassait dans son
ensemble les besoins de son siecle. Les pauvres meurent de faim
et se damnent... les pr6tres sont inferieurs a leur tache... De la,
son souci de faire rayonner la charite qui soutient les corps et
releve les Ames. De 1I aussi, en marge de ces charites pour les
malheureux, cet apostolat des missions dans les paroisses, cette
oeuvre des siminaires et ces exercices des ordinands, ces conferences du Mardi pour la formation et le soutien du sacerdoce.
La Mission reste done un devoir absolu en notre temps. A ses
degradations nous devons trouver des rdponses, de l8 1'effort de
1'apostolat moderne, en ses diverses modalites qui se cherchent.
Nous devons rester fideles tout ensemble a la doctrine dvang6liquc
et a la rdalit6 de I'homme contemporain.
Donn6e par M. Enne, Superieur du Grand Seminaire d'Issy-lesMoulineaux, la benddiction du Saint Sacrement termina cet
emouvant hommage sacerdotal a saint Vincent.
LA GRATITUDE DES ENFANTS.

Le jeudi 17 mars, A deux reprises, fut la journec des dcoliers.
Le matin, a 10 h 30, pres de 3000 eleves de i'enseignement technique assistaient A la grand'messe celebree par Mgr Brot, auxiliaire de Paris. En quelques minutes d'entretien, Mgr mit a la
portee de ses auditeurs le sens apostolique et chrdtien de Vincent
de Paul.
Le soir, a 15 heures, Mgr Le Cordier, autre auxiliaire de Paris,
residant a Saint-Denis, pr6sidait le pelerinage de plus de 7 000
enfants de I'enseignement primaire. La basilique fut sagement
prise d'assaut et dut refuser des clients de la derniere heure.
Mgr Vandewalle, auxiliaire de Versailles, dans son allocution,
montra que saint Vincent de Paul n'a pas seulement ressenti de
la compassion pour les malheureux, mais a vecu entierement uni
a Notre-Seigneur, h sa doctrine, a son programme de saintete.
Nous devons vivre de cette legon et nous aussi faire passer 1'Evangile dans nos vies. Encadrant ces paroles autorisees, sous forme
de paraliturgie, un expose de l'existence de Vincent le replaqa
devant les yeux et le cceur de cette vaillante jeunesse.
L'HOMAGE DU PEUPLE DE PARIS.

A 18 heures et demi, la cl6ture de ce triduum comporte une
derniere cdremonie qui doit attester la gratitude du peuple de
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Paris. Inspirde par les souvenirs du passe appris et lus partout,
la foule de nos contemporains n'a pas oublid et ne perd pas de
\ue la charitd de Vincent, toujours vivante, et egalement toujours
active en sainte Louise de Marillac. Au cours d'une messe basse
celebree par le cardinal Ldgat, le P. Riquet, jesuite, ancien Predicateur de Notre-Dame, campe A son tour parmi les grands
bienfaiteurs de Paris, ce gascon monte vers la capitale. I
remarque que dans les fondations de Vincent se trouvent les
directives les plus neuves de la pastorale moderne. Dans cet
esprit de vivant christianisme, de nombreuses communions de
lideles participerent a cette source de I'esprit de charit6 dont
a xvcu Vincent de Paul, qui apres la reception de 1'hostie s'6criait :
,, Messieurs, ne sentez-vous ce feu vivant brfier rans vos poitrines m.
Apres la messe, une allocution finale du cardinal remercia
les nombreux et fervents artisans de ce triduum qui fut une
reussite et un bien pour les diverses foules qui y participerent.
Puis accentuant et reprenant a nouveau quelques conclusions de
l'ceuvre vincentienne, Mgr le Cardinal redit le besoin et 1'espoir
de voir surgir de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses.
Jeunes gens et jeunes filles sont plus que jamais n6cessaires
pour continuer cette oeuvre de charitd et d'apostolat que nous
prechent et enseignent Vincent de Paul et Louise de Marillac.
Tous deux, ils furent pleinement animis du message de 1'Evangile
que nous aussi, a notre epoque, nous devons faire rayonner
parmi ces masses qui trop souvent ignorent le message de
Jcsus-Christ.
Apres le chant du Te Deum, le triduum prenait fin, la ldgation
dont Son Eminence devait rendre compte a sa Saintete avec
consolation.
P.S. - Apres ces journmes de Notre-Dame, les deux chisses,
ainsi a l'honneur, avant de regagner les deux Maisons-Meres des
Pr6tres de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charite,
dcvaient passer un jour entier en l'eglise Saint-Laurent qui fut
jadis leur paroisse. Le 19 mars, ce fut une haltede douze heures
en cet H6pilal Saint-Lazare, dans ces restes et cet emplacement
de I'ancienne Maison-Mere ou Vincent v6cut de 1632 a 1660. Enfin
les 20, 21 et 22 mars, autour des reliques de saint Vincent, un
triduum de prieres se poursuivit dans I'eglise paroissiale d6dide a
saint Vincent de Paul. Construit de 1824 i 1844, sur un 16ger monticule du vaste enclos de Saint-Lazare, ce noble sanctuaire, dans
un quartier affaire et grouillant de vie enfievr6e, redit et proclame
bien haut la primaut6 de spirituel, celle de l'iternelle charitd.
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MORT DE S(EUR ODETTE
S(EUR GOSSIN
(h Tartas, 20 mars 1960)
On a ecrit de bien beaux livres a la gloire de saint Vincent
de Paul, surtout a I'occasion du Tricentenaire de sa mort, mais
aucun d'aussi beau que celui qu'6crivent au jour le jour, depuis
plus de trois siecles, les Filles de la Charit6 en rayonnant a
travers le monde, I'attachement de notre Saint a Notre-Seigneur
Jesus-Christ, dans la personne des malades, des pauvres, des
enfants. La mort de Mere Gossin vient de mettre le point final
A I'une des plus belles pages de ce livre d'or de la Charite.
Sur une carte ecrite de sa main lors de son arrivee parmi
nous, nous lisons: a Dieu soit bdni de tout , Tartas 1951 - Le
Ciel ?
A ce point d'interrogation, Dieu seul pouvait repondre. Des
le debut de cette annee, cette reponse se faisait entendre de
faqon tris nette : KLe Ciel, ce sera pour les fetes du Tricen
tenaire, en la 83e annee de ton age, la 60e de la vie religieuse,
la 9' de ton sejour A Tartas v.
I1 y a des ann6es deja, Soeur Odette confiait i une de ses
parentes: « Ah que je voudrais mourir en l'ann&e du Tricentenaire ».
Issue d'une de ces families qui ne savent rien refuser a
Dieu - puisqu'elle n'a pas donn6 a I'Eglise moins de huit pretres,
religieux et religieuses - Marie-Josiphine-Louise-Odette Gossin
entra i la Communaut6 le 9 decembre 1899, fit son postulat a
la Villette qu'elle ne quitta pour la dur6e de son Sdminaire, que
pour y reparaitre en 1901 avec le Saint Habit et s'y voir confier
une ciasse dans une ecole de 1200 6leves.
En 1913, nous la trouvons A 1'Abbaye, au service des pauvres,
cette fois. En 1919, elle est envoyce a Bordeaux pour y fonder
les premiers syndicats chr6tiens feminins. C'est & Bordeaux dgalement a la Ruche, qu'elle donne les premiers cours mdnagers
aux jeunes filles du monde. En 1924, une dame bienfaitrice donne
sa maison pour en faire une maison d'(Euvres. Soeur Odette,
certes, laissera subsister la maison d'habitation, mais elle fera
construire, tout autour, a raison d'un par an, des pavilions oil
elle recevra des dames pensionnaires, des 6tudiantes de la
Croix-Rouge, ici ce sera un jardin d'enfants, li, un foyer d'accueil pour jeunes filles, plus loin un restaurant pour les
ouvrires d'usine des environs.
Voici h present les pr6mices des cours d'enseignement technique et menager, qui prendront, d'ann6e en ann6e de telles
proportions que bient6t ils remplaceront les (Euvres sociales
primitives.
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Fille de paroisse, elle s'occupe des catichismes, des patronages. Elle conduit a l'eglise, surveille pendant la messe une
foule d'enfants; elle ne les a pas sitot ramends de 1'eglise,
qu'elle se donne pendant une heure & ses grandes, les Enfants
de .Marie. dont plusieurs ne la quitteront que pour se donner
' Dieu dans la vie religieuse, tandis que nombre d'autres ne
cesseront de lui 6crire pour la remercier des judicieux conseils
qu'cle leui a prodigues.
Ouant aux pauvres, elle les reunit pour un gouiter, chaque
moi., et inspire discretement les Dames de la Charite qui
s'occupent d'eux.
En 1943, le Seigneur la dirige vers un autre champ d'acti\ite,
Eysines, pres de Bordeaux, ou une bienfaitrice lui offre sa propridct pour en faire une &coc menagere rurale. La encore, cle
va fonder, construire, en luttant contre les difficultes qui eussent
ddcouragd mainte autre. Entrepris pendant I'occupation, les
travaux de construction n'avancent qu'avec une lenteur desespcrante, 'e ciment, les matcriaux n'arrivent ou'au compte-gouttes.
Que lui importe? Le Seigneur a manifest6 clairement sa
Volont. Sceur Odette v mettra le temps qu'il faudra; mais
IfEuvre -,e fera. Pas plus que les difficultes, les critiques ne la
diiouragent. , Tout ce qu'on peut dire contre moi, (a m'est
dgat. pourvu que I'(Eure de Dieu se fasse >.
De fait, en 1946, I'Ecole m6nagbre regoit les premieres
01-,Cs. Ce qui ne I'crmpechera pas d'accueillir avec une cordialitd
inutbliable tous les groupes de jeunes ; guides, scouts, membres
des patronagas, se sentent chez eux et sont heureux de s'ebattre
dans la grande propriete de Soerr Odette.
Mdais voici qu'a leur tour, beneficient du meme genereux
accucil des retraitants de toutes categories: pretres, jeunes
minages, jeunes gens, jeunes filles, intellectuels catholiques de
la qualitd de Daniel Rops et de Joseph Folliet. Aucune innoxation ne 'effraie; aucun besoin des temps actuels ne w!u
dchaTppc. Ah ! clle est bien, en cela aussi, la digne fille de
'aint Vincent de Paul.
Son zele ne connait pas de limite ; mais l'injure des ans,
la fatigue des jambes lui rappellent que les forces humaines en
ont une.

II lui est dur de se resigner i la retraite, a 74 ans A peine,
quani il reste de par le monde tant de bien a faire et que
i'eternel repos n'apparait pas dans un avenir tres proche. Que
voulez vous faire pourtant contre la Sainte Obdissance?
Quoi ? Refuser a saint Vincent de Paul K l'honnfte retirade
qu'il lui offre a I'ombre du chine de Ranquines ?
Seur Odette va done savourer tout a loisir les douceurs d'un
repos si bien gagne, ne vous y fiez pas trop ; trois mois se sont
a peine 6coul6s depuis son arrivde au Berceau qu'elle ne tient
plus en place; son cceur s'est emu d'apprendre que, tout apres
d'elle, la paroisse de Tartas importune le Ciel de ses prieres
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pour tenter, contre tout espoir, de retenir une communautd
que la Maison-MWre, faute de sujets, se voit, la mort dans 1'ame,
obligde de rappeler.
Alors, dans un sursaut d'6nergie dont Dieu seul connait le
merite, au m6pris de sa tranquillitd, malgre son age avanc6, sa
sante6 branl6e, ses jambes qui ne peuvent guere plus la supporter, elle se met a la disposition de la Providence pour
gagpr, coute que coCte, une bataille humainement perdue, et
la partie est gagnde, grice a saint Vincent qui veille du haut
du Ciel, grace a Sceur Odette qui a su mcttre le prix a cette
victoire si peu esperee.
A 'hopital de Tartas I'attend une actitite encore ineaite
pour elle, celle pricisement qui autrefois sollicitait sa gendrosit6
d'aspirante, et que Dieu avait toujours refus6e a son desir ; le
soin des vieillards. Au comble de la joie, elle cut le grand m6rite
de les comprendre d'emblee, de les aimer, de ies traiter comme
des enfants, de les servir, de les soigner comme les membres
souffrants de Jdsus-Christ. Mais cette activite principale ne la
detournait pas d'une autre encore pour laquelle elle estimait,
non sans raison, qu'elle avait requ de Dieu une aptitude particuliere, un charisme pr6cieux : le cat6chisme.
Elle aimait les enfants et savait s'en faire aimer. Chacun
d'eux lui accordait sa pleine confiance, parce qu'elle savait leur
parler le langage du coeur et s'int6resser A leurs problemes personnels grands et petits. Son enseignement 6tait direct, appropri6,
image, vivant.
Malgr6 que son medecin lui eut ordonn6 un repos complet,
elle avait supplie qu'on lui laissit continuer son catechisme.
Elle aurait voulu mourir a cette tache qu'elle estimait la plus
noble de toutes.
A la fin de sa derniere heure de classe, elle dit a son cure :
Je sens que le bon Dieu m'appelle, ma tkte se perd par
moments, la parole ne vient plus ; j'en viens A ne pouvoir plus
bouger. J'accepte tout cela, mais ce qui me peine le plus, c'est
de n'etre plus capable de faire le cat6chisme ,. Et elle se mit
a pleurer.
Maintenant, c'est a ses enfants de pleurer, A ses pauvres, a
ses vieilards, et a toutes les families de Tartas, pour qui elle
etait vraiment la Bonne Mere, celle qui ecoute, qui comprend,
qui compatit et qui console.
EsoUISSE BIOGRAPHIOUE DE FELICIEN COUYBES.
5 !Im 1960. - Apres plusieurs semaines d'infirmerie, M. Felicien
Couybes termine en ce jour une longue suite de souffrances. Elles
lui arrachaient de profonds g6missements, des cris et des prieres
retentissants dont il ne se rendait pas bien compte car pour
lui la surdit6 allait s'accentuant. Ainsi prenait fin, par une pinible
6preuve de sant6, la vie d'un tout aimable confrere, avec qui les
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rapports s'av6raient faciles, tant ii etait doux, modeste et comprehensif. Originaire du Lot, et d'une excellente famille paysanne,
il etait ne le 27 juillet 1905, a Larnagol proche Cajarc. Apres ses
dtudes secondaires a Gourdon, il etait admis au Sdminaire interne
de Dax, le 2 octobre 1925.
II y passa, dans la sir6nit6, son temps normal de formation
et y fut ordonne pretre par Mgr Mathieu, le 30 juin 1935. Sa
vocation pour les missions de Chine I'avait attire chez saint
Vincent ; aussi sur la fin de 1935, il arrivait h Pekin.
La, d&s 1938, ses talents, ses predispositions le firent aiguiller
vers les offices de la procure de Tientsin, puis, cinq ans plus tard,
il revint aux services de 1'6conomat du Petang, a P6kin. Son
oreille devenait dure, mais & cet office d'incessant d6vouement,
il se donnait de tout coeur et avec entrain.
En 1951, devant le raz de marie qui devasta et ruina les
Missions de Chine, M. Couybes, avec nombre d'autres Missionnaires rentrait en France. II s'dtait prodigu6 avec g6ndrosit6 a la
Chine... Cette page se tournait. Mais il avait encore des forces.
II les donna sans retard, aux services de Villebon. Leurs exigences
terriennes le maintinrent dans cette surveillance avisee d'exploitation ou sans peine 1'avait jadis prepare, son milieu familial.
Tout aimable et modeste, il se maintenait sagement dans son
petit coin. I] resta de la tribu heureusement vivace des doux, des
humbles, emplis de la sagesse dvangelique qui trouve, des ici-bas,
son indicible bonbeur au service de Dieu et des autres. Puisse
dans la famille de saint Vincent (tout comme ailleurs), voir
toujours s'augmenter le nombre de ces artisans de leur propre
bonheur, ddsireux de la f6licit6 des autres autant du moins que
cela depend d'eux. Sainement joyeux et laborieux pour leur
compte : artisans de paix.

PtLERINAGES VINCENTIENS

EN AUTO.

22 NAu. - En ce dimanche, la s6rie des fetes vincentiennes
comnprend, pour ies clercs de la Maison-MWre et pour nombre de
fideles d'Amiens et d'ailleurs, une spdciale celebration, tout a fait
dans le goilt du jour : un rallye-pdlerinage a travers la Picardie.
Parmi les cer6monies que la paroisse Sainte-Anne d'Amiens
consacra, du 20 au 27 mai, h cedlbrer saint Vincent de Paul et
sainte Louise de Marillac, ce quatrieme dimanche de mai
entraine les amis et admirateurs de saint Vincent, en divers
sanctuaires et sites picards, marques par quelques souvenirs de
ce fervent bienfaiteur de la Picardie qu'il parcourut, lui, a pied ou
a cheval, lentement et g6ndreusement.
En 1960, 1'exceptionnel fut done cette course aux clochers.
Une bonne soixantaine d'autos particulieres et trois cars prirent
la route. Dans cette suite d'6tapes et de kilomntres, c'est tout
d'abord sur la Nationale 29 qu'on s'engage, vers Albert. Chemin
qu'ont parcouru tant de convois de refugies et de militaires... On
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ne peut eviter un tel souvenir... pour ceux du moins qui revoient
ces heures sombres dans la trame de cette journde de prieres ýt
de souvenirs reconnaissants.
De tels cortges, meme minutes, prennent inevitablement du
retard : il y a tant d'imprdvus et ici tant de ferveur qu'on est
amend B marquer le pas.
Voici, tout d'abord, Heilly, dtape de la paix!
HEILLY FUT L'ITAPE DE LA PAIX.

M. le Maire, M. le Curd, entoures de la grande majorite des
habitants nous attendaientau pied du calvaire si magnifiquement
restaure par eux. La beaute du lieu, le panorama exceptionnel,
mais surtout la presence au milieu de nous du , Coeur de saint
Vincent nous exhortaient & une priere fervente en faveur de la
paix.
M. Lignie, cure de Ste-Anne d'Amiens, nous donna brievement
I'historique de ce haut lieu : M. de Gondi, outrage, va se battre
en duel. Monsieur Vincent intervient inergiquement et malgrd
'importance de la querelle, les mceurs brutales de l'epoque, rdussit
a concilier les adversaires. Quelle magnifique legon de gdnerositr
pour notre epoque actuelle ohi ii est journellement question de
guerre, de rebellion, d'atrocitis... Nous saisissons deji, par ce
trait, I'ap6tre de la Paix, a le P&re de la Patriem qu'il sera toute
sa vie.
ALBERT, C'EST LE PELERIN DE LA VIERGE.

L'insigne relique, entouree des pelerins sensiblement encore
plus nombreux, fait une entree solennelle dans la basilique. Les
grandes orgues l'acclament. Mgr Galland, visiblement emu, nous
fait partager son emotion et sa joie en evoquant succintement
la confiance du Grand Saint envers la Vierge. Chacune de ses
journdes a edt vicue sous le regard de Notre-Dame. Dans les
grandes occasions, surtout & I'heure des grandes calamitis nationales, it prenait le bdton de pdlerin et s'en allait supplier NotreDame pour les pauvres et les malheureux.
Le rayonnement de son ceuvre de charitd demeure toujours
trWs vivant dans la viOle et les environs. Si les Filles de la Charite
ont du quitter t'h6pital, elles continuent de se consacrer efficacement au service des pauvres et des malades soit a domicile,
soit i leur dispensaire 9tabli au pied de la basilique... Leur
inlassable activitd, nous la retrouvons i Bray-sur-Somme qui
nous donne l'occasion d'evoquer I'une de ses magnifiques filles:
Scerr Marguerite Deleau.
L'dvdnement se passe sous le Consulat. La France vient de
traverser des moments pdnibles et se retrouve. Tout reste naanmoins i faire car la revolution de 1789 a disperse sinon detruit des
euvres hautement charitables.C'est le cas de la Congrdgation des
Filles de la Charitd dont Scur Marguerite Deleau est la Tres
Honoree Mere Supgrieure gdndrale. Elle confie sa peine, sa
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douleur i Notre-Dame de Brebieres auprks de qui elle trouve
reconfort et soutien. A l'exemple de saint Vincent de Paul, elte
fait demarches sur demarches aupres du Gouvernement. Elle
harcele le M.inistre de I'lnterieur de l'epoque, Chaptal, qui finit
par hdi donner l'autorisation de rouvrir la Maison-Mkre a Paris.
Grdce au devouement de cette humble femme, nombre de pauvres,
d'infirmes, d'enfants sont sauves...
NESLES, C'EST

UN

HOMMLAGE ET UN ESPOIR.

Nesles est la plus ancienne Communaute de Filles de la
Charite de la Somme. peut-etre mme la premiere fondation de
Saint Vincent. Les pelerins du rallye ne sont pas pr!is d'oublier
I'fccieil de la population.
Le
Coeur de saint Vincent , fait a peine son entree dans la
C
ville que les cloches de I'ýlise clament partout leur joie et leur
impatience. Ur essaim de perites filles, de blanc magnifiquement
pareLes. 'accucillent et lui font tin gracieux cortege... C'est excraie
simp!icit; et de genrillesse... C'est, dans un sanctviire
,r.dinaire
rc'ipli tres largemen t . I'hommage de tout un peuple qui clume
•'s remercieme'nts d'avoir etc aide ou rdconfortd a I'occasion
d'rine ;prerve par la descendance spirituelle de saint Vincent et
1t ,
tuichante son espoir de bientrt voir rebdti, plus beau qu'aan

son h6pital-hospice...

MO1ODIDIER, C'EST LE COLLCGE SAIXI-VINCENT.
lounsieur Vincent n'est pas venu a Montdidier. Mais ses ills,
!es Prd5res de la Mission, y ont laissd un souvenir impirissable.
A1 Prietre. dans un cadre exceptionnel de fraicheur et de
.i!ri
st,ir 1'emnlacement miiie de I'ancien college, M. Decl,
,soi a:ctIel directeuir, entourd de nombreux anciens, nous retraca
brievemcnt l'ceuvre d'education, de culture que fut celle des
Lazaristes * iusqu'en 1905. Leur rdussite fut tellement complete
qie, ires rapidement, la renommde de leur etablissement ddpassa
largemIent les frontieres de la Picardie... les dl&ves vinrent de
pariott ct atreignirent le chiffre de cinq cents. Ce rayonnement
i,-rellectuel valut a Montdidier le titre de c Urbs Cultissima ». Le
hienheureux Jean-Gabriel Perboyre, martyrisd en Chine en 1840.
vrofessa, deux ans durant (1823-1825), avant de recevoir la
;retrise a Paris, le 23 septembre 1825. des mains de Mgr Duboirg
i1766-1833), dnis la chapelle des Filles de la Charitd.
GANNES,

C'EST LA VOCATION DU GRAND SAINT

QUI EST PRICIStE.
La longueur du parcours n'a pas entamd I'ardeur, l'enthousiasme des p6lerins qui, rnalgrd une attente Icngue et inquietante,
sont accueillis avec bontd par M. I'abbd Colignon, cure de Gannes
et ses paroissiens.
Dans la vieille dglise que M. de Paul a bien connue, le a Cceur
de saint Vincent . fait une entrde solennelle et est longuement
expose t Ia veneration des fideles venus nombreux.
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Le precepteur des enfants de M. et Mme de Gondi, nous dira
le pasteur de Gannes, venait souvent A cheval. C'est ainsi qu'au
cours d'une de ses nombreuses promenades, it fut demandd, par
hasard, aupr&s d'un paysan moribond. Monsieur Vincent qui
s'etait djii montrd un convertisseur extraordinaire lorsqu'ii etait
esclave en Afrique du Nord, trouva la facon, les mots pour
ramener it Dieu cet homme. Le bonheur de ce dernier fut tel,
que ce fut pour Monsieur Vincent une vdritable revelation et
I'eclosion de sa vocation. L'ap6tre providentiel que la France
- menacee de decomposition spirituelle - attendait etait ne.
FOLLEVILLE, C'EST LE FAMEUX SERMON DE MONSIEUR VINCENT.

Nous arrivons a Folleville avec deux heures de retard. La
patience des premiers arrives a dt& mise i dure epreuve. Neanmoins, chacun fait montre de bonne volontd : c'est výritablement
le festival de la Charitd.
Ici toput commenqa le matin par une grand'messe solennelle,
celebree. en I'dglise historique de Folleville, par M. de Saint-Pol,
vicaire ai Sainte-Anne d'Amiens et servie par an groupe d'eldves
Ju college Saint-Vincent de Montdidier. Dans son sermon,
M. Lignie. Supdricur de la residence des Lazaristes, apres avoir
evoqud la creation de la Congregation des Prdtres de la Mission,
insista stur le message de charitd apportd par Monsieur Vincent.
Apre& la fete champdtre de l'apres-midi qui remporta un pleinz
succes. fut celdbrie, des I'arrivee du rallye-pelerinage, une autre
messe, par M. Huguet, ancien curd de Sainte-Anne, en presence
de Mgr Doal reprsenstant S. Excellence Mgr Stourm et de
.1. le chanoine Foussadier, aum6nier des Conftrences SaintVincent de Paul du departement. Les chants et les conmmentaires
etaient assurds par la chorale des seminaristes de la rue de
Sevres, a Paris qui, ddji, durant tout le rallye-pelerinage, nous
avaient cdifie par leur aimable simplicitd. M. Houfflain, Visiteur
de la Province, termina cette emouvante ceremonie en nous
prdsentant Monsieur Vincent comme a un des gdnies les plus
humains qui aient organisd la France'.
Une foule considerable, evaluee a plus de deux mille personnes, se rassemblaient dans le parc du chaiteau, inalgre une
pluie qui tombait. Elle fut courageuse et attendit patiemment le
moment d'assister au spectacle grandiose donne par la Compagnie
Theitrale de l'Alliance : Les Riches Heures de Folleville. Son
attente ne fut pas decue.
L'enerveillement de tous fut spontane et alia grandissant
au fur est a mesure du spectacle presente selon la technique
I Son et Lumibre ». Le chdteau conta vraiment son histoire en
prenant selon les circonstances des airs majestueux, chevaleresques, joyeux ou tristes : la marche des legions romaines, I'incendie du chdteau en 1358, dont I'effet fut saisissant, le passage
de Louis XVI, le mariage de Raoul de Lannoy et de Jeanne de
Poix-Seychelles, la visite de Frangois I" et la paix de Crepy-en-
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Laonnois, la destruction du chateau par le compre de Mai'ly
Haucourt se succederent devant nos yeux surpris.
Le moment le plus emouvant fut sans aucun doute le sijour
de saint Vincent de Paul i Folleville avec r'vocationde son fameux
sermon du 25 janvier 1617. La foule etait attentive, religieuse.
le plus grand silence regnait dans le parc, un silence lourd d'espdrance... Chacun se reprisentaitl'humble pretre montant en chaire.
Ses pas martelants les marches frappaient nos coeurs, les ouvraien
et tres simplement les paroles de son fameux sermon sur la
Confession Generale penetraient le meilleur de nous-mimesEnfin, tandis que dans un magnifique final une clartd fulgu.
rante et eblouissante jaillissait du haut du donjon pour retomber
en cascade lumineuse, le v Cceur de saint Vincent s'elait refugti
dans I'eglise toute proche. Les fiddles toujours tres nombreux
continuaient a lui faire une noble Cour. Personne ne semblait
vouloir partir... Une sainte emulation s'dtait engagee entre les
Pretres, les religieuses, toutes ces femmes, tous ces hommes qui,
i regrets, durent quitter Folleville, qui n'oubliera jamais ces
heures inoubliables...
Bo~DUEs : BXNEDiCTION DE LA CHAPELLE.

2 juIX. - Avec la chapelle, I'&cole apostolique de Bondues est
ofticiellement inauguree en ce jour. Le T.H. Pere Slattery est
accompagn6 de tout un cortege de confreres dont MM. Contassot
Felix et Paul Bizart et maints autres, anciens leves on professeurs
de 1'ecole de Loos.
Helas, en ce jour, M. Raoul Magentie, I'actuel Superieur de la
Maison, cheville ouvriire de cette batisse, se trouve au loin dans
ses Pyrendes natales, rappele aupres de sa vendrable maman
dont 1'etat est alarmant. M. Juncker, assistant de la maison, et
1'6quipe professorale se depensent pour assurer le fiddle deroulement du programme: inauguration de cette maison dont les
Aimales, t. 124, p. 223-236, apres maints autres visiteurs, ont
souiigne la r6ussite.
Mais voici ce qu'en dit la plume souriante de M. Gonthier:
En attendant I'heure de la grand'messe, la maison s'offre
dans ses details aux visiteurs. La meilleure description ne pourrait
donner qu'une pdle idde de la realitd. Comment dire, en effet,
la belle ordonnance de l'ensemble, la clartd que prodiguent les
vastes ouvertures, la gamme variee des couleurs qui diversifient
les classes, igayent etude et dortoirs et mettent sous vos pas
des carrelages partout differents? La joie dans une vie par ellememe aust&re, voila ce que les architectes, M. Louis Mollet et
M. Michel Olchenick ont voulu mettre. Et M. Michel est encore
alle plus loin : de cette maison oil se formeront de futurs Missionnaires, le centre ne doit-il pas etre le tabernacle, foyer d'allegre
courage? Alors M. Michel a fait en sorte que tout dans ces
clairs bdtiments converge vers la chapelle.
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La chapelle ! Maintenant, ii faut y diriger nos pas, car il est
pr&s de dix heures et la messe solennelle va commencer. Vous
voici dans le hall d'entree de la maison : au sommet de quelques
marches imposantes, sur votre droite en entrant, de vastes portes
de verre vous laissent deja decouvrir tout I'interieur de la chapelle. Votre regard se porte immediatement sur I'autel, une table
blanche plantde sur des degres de marbre noir et se detachant
sur I'austdritd d'un fond de briques que vivifie une immense
croix. Vous avancez maintenant dans l'allhc au milieu ei vous
hisitez : vos pieds se posent sur un tapis de marbre ; d'un noir
prolond en bordure, ses dalles centrales sont d'un blanc veind
de gris. Le tout, du plus impressionnant effet... Vous cherchez
d'oii vient la lumiere, une lumiere tamisde ? Et vous apercevez,
occupant tout le c6td gauche du chceur, une verriere oit s'entrecroisent des flammes fauves. Entre le bleu profond des contreforts
qui supportent le plafond en V renversd et couleur bois, vos
yeux ddcouvrent encore, jalonnant chacune des purois en brique,
de petites fenetres dont la teinte dominante est le rouge.
LA CREUMONIE.

En cette matinee du 2 juin, la chapelle a pris tn aspect
qu'elle n'aura sans doute pas souvent. Tout le c6td Evangile est
occupd par des Filles de la Cha.-itd, avec leur Visitatrice de Lille,
la R. Swer Gasnier. De I'autre c6td, les premiers rangs appartiennent itla municipaiitd de Bondues, ainsi qu'aux architectes
et chefs d'entreprises qui out mend itbien la construction de
I'ecole. Derriere eux, parents et amis se pressent. Aux tous derniers rangs ont pris place les eccldsiastiques r in nigris o. II y a
li, outre les confreres parisiens mentionnds plus haut, M. Payen
Directeur des Sceurs de la Province de Lille, M. Milleville, Supirieur de Loos, M. Salendres d'Amiens, M. Schilling, M. Florin,
M. Placier...
Les eleves occupent la tribune. Elle est assez spacieuse pour
euix... et pour Iorgue : car la chapelle de Bondues poss&de un
orgue un vrai : c'est ni plus ni moins celui sur lequel jusqu'A
prdsent travaillait chez lui Maitre Litaize. Le montage de l'instrument a edtacheve il y a deux ou trois jours, et Maitre Litaize
a dtd invitd a venir lui-mdme faire prier et chanter son orgue a
l'occasion de cette journde d'inauguration.
Le cortege liturgique fait son entrde par le fond et monte
jusqu'au chceur. Le Tres Honore Pere procede a la benddiction de
la chapelle et la grand'messe commence. Elle est cdelbree par le
Tres Honord Pere, assistd de M. Lecat comme diacre et de
M. Bellin comme sous-diacre. M. Vivant est grand maitre des
cerdmonies. Au chceur a pris place M. le chanoine Chavanat,
Vicaire gdneral de Lille ; ilest entoure de M. le Visiteur et de
M. Bizart.
Les chants, le Propre de I'Ascension et I'Ordinaire, sont parfaitement executes par la chorale qui fait vraiment honneur a
son directeur, M. Pillot.
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A I'Evangile. M. Houfflain prononce une breve allocution. il
s'adresse aux enfants et souligne deux fails : c'est en I'annee du
Tricentenaire de la inort de saint Vincent de Paul que cette
maison est solennellement inaugurde ; et cette icole a preci
sement pour but de donner a saint Vincent des fits, des fits qui
continueront son admirable charitd. En second lieu, apres avoir
vecu sous le rayonnement de Notre-Dame de Grdces i Loos, de
cette Notre-Dame que les fils de saint Bernard apporterent,
l'Ecole Apostolique du Nord est placde sous le signe de Marie
Reine du Monde. Comme les Ap6tres au Cenacle vecurent les
jours preparatoires a la Pentec6te, c'est avec Marie qu'ici les
fu:urs missionnaires se formeront. Et M. le Visiteur achEve en
s'adressant a la Reine de ces lieux : a Notre-Dame, prenez
possession de votre domaine, et remplissez-le de jeunes ! ».
RECITAL DE GASTON LITAIZE.

A I'issue de la messe qui s'est achevie sur de tres nombreuses
communions, et apres que la chorale erit exdcutd un semillant
a Jubilate polyphonique, Maitre Litaize donna un rdcital. Ce
fut faction de graces de tous exprimde - et avec quel art ! sur an instrument aux admirables sonorites. Le Maitre interpreta
quatre pieces de la a Deuxibme suite
de Clairambadlt, un
SSanctus , de Couperin, et deux petites fugues. Pour achever, ii
se lanFa dans une magnifique improvisation sur le - Regina
Cceli o.

Avant de quitter la chapelle et a la demande de M. le Visiteur,
an , Je vous salue, Marie P, fut recitd pour la mamran de
M. Magentie.
SEANCE

AU

REFECTOIRE.

De la chapelle, ia peu pros toute I'assistance - saui les
Sceurs ! - descendit au sous-sol dans la salle de jeux oB, sur une
lonzgue table fleurie d'ceillets, un vin d'honneur etait servi... A
ce moment, parvint le telMgramme de la Tris Honoree Mere. II
nous appcrtait toute sa bontd en ces mots dloquents : a Unie
d'esprit cdremonies inaugurales Ecole Apostolique, implore b'nddiction sur Supdrieur, Missionnaires, Elkves o.
On n'eut pas beaucoup le temps de savourer les charmes de
conversations sympathiques : la cloche appelait les invites au
refectoire oil dejii les eleves attendaient devant leurs tables aux
riantes couleurs. A la longue table d'honneur, prdsidde par le
Tres Honord Pere, plus de soixante couverts. Les soutanes des
confreres alternaient avec les vestons des Messieurs qui travaillWrent a la construction de I'dcole. Je n'auraipas laudace de citer
des noms, de peur d'en oublier; ils viendront dans le texte des
toasts cites plus loin.
Le menu et le service furent dignes de la circonstance... et du
gdnie de M. Gaubert et de son dquipe culinaire.

-

143 SANTIS ET V(EUX : M. CARONI.

Les desserts et le champagne s'accompagnerent de ce dessert
de I'esprit et du caur que sont les toasts, M. Caroni ouvrit le feu.
Parlant au nom de tous les entrepreneurs, tous fiers d'avoir
construit une maison oi4 se formeront des pretres, M. Caroni fit
au nom de tous ses collegues, un dloge bien senti du clerge
francais et mit en relief I'importance de la fonction sacerdotale.
II alla mime jusqu'i citer une parole du docteur Dibelius, devque
lutherien de Berlin, qui ddclarait un jour : a I ne reste que la
religion pour empicher que I'homme devienne un robot i. M. Caroni acheva en disant : * C'est un merci de tout mon ceur que ji
veux vous dire a vous tous qui formez la jeunesse. I! n'y a qu'une
chose qui soit belle dans la vie : c'est l'amour... C'est cet amour
que vous nous avez inculqued .
L'ARCHITECTE.

M. Louis Mollet, I'architecte, maintenant se lkve : a Je veux
d'abord exprimer mon merci - dit-il en substance - A tous les
Lazaristes que la construction de cette ecole nous a valu l'honneur
et la joie d'approcher et de connaitre... Je veux ensuite vous dire
ce que pense I'architecte de ses maitres d'ouvrage et de ses
collaborateurs.
a Au premier rang de ceux-ci, je place le P. Magentie : i a
Wte vraiment TI'me vigilante du chantier, et c'est pour moi,
comme pour vous tous, j'en suis seir, une immense peine de ne
pas le voir parmi nous en ce beau jour, pour recevoir sa part,
sa grande part de joie... Merci A mon cher Michel qui a rant
travaille aux plans de cet edifice et qui y a mis non setlement
sa reelle compdtence, mais ausi son inspiration de po&te et de
chretien...
SMerci a M. Caroni, a son directeur de travaux, M. Defrance,
it son chef de chantier, M. Abraham... Merci & M. Joncquez, qui a
assrure tous les travaux de charpente et de menuiserie... Merci a
M. Lesaffre qui s'est charge de la couverture... Merci i M. MignonLaignel et a sa bonne equipe de carreleurs... Merci i M. Lesage et
ii ses peintres qui ont habilement manid la couleur... Merci a
M. Lion qui a realise le dallage en marbre de la chapelle... Merci
a M. Locquet-Vernier qui s'occupa de la plomberie et du chauffage... Merci A M. Potigny qui a pris en charge toute l'installation
electrique... Merci & tous ! Et a vous tous, je dois dire combien
j'ai tdt satisfait de vous. Mais, vous-memes, soyez satisfaits du
timoin vivant que vous laissez. Ce temoin vivant, il supprime
et compense bien des inconvenients que vous avez pu rencontrer...
Je pense que; grdce a ce temoin vivant, tous les dl&ves pourront
goeter toute l'education qu'ils recevront ici, et nous, par eux et
par tui, nous nous survivrons dans le temps v.
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LE PRESIDENT DE LA SOCIlrt DE BONDLES.

Puis, M. Joseph Mulliez :
STrEs Honore P&re, Monsieur le Vicaire gindral,
Messieurs,
Dans les ordres religieux, sp&cialement les ordres missionnaires, la formation que Fon donne aux futurs pretres les aide &
aller porter la bonne parole dans le monde et done a parer
facilement.
le n'ai pas eu le bonheur d'avoir cette formation et M. le
Visiteur m'ayant demandd ii y a quelques instants de dire quelques
mots je m'excuse a I'avance de mon pauvre talent oratoire.
SC'es done en tant que president de la Soci&te Immnobiliere du Mont de Bondues, petite socidtd qui nous donne bien
du tracas, que je me leve pour remercier tous ceux qui ont
collabore d i'edification de ce baitiment.
- le ne les nommerai pas de peur d'en oublier, mais qu'ils
soient ici tous remercius du magnifique travail qu'ils ont
accompli pour la construction de cette Ecole Aposlolique.
STous, entrepreneurs et ouvriers, savaient que ce bdtiment
ezait destine a la formation de jeunes et specialement de jeunes
missionnaires, et c'est avec tout leur caeur qu'ils y ont travaille.
" La construction commence en cvri 58 a rti, malgr uine
interruptionde six semaines due a la greve des frontaliers, quand
m~,me achevie pour la rentrie des dlives en septembre 59 : ce

fut presque un tour de force.
, J n e manquerai pas de remercier specialement MM. les
archit!ecres. Mollet et Michel, qui ont mis toute leur competence
a diriger les travaux, mais surtout qui ont pense ce bdtiment.
Pour un architecte ce n'est pas toujours facile d'allier dans sa
construction trois choses qui lui etaient demandees :
- d'abord les classes pour les elves,
- ensuite les dorroirs et les rifectoires pour eleves et
professeurs,
-

et surtout la charelle.

SMessieurs Mollet et Michel ont realise un ensemble tres
retLs.i et tres pratique pour les utilisateurs; qu'ils en soient
repnercies.
SMais celui qui fut l'dme de cette construction est malhectreusemenent aent aujourd'hui, je veux parler du PNre Magentic.
SMalgre son travail de Superieur, de professeur, malgre ses
nomnbreuses occupations a l'exterieur, il a mis tout son cceur
it diriger la construction.
STous les jours if etait present sur le chantier et beaucoup
d'entre vous ont sans doute requ comme moi de nombreux coups
de idelphone lorsque tout ne tournait pas rond.
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a II fallait que la rentree de septembre 59 soit faite d
Bondues ; elle a 6td faite, et c'est en grande partie grdce & son
courage.
SVous comme moi avez etd souvent 6difig de son courage
a itre sur le chantier par tous les temps malgrd sa blessure, de
son sourire malgrd les difficultis. de son zdle et de son souci
des autres.
« It partageait tous les soucis des ouvriers du chantier. It
faisait vraiment sienne la spiritualitg de saint Vincent, et malgri
son disir d'avoir un tres beau college ne voulait pas de luxe en
pensant d la pauvretd de saint Vincent.
a C'est avec tristesse que nous avons appris son retour precipite aupr8s de sa manman malade ; pour le remercier de son
divouement le mieux est de prier pour lui et pour les siens.
a Avant de terminer, je m'en voudrais de ne pas remercier
MM. les Professeurs et M. lEconome de cette rtception et surtout
M. le Visiteur qui a desird avoir ici i Bondues cette Ecole Apostolique et qui a mis toute sa foi et toute sa diplomatie pour que
ce projet se realise.
SAvant de terminer, je voudrais former un vncu : cette ecole
a actuellement 70 6leves, elle peut en contenir 120, formnons le
veiu qu'elle soit tres vite remplie et meme trop petite, cela nous
momtrerait que la jeunesse de France a compris qu'il fallait
beaucoup de missionnaires pour sauver le monde .
M. LE VISITEUR.

II appartenait a M. le Visiteur de faire fuser le bouquet du
feu d'artifice. II commenga par faire remarquer qu'hier soir,
contrairement aux usages, apras que le Tres Honord Pere eit
er~ conduit a la chapelle, ce n'est pas le « Magnificat aqui fut
chante, mais le e Misericordias Domini . Et, ma foi, ce fut
tant mieux : car cette maison que nous inaugurons aujourd'hui a
itF I'•euvre du Christ, 'ceuvre des misdricordes divines. Le bon
Dieu, en effet, est intervenu d'abord par M. Mulliez. Et M. le
Visiteur de redire l'appui spontand et total qu'il a rencontre en
ce jeune industriel, pere d'une si belle famille, quand ii s'est
agi de lancer la construction de tEcole de Bondues... Le bon
Dieu ? M. le Visiteur Fa vu intervenir aussi par le truchement de
M. le Cur6 qui s'est tout de suite si profondement rejoui de
songer que sur sa paroisse allait se dresser une maison de formation sacerdotale... M. le Maire de Bondues, lui aussi, a tenu
'a place de la Providence, en facilitant la prise de possession du
terrain... et it jouera ce meme role dans l'avenir, en faisant en
sorte que le terrain de t'cole puisse s'agrandir pour dviter que des
constructions trop voisines ne viennent resserrer l'cole, n'est-ce
pas, M. le Maire?
Dans I'ddification de cette maison, M. Mollet et M. Michel
ont etd la pensde. Its ont pleinement compris la destination des
bdtiments dont its avaient & dchafauder les plans.. Quant A

-

146-

M. Debreunne, qui a incarne I'administration dans cette affaire,
il a mis plus que son savoir-faire au service de cette aeuvre, if
a mis son ccur.
.M. le Visiteur exprime sa gratitude & tous ceux qui ont cons.
tiume t'quipe d'exdcution, entrepreneurs et divers corps de
metiers.
Sa reconnaissance va aussi i M. Thiriez et au R.P. Boutry,
SJ., Elle se fait affectueuse a I'egard du Superieur et des pro
fesseurs de l'dcole a Marie Reine du Monde ,. Exprimant sa peie
de ne pas voir M. Magentie parmi nous. M. le Visiteur est tout
heurelu cependant de pouvoir donner lecture d'un teldgramme
par lequel M. Magentie dit son union de pensee avec tous ceua
qui sont reunis pour feter la maison de Bondues, et iI annonce
que 'etat de sa maman s'est ameliord.
La gratitude de M. le Visiteur s'adresse aussi au personnel
et specialement au personnel de la cuisine. Puis, apres avoir
salud M. le chanoine Chavanat, Vicaire gendral, qu'il charge de
tous ses remerciements pour S. Em. le cardinal Lidnart et son
auxitiaire, S. Exc. Mgr Dupont, it didie un tres filial merci au
Tres Honord Pere et lui declare : a Tout le travail qui a edt fait
et qui se fair ici, toutes les esperances qui sont prdsentes a vos
yeux. accep:ezles en un hommage de respectueuse affection ».
LA S-EACE : L'ECOLE ET LES S(EURS.

Cependant les eleves avaient droit eux aussi de libdrer leur
esprit et leur cceur. 11 dtait normal qu'ils aient un peu p":;r eux
seuls le succe,seur de saint Vincent... Pour eux seuls? Pas tout
, fait : des cornettes, legitimement, voulaient avoir elles aussi
une part de la fete. On peut done dire que la double famille
vincentienne se trouvait rdunie dans la salle de jeux, quand le
Tres Honord Pdre vint s'y asseoir entre M. Contassot et M. le
Visiteur qui avait lui-meme a ses c6tes M. et Mme Mulliez qui...
Mais vous verrez tout a I'heure.
L'ADRESSE DE GRATITUDE

DES

LEVLES.

Avec un charmant aplomb, un edlve lut ce compliment :
SII y a un an, presque jour pour jour, nous avions la ioie
de vous possdder quelques heures dans notre dcole apostolique
de Loos. Vous veniez partager notre fiertd de voir M. Magentie,
notre Supdrieur, dlevd au grade de Chevalier de la Legion
d'Honneur.
a Vous veniez aussi partager la melancolie de nos adieux a
Notre-Dame de Grdce, la patronne de cette dcole, qui nous avait
protdges si longtemps et que nous aimions vraiment comme
notre Mere.
a Aujourd'hui, & un an d'intervalle, c'est la nouvelle maison
de Bondues que vous daignez visiter, et les circonstances sont
exactement opposdes. Pour notre Supdrieur, la joie a fait place a
la tristesse et l'dtat de santd alarmant de sa maman ne lui
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permet mime pas d'etre avec nous pour vous recevoir. Par
contre, les regrets du depart de Loos se sont evanouis devant
la joie de retrouver ici Notre-Dame, Marie, Reine du Monde,
patronne de cette magnifique dcole, de cette chupelle surtout
dont I'austere beautd a ddej captivd tous ceux qui ont eu le

privilege d'y prier.
, N'est-ce pas dire, Monsieur et Tres Honore Pare, que nos
joies et nos peines sont vos joies et vos peines, et que vous
tenez a prendre une part active it tous les sentiments de vos
enfants? Soyez-en vivement remercid, et veuillez croire que notre
reconnaissance s'est traduite en ferventes prieres, spcialement
ce matin, en nous unissant au Saint Sacrifice que vous avez
offert dans notre chapelle.
o Mais, pouvons-nous prononcer le mot de reconnaissance
sans penser aussitot it totes ceux qui ont contribued lI'dification
de cette dcole ? M. le Visiteur, d'abord, dont I'intrepide audace
donnerait Il vertige i qui ne le connaitrait pas. L'amour de la
Congregation et I'exemple de saint Vincent lui ont livrd le secret
de lever toutes les barriBres et de franchir tous les obstacles.
C'est ai lui que nous devons cette maison. Qu'il veuille bien
trouver ici le tdmoignage de notre gratitude, non setlement
pour ce cadeau princier, mais aussi pour l'exemple de foi,
d'inergie, de confiance en la Providence qu'il nous donne.
, La joie de cette journme est assombrie par I'absence de
M. le Superieur et par l'dpreuve qui le frappe. Conscients du
la maison de Bondues, des peines
ddvouement qu'il a apportd ai
et des sacrifices innombrables qu'il s'est imposis pour nous,
comment ne pas lui dire notre merci profond et sincre ? Aussi
ferons-nous monter encore plus nombreuses et plus ferventes nos
prieres pour lui et pour sa maman.
a Nous savons, Monsieur et Tres Honord Pare, que beaucoup
d'autres personnes ont contribud a l'ceuvre que votre presence
couronne aujourd'hui: des bienfaiteurs discrets, des Pretres
de la Mission, des Filles de la Charitd qui continueront ia nous
entourer de leur affection et i nous combler de leurs bienfaits.
Si nous avons voulu les mentionner devant vous, c'est qu'ils
partagent vos soucis, nous le savons ; c'est aussi qu'ils desirent
vous aider i rendre prospere la Congrdgation, dont les besoins
sont immnenses, puisqu'd la suite de saint Vincent, vous voulez
rdpondre aux besoins mimes de I'Eglise.
c Mais surtout nous en avons parld pour vous dire combien nous voudrions ne pas les dicevoir. A quoi servirait cette
belle maison s'il ne devait en sortir de nombreux et saints
missionnaires ?

v L'ceuvre matdrielle est terminge. L'ceuvre vdritable commence. Nous aurons a coeur de rdpondre fidElement a I'appel de
Dieu, de nous laisser former docilement en vue de la mission
que la Providence nous reserve. Nous prierons aussi le Seigneur
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de remplir cette ,maison de seminaristes gdnereux, fermement
decides a travailler a son service.
a Puisse la benediction que vous allez nous donner, rendre
efficaces nos vceux et nos prieres, et vous aider ainsi dans la
lourde tdche que vous assumez.
- J'en ai presque fini, mon Pere, avec ce long discours. Et
pourtant - en aurai-je la temdrite ? - je voudrais encore ajouter
quetque chose. Les grandes personnes, qui sont gens d'expdrience, pretendent qu'il n'y a pas de fite sans lendemain. Nos
aines, les humanistes, qui sont des savants, pretendent, eux, qu'un
poete d'autrefois (il s'appelait Marot), expose son d~nuement au
Roi en se defendant de lui faire o
ou requeie ou demande x. Mais
cependant, ajoutait-il : r Je ne dy pas, si vous voulez rien prester,
qiue ne le prenne .... Je n'aurais pas l'audace, mon Pere, de vous
demander une journde de conge. Mais je gage que si vous nous
l'offrez, pas un de mes camarades n'aura l'idde de s'en plaindre.
Dieu me garde d'insister ! Car ce que vous nous donnerez ne
saurait nous faire oublier que c'est, Monsieur et Tres Honord
Pere, pour votre prdsence et votre sollicitude que nous vous
dlisons Merci ! .
RfPONSE Du T.H. PERE ET DONS.

Tres heureux, tres detendu, le Tres Honord Pere se leva et
alec beaucoup de cacur remercia les enfants de la belle joutnie
a lid offerte. Puis il les encouragea i se livrer avec profit a la
formation qui leur est donnd dans un cadre si attrayant,si beau.
Puis, souriant, le P&re ajouta : < Si je comprends bien le francais,
votre camarade m'a demandi tout iz l'heure un jour de conge.-

eh bien. je vous en donne deux : un pour moi et un pour
M. le Visiteur ,.

Peroraisonflit-elle jamais plus chaleureusement accueillie que
celle-li ?
Les dernieres minutes de cette rdunion intime devaient connaitre une particulire vibration d'ime. M. Houfflain se leva
et donna lecture du document par lequel le Supgrieur general de
la Congrdgation de la Mission, en reconnaissance du gnedreux
divouement dont ils ont fait preuve en faveur de la construction
de I'Ecole de c Marie Reine du Monde ,, divouement qui les
ont constituds bienfaiteurs de la Petite Compagnie, a affilie
.11. et Mme Mulliez & la Congrdgation de la Mission.
Les applaudissements qui saluerent cette lecture, ont du faire
sentir & M. et a Mme Mulliez, tres emus, combien le geste du
Superieur general apparaissaita tous comme une rdcompense bien
mnritge.
C'est au pied du Tres Saint-Sacrement que toutes les gratitudes se rencontr&rent. M. Contassot prdsida le salut au cours
duquel, une fois encore et toujours avec le mime brio, la chorale
exalta les bontis sans borne du Seigneur... Et de tous les caurs,
a n'en pas douter, vers l'Hostie, monta le souhait : , Belle et jeune
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Ecole de Bondues, sois pour des siacles et des siecles le cinacle
de joie oit se prdparera une solide armde de Missionnaires vincentiens, sous le regard de Marie, Reine du Monde .

*
L'INAUGURATION

DE L'EXPOSITION SAINT-VINCEN\T.

3 JUL' 1960. - A Paris, au Musee de 1'Assistance publique
(47, quai de la Tournelle), 1'exposition Saint-Vincent de Paul est
officiellement inauguree, sur les 15 heures. Les deux Ministeres
de la Sant6 et de 1'Instruction publique, par leurs services
d'archives, ont assembld et habilement pr6sent4 maints souvenirs sur la vie et 'ceuvre de Monsieur Vincent.
Le directeur g6ndral des Archives de France, M. Andrd
Chamson, et M. Xavier Leclainche, directeur g6enral de 1'Administration de l'Assistance publique, entour6s de fonctionnaires et
artisans de cette ceuire, accueillent avec dignit6 tout un choix
d'invites de marque. Avec le cardinal Feltin, on voit notamment,
parmi des dizaines d'autres, le T.H. Pere Slattery et la T.H. Mere
Lepicard, diment accompagn6s. Apres une brbve presentation,
la visite commence. On suit les autorites, un chacun parcourt
avec respect et se penche avec vnedration sur cet assemblage
de souvenirs 6mouvants : 6crits, objets, portraits, lettres, etc., le
tout charge d'histoire menue et de vivants tdmoignages de
charitd.
On revolt, un peu dans son cadre et son tmps, Monsieur
Vincent, centre de cette presentation, on devine et soupqonne
son activitd qui sut trouver et animer tant de g6nerosites et
tant de collaborations. Le grand homme, le saint, transparaissent
dans cette double centaine de pieces choisies et d6crites en un
volume de Catalogue et habilement prdsentees sous vitrines et
par une technique desormais classique et vivante.
Trois cents ans apris sa mort, Monsieur Vincent vit encore
et non pas seulement dans ces papiers qui ont survecu, indvitablement d6color-s. Un chacun le sait et le sent.
Ouverte en fait jusqu'au 8 novembre, I'exposition a redit et
porte, devant nombre de regards et de coeurs, son t6moignage
vincentien. Le succes a couronnd d'obscurs et g6n6reux efforts,
tout comme l'ceuvre de Vincent a rencontrd pour la servir et
continuer, toute une arm6e de cceurs modestes et ardents. Ainsi
senrie, une cause ne peut qu'aller de l'avant et continuer ses
services tant qu'elle groupe de telles volont6s. Ainsi soit-il!
*
NOTICE DE M. ANDRf. GIRAUD.
6 JUIX 1960. - A Oran, M. Andre Giraud devait aujourd'hui
gagner Paris par avion pour y subir quelque traitement. Et
voilh qu'inopin6ment une crise le terrasse. Elle termine brusquement cette vie de d6vouement, de charit6, de bontd. Le
Bulletin du Seminaire, en son num6ro de juillet 1960, sous la
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cette vie, cette physionomie, qui se ddpensa pros de vingt-cinq ans
au service de l'Algerie : Constantine, Alger, Oran.
De parents originaires du Puy-de-D6me, M. Andre Giraud
naquit a Paris le 4 juin 1902. II commence ses etudes secondaires
an Berceau de saint Vincent vers l'Uge de treize ans. 11 se distingue au cours de ses premieres etudes par un esprit alerte et
intelligent. Le 29 septembre 192i fut son jour de vocation (on
nonmne ainsi l'entrde au noviciat chez les Pritres de la Mission).
Ordonni pretre i Dax, le 1" juillet 1929, par Mgr Sauvant, it
commence une vie route de divouement oi&ii se depensera sans
compter a I'enseignement et a la formation des futurs pritres,
exception faire d'un stage de deux ans (1934-36), oil ii s'adonna
au ministere paroissial, i Paris (Sainte-Rosalie). 11 avait eti
envovy a Curry oil de 1929 i 1934, ii fit ses premieres armes dans
l'enseignement.
Mais, en 1936, I'Algirie devait profiter des qualitis exceptionnelles de cet homme de Dieu. Conquis d'emblde par notre
Province et ses habitants, ii fut bientbt un Africain d'adoption :
trmoin les vingt anndes passees i Constantine oit ii laissa un
souvenir impirissable et de nombreux amis qu'une sympathie
naturelle et irresistible attirait a lui. Apres un an d'aum6nerie
dans un orphelinat d'Alger, Oran eut le bonheur de bdneficier de
ses services depuis 1957. Les quelques annees passdes au milieu de
nous. nous permirent d'appricierla valeur profonde de ce prLtre
qui sut s'attacher immediatement de nombreuses sympathies et
de durables amities. Qui ne connaissait pas le PNre Giraud? Sa
silhouette familiere dtait partout et son bon sourire animait perpcruellement un visage serein.
Aumo~nier de la prison civile, ii s'acquittait de sa tdche avec
le divouernent que tout le monde lui counaissait. On usait de
sa bonte, on en abusait beaucoup aussi, et d'aucuns se souviennent
de ces visites, quelquefois intempestives, au parloir, oil queZques
malheureux ex-prisonniers venaient lui demander aide et protection ; its ne repartaient jamais les mains vides.

Algr Lacaste, dveque d'Oran, a su en quelques mots faire
I'loge de ce pretre et esquisser les traits essentiels de sa vie :
a Sa mnort, a-t-il dit, fut l'image de sa vie, effacde... I ne cherchair jamais la prdsence des grands z. Insaisissable, il disparaissait comme par enchantement a I'approche de Monseigneur...
On ne l'a jamais entendu parler mal d'autrui, ii excusait tout le
monde. Et Son Excellence d'ajouter: r C'dtait un homme tout
interieur et un homme d'accueil z.
Son d6tachement vaut atissi la peine d'etre cite et nous ne
donnerons pour preuve que ce mot laconique trouvd dans ses
papiers personnels : c,Je n'ai pas a faire de testament, je ne
possede rien, tout ce qui se trouve dans ma chambre est proprieto
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de la Congregation de la Mission qui t'a mis a mon usage. Oran,
le 1" octobre 1957s.
Quant i nous, seminaristes, nous avons encore la tete et le
cceur remplis de son sourire. Pour nous tous, son ddpart foudroyant fut une tres grande perte, et nous avons conscience
d'avoir perdu un maitre sage, dquilibre et de bon conseil, et un
Pere indulgent, toujours prit & comprendre et & excuser nos
imperfections.
Comme professeur, tout le monde apprdciait ses cours pratiques, oil il se laissait aller quelquefois, comme c'est le propre
des grands esprits, a quelques digressions, mais qui ne portaient
macunement atteinte a la profondeur thdologique de ses exposes,
d'une optique toujours large.
A ces qualitrs morales et intellectuelles, s'alliaient celles d'un
autre ordre. D'aucuns connaissaient son vioton d'Ingres : le
sport, oil ii excellait tant en thdorie qu'en pratique.
Mais nous n'en finirons pas d'exposer ici toutes les qualites
du Pere Giraud. Parmi toutes celles que nous lui avons connues,
il en est une qui nous a tous singulierement impressionds et qui
fit de lui un vrai fils de saint Vincent : la charitd. Souvent il
nous rdpetait avec un air qui, avouons-le, nous faisait sourire :
* Mes anis, je vous prie, ne vous faites pas de mal les uns aux
autres, evitez de blesser autrui par des paroles on des actes
mnine les plus lIgers... *. Combien avait-il raison, et nous pouvons affirmer que nous ne 1'avons jamais entendu discrediter
le prochain, mime lIgarement. Aux ddfauts d'autrui, il ajoutait
des qualites qui dclipsaient ses imperfections.
Charitable dans ses actes, charitable dans sa discrdtion, charitable dans ses paroles : quel exemple ne fut-il pas pour nous, ce
fut pour ainsi dire son testament. Et en relisanL le chapitre 13
de la Premiere aux Corinthiens, comment ne pas etablir un rapport avec cette vie toute remplie de charitd: a La charite est
longanime, la chariti est serviable, elle n'est pas envieuse, la
charitine fanfaronne pas, ne se rengorge pas... Elle excuse tout,
croit tout, espere tout, supporte tout ).
La maladie qui I'a si rapidement terrassd n'a pas detruit en
lui ces diffdrents aspects de la charitd dont parle saint Paul. Et
la veille meme de sa mort, lorsque nous venions lui dire au revoir
(il devait partir pour la metropole le lendemain) que nous ne
pensions jamais etre un adieu, accabld par la souffrance, s'il
n'avait pas la force de parler, il eut celle de sourire... Et c'est
'image que nous voulons a jamais garder de celui qui, jusque
dans les affres de la terrible maladie qui le rongeait, eut le souci
de n'importuner personne, et mime de mourir seul sans une
plainte, sans un appel et sans le rdconfort de ceux qui I'entouraient
et qu? I'aimaient.
Deux iours plus tard, ce furent les obseques. Sur les dpaules
de six de ces glaves, la ddpouille mortelle du Pere Giraud fit
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son adieu au Seminaire. Une messe suivit, qui fut cUlebree par
M. Jordy, Superieur. Mgr Lacaste, enlourd de ses Vicaires gentraux, Nos Seigneurs Domas et Lecat, donna l'absoute. De nomn
breux chanoines, dignitaires et pritres dtaient venus rendre us
dernier hommage & ce fidle serviteur du diocese. Puis avec des
hymnes et des psaumes, oif la peine se mZlait a I'espoir, nous
avons conduit a sa dernire demeure celui qui fut le bon Pre
Giraud.
Mon Pere, plaise a Dieu que vous n'ayez pas semi en vain
dans nos sillons. Dans la gerbe que vous nous avez tendue A
pleins bras, nous choisissons un epi qui sera la semence de
denain. Et cet dpi gonfle par le feu de I'ardente charite restera
pour nous un prdcieux heritage, 'hdritage d'un Pere qre nous
avons perdu et d'un protecteur que nous avons certainement
gagnd.

LE PROBLEME DES ExIGRES ET SAINT VINCENT DE PA.LL.

28 JurI 1960. - Saint Vincent de Paul et les Emigris. Au cours
des troubles de son temps, devant la clarti de son esprit comprehensif, et surtout devant la charit6 de son cceur, Vincent de
Paul a vu surgir ce probleme des Rgfugids, des 6migr6s qui,
dans notre monde et & notre epoque, a pris une etonnante
ampleur. Actuellement le probleme des personnes diplacies se
dresse devant toutes les autorit6s tant civiles qu'eccl6siastiques
et, a divers titres, pose d'angoissantes questions. En attendant, les
essais de solution dans leur ensemble et dans les d6tails
accueillent toutes les bonnes volont6s : porter quelques remedes
h ces indicibles souffrances, a ces urgents besoins.
Ainsi done la France, depuis longtemps accueillante et lib6rale,
comme on le sait, pour des rffugids et des expuls6s de tout genre,
a son contingent de ces emigrds, plus ou moins volontaires :
travailleurs ou non, soumis toutefois a un 16gitime controle. De
simples chiffres, plus haut que les affirmations faciles, soulianent
1'ampleur du probleme fort complexe a de ces 6trangers P.
Les statistiques officielles signalent ainsi que sont admis en
France diverses colonies : les Italiens atteignent largement le
million et augmentent sans cesse, notamment & la suite de
conventions dans le march6 du travail. Pour s'occuper d'eux au
point de vue spirituel, ils ont quelque 70 Missionnaires et plus de
40 aumbneries...
Polonais, plus de 500000 (chiffre stable) actuellement : 80
Missionnaires et 74 stations...
Espagnols, largement plus de 350000, sans compter les naturalis6s : 30 Missionnaires et 15 missions, etc., etc... Les colonies de
rdfugies comptent des chiffres impressionnant, reprisentant
nombre de nations d'Europe, sans oublier la troupe des r6fugies
orientaux...
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AUMONIERS D'EMUGRCS AUPRES DES RELIQUES
DE SAINT VINCENT.
Dans cette branche d'activites apostoliques et missionnaires,
des centaines de pretres et de religieuses se devouent et se
donnent an service de tels fideles si dignes de sympathie et
compassion. Simples reprisentants de cette section de I'apostolat,
plus de 160 pretres de 30 nationalit6s prennent part ces jours-ci
a leur premier Congres de Missionnaires des emigrants. Quelques
conferences ou entretiens ne pretendent pas 6videmment r6soudre
tous les problemes, ni encore moins satisfaire ce bouillonnement
d'id6es parfois contraires : car il y a de multiples besoins pour
ces fideles si divers, si oppos6s dans leurs tendances et leur
milieu de vie. Mais, comme pour tous les congrbs, des problemes
se posent ; des contacts se nouent. Ce soir, dans la chapelle, rue
de Sevres, devant les reliques de saint Vincent, si compatissant
aux refugis, si sensible aux malheureux de son temps, se groupe
l'assistance diverse et gdnereuse des aum6niers actuels. Le cardinal Feltin prdside. Le Tres Honore PNre est prdsent. Dans cette
priere, dans cette messe que chante Mgr Rupp, on sent passer un
peu de la gravite et de la complexitd de la situation.
LE PROBLEME DES

ExIIGRES

E\

FRANCE.

Pour comprendre le sens de cette reunion, rien de tel
qu'6couter le dialogue de Jean Pdlissier et de Mgr Rupp, auxiliaire et Vicaire g6n6ral rlu cardinal Feltin pour les 6trangers,
secr6taire de la Commission 6piscopale francaise de l'emigration
et directeur national des ceuvres catholiques pour I'6migration.
I y a profit et obligation a se faire une Ame vincentienne
devant ces 6migrants : il y a intIr&t a comprendre le d6vouement
et les activitis de plusieurs de nos confreres et Sceurs (Italiens,
Espagnols, Polonais, etc...) qui se d6pensent quasi exclusivement
A cette masse si digne des g6ndrositis d'une vie charitable.
ETUDIANTS, RURAUX ET OUVRIERS.

- Ce Congres des 28, 29 et 30 juin est, ce me semble, Monseigneur, le premier du genre ?
- En effet. Nous avions eu dtja des recontres de priBre i
roccasion du centenaire des apparitions de Lourdes, et, Fan
dernier, pour le centenaire de la mort du Cure d'Ars. Cette annde,
S. Exc. Mgr Lamy, prdsident de la Commission episcopale de
l'dmigration, rdpondant au vceu de NN. SS. les Eveques membres
de cette Commission, a tenu a rassembler tous les pretres chargds
des dmigrants, afin de confronter leurs experiences et leurs
besoins spirituels, et de f&ter en commun I'ap6tre universel de la
charitd que fut saint Vincent de Paul.
Comme il s'agit de pretres de nationalitis diverses, nous
avons sollicitd de la Sacree Congregation Consistoriale I'autorisation de tenir cette rencontre, et S. Em. le cardinal Mimmi
nous a rdpondu par une lettre nous apportant ses encouragements.

~ii
c:
-*--·

I

ml'~

ti

U
U
U

j

a

<I

VI

Ii

Kfl*

-

155-

Comme nous collaborons dgalement avec les pouvoirs publics,
et plus specialement avec le ministere de la Population, nous
avons demande i M. Wolff, de ce mime ministare, de venir nous
donner une confirence sur · 'eAmigration et I'economie europeenne v. Nous pourrons etre ainsi informis des questions complexes concernant la prochaine entrde en vigueur du March6
commun europeen. Tout cela exige, comme I'a dit S.S. Jean XXIII,
une adaptation bien ordonnee aux nouvelles exigences, si I'on
veut etre prdpard a t'volution en cours.
- Quel est le but de ce Congres ?
- Vous me demandez quel est le but premier de ce Congres?
Je vous rdpondrai ceci : qu'il se rdsume en ces mois : faire
icho a la grande consigne donnee rdcemment par l'Assemblie
pleniere de notre episcopat : toute I'Eglise de France doit devenir
nissionnaire.
Missionnaires, nos pritres le sont deja. C'est leur titre, c'est
leur fonction. Mais le corps des a missionnaires des emigrants
doit devenir plus coherent, plus souiple, plus mobile, pour mieux
correspondre aux desirs de NN. SS. les Ev4ques. II doit aussi
veiller a ce que son rythme apostolique, tout en restant luimmne, recherche la synchronisation avec le grand mouvement
missionnaire frangais, de IAction catholique, des organismes
differencids qui, en France, ceuvrent pour la reconqurte au Christ
des masses laborieuses.
Ce double objectif : tension missionnaire, mission apostolique,
resume d'avance nos travaux.
- En quoi consistera ce Congres ?
- Il sera ouvert le 28, a 19 heures, a la chapelle des Lazaristes
- 95, rue de Svres - par la messe que je celdbrerai i la tombe
de saint Vincent de Paul, sous la prdsidence de S. Em. le cardinal
Feltin. Mgr Gillet, directeur national adjoint des (Euvres catholiques pour I'migration, y prononcera l'allocution.
Nous aurons egalement le grand honneur d'accueillir S. Exc.
Mgr Bertoli, nonce apostolique en France, qui viendra le 29 juin
celIbrer une messe aux intentions de nos congressistes.NN. SS. Lec'erc et Mdnager prdsideront diverses cdrdmonies religieuses du
Congrbs. D'autres edvques, ainsi que le TJ.H-. Slattery, Supdrieur
general des Pretres de la Mission, nous ont annonce leur venue.
Durant ces journees de prieres et d'etudes (les 29 et 30),
en plus d'une confirence de M. Jean Gonthier, Pritre de la
Mission, sur K saint Vincent de Paul, les refugids et emigrds *,
trois sujets seront etudigs (i la Maison-M&re des Sceurs de SainteMarie, 8, rue Joseph-Bara) :
1. Celui des immigrds otudiants et intellectuels, avec M. l'abbe
Payon et les aumoniers d'dtudiants.
2. Celui des immigrls en milieu rural, avec le R.P. Mollin, des
Freres Missionnairesdes Campagnes ; M. l'abbe Lanquetin, aum6nier general du M.R.F.; M. le chanoine Gimenez, ddldgui regional

I
tlrr,

p.

Zf

ýýatt
00*0

--

~L·.~.

2 juillet 1960. -

Pelrinage et croisiere en descendant la Seine on vu

de NOTRE-DAME DE PARIS.

-

157 -

pour le Sud-Guest. II faut noter que les immigres se rdpartissent

a peu pros pour moitid dans le secteur rural et dans le monde
ouvrier.
3. Celui des immigres dans ce monde ouvrier, avec Mile du
Rostu, secretaire gendrale de I'A.C.G.F.; le R.P. Patrick Robert,
du C.P.MJ.; M. I'abbd Mossand, de la J.O.C., et M. Fabre, de la
C.F.T.C.
POUR UNE COLLABORATION DANS LA COMPREHEN•SION.
- Je vois que vous avez rassembl6 la les reprdsentants de
nmbreux mouvements ?
Ce Congres vise, en effet, a favoriser la confrontation de
;.is cCux qui, a des titres divers, ont mandat et responsabilitd
,*nters les immigrds : ddjt, nous collaborons avec le Secours
Catholique, la Conference internationale catholique des migrations et Pax Christi et d'autres organismes internationaux qui
o''t bien voulu nous accorder leur participation active & ce
Congras.
Mais nous souhaitons faire davantage : susciter un 6change,
sans doute une discussion, qui montrera l'ampleur et la complexitd du probleme de I'immigration, saisonniere ou ddfinitve,
avec, par exemple, I'Action catholique gendrale fiminine (qui
vient de consacrer une session a ce sujet); les mouvements
spdcialises, le Centre pastoral des Missions a I'intdrieur, la
C.F.T.C., etc...
- Ce sera aussi l'occasion de rappeler l'oeuvre ddji rdalisee
par 1'Eglise en France ?
- Assurement. Depuis la promulgation de la Constitution
apostolique Exsul Familia, en 1953, onze dioceses ont constitud
des paroisses cum cura animarum, et d'autres entrent dans le
mouvenment, notamment Autun, Versailles, Metz et bient6t Meaux,
Montpellier et Nancy, si Dieu le veut.
Les membres de la Commission dpiscopale sont presque tous
des dveques residentiels : les neuf dioceses qu'ils reprCpetnt,
d'Arras & Metz, ont ensemble un million d'immigrds. Et maints
autres eveques, de Mgr Fougerat i Mgr Mazerat, de Mgr Rougd Ž
Mgr Maziers, s'attachent aussi i cette question, et i promouvoir,
pour 'assistance spirituelle des immigres, des pritres qui soient
moins des spdcialistes que des missionnaires.
Nous veillons particulierement a I'assistance des nouveaux
immigrds, des Portugais,par exemple. La Direction nationale des
(Euvres catholiques pour I'migration organise encore la Journee
nationale de I'emigration, conformgment au vceu exprime par le
Saint-Siege, Journme dont I'Assemblde des cardinaux et archeveques de France fixe la date (en 1960, le 13 novembre prochain).
- La Commission episcopale de 1'6migration joue un r6le de
premier plan?
- L'ensemble des probltmes concernant l'apostolat aupres
des nmigrds en France rel&ve, en effet, de la Commission episco-
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pale de I'emigration, dont le salut canonique est precisd par Ie
droit pontifical (Constitution apostolique Exsul Familia).
Le secretaire de cette Commission, peur, d'apres le droit,
recevoir de la Sacree Congregation Consistoriale le titre et les
fonctions de directeur national des (Euvres catholiques pour l'eigration : c'est le cas en France depuis 1953.
Le prdsident de la Commission episcopale de l'emigration et
le directeur national des CEuvres catholiques pour l'emigration
constituent I'organe executif qui, d'apres le droit de I'Eglise,
dirige et contr6le touie I'activitr des catholiques en France dans
le domaine de l'emigration. Le president de cette Commission est
S. Exc. Mgr Lamy, archeveque de Sens, et je suis moi-meme le
directeur national, secretaire de cette Commission.
Le Saint-Siege a bien voulu designer deux adjoints au directeur national, I'un pour les problemes de I'migration francaise
(Frangais z fI'tranger), Mgr Ramondot ; 'autre pour ceux de
['immigration en France, Mgr Gillet. L'archeveque-president a
nomme M. I'abbd Gouillon secretaire de la direction nationale des
(Euvres catholiques pour tl'migration.
En accord avec les eveques intdressds, la Commission epis.
copale de I'emigration a designe huit ddtlguis rdgionaux.
- Cette institution des ddlIgu6s r6gionaux est chose nouvelle?
- Oui, nous avons ainsi, dans les principaux centres, moins
des < spdcialistes » que des animateurs et des coordonnateurs.
- Qui sont ces huit d616gues r6gionaux ?
- Pour Paris: Mgr Rupp, archevechd de Paris,30, rue Barbetde-Jouy, Paris.
Versailles : Mgr Gillet, Neuville (Seine-et-Oise);
Lyon : Mgr Duquaire, archevdche de Lyon (Rh6ne);
Nord : M. le chanoine Verrier, 22, rue LMopold-Dusart, Raismes
(Nord), pour la province eccldsiastique de Cambraiet les dioceses
d'Amiens et de Soissons ;
Sud-Est : M. le chanoine de Saint-Pourgain, cathddrale de
Monaco, pour la province eccldsiastique d'Aix et I'archidiocese
de Marseille ;
Sud-Ouest : M. le chanoine Gimenez, 16, rue de la Rotonde,
Biziers, pour les provinces eccldsiastiques de Toulouse, d'Avignon
et d'Albi ;
Region lorraine: R.P. Adam, 1, rue de Chatillon, Metz
(Moselle) ;
Est : R.P. Pelletier, 5, rue Turgot, Dijon (C6te-d'Or), province
de Besangon, exceptes les dioceses de Metz, Strasbourg, Nancy et
Verdun.
Ajoutons, pour terminer, que, durant ce Congres, S. Exc.
Mgr Lamy fera une conference sur les Korientations actuelles de
I'Eglise de France en matiere d'dmigrations, et nous donnera
ses consignes.
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Prkcisons enfin que les fideles sont invites a s'assocter nombreux d la manifestation populaire qui clora le Congres, le 30,
a 19 heures, en l'dglise Saint-Vincent-de-Paul, 92, boulevard JeanJaur6s, a Clichy. S. Exc. Mgr Lamy y chantera la messe pontificale d'action de grdces et prdsidera la procession des reliques
de saint Vincent de Paul. Les Petits Chanteurs de la Renaissance
priteront leur concours.
Ainsi prcise et evoqud le programme du Congres se deroula
dans le calme et I'atmosphere de la charit6 vincentienne.
EXiAMENS

ET INTERROGATIONS.

27 WJIN 1960. - Ces jours-ci, dans la fi6vreuse plriode des
examens pour des milliers d'61eves, le probleme est de rdpondre
a de candides questions qui essaient de se rendre compte de la
qualitd des esprits et de l'assimilation d'un enseignement recu.
Ecrit on oral? Ecrit et oral? Les deux formules ont leurs
d6fenseurs. Leur valeur est diversement admise par les reglements.
A ce propos, un homme du metier, un penseur, devant la quasisuppression de Vloral du baccalaureat, quasi cantonne dans
'dcrit, M. Jean Guitton exalte l'art, le charme et aussi les difficultes du dialogue. La conversation n'est pas une suite de monologues juxtaposds. C'est I'art d'dcouter, de rentrer patiemment
dans la pensee d'autrui. Cet enchainement tout en se faisant
ondtdant, doit rester honnetement vertebrd. 11 y a un art
d'ecouter, tout comme il y a I'art d'interroger : helas l'oral se
meurt.
L'oral se meurt. L'oral est mort. Ddsormais ne passeront
I'oral que les candidats infdrieurs dans l'dpreuve d'dcrit : oral de
rachat, oral de contrdle, dit-on. J'avais tentd d'emppcher cette
mort de I'oral. L'an passe, avec Paul Guth, j'avais poussi un cri.
1 me valut bien des lettres. Un professeur ddsabuse m'ecrivait :
SOn voit bien que vous ne savez plus ce qu'est un oral de
baccalaur6at : le dialogue sourd d'un maitre abeti de fatigue
et d'un candidat abruti par les tranquilisants ».
II est vrai que le probleme de l'oral au bac est insoluble i
cause des grands nombres. A moins de ddsorganiser l'enseignement public et de rdduire l'annie au second trimestre, on ne peut
obliger les professeurs a faire passer des oraux tout I'automne et
'wut I'dtd. Je crois d'ailleurs que la mort de l'oral entrainera
oient6t la mort de l'dcrit et que le bac deviendra un examen de
fin d'etudes, fondd sur les notes des deux dernieres anndes et
passd dans chaque dtablissement.
Mais cette mort de l'oral est pour moi le signe d'une autre
mort : celle du dialogue. Ce divin exercice, que les Grecs avaient
invente, se pratique de moins en moins, malgrd la profusion des
colloques, des banquets, des rencontres. Chacun attend que
l'autre ait fini son discours pour placer son chant solitaire. Que
de patience, que d'oubli de soi, de sympathie naissante, il faut
pour se priter a la parole d'un autre ! Dans bien des cas, I'art
de consoler conseille d'entendre celui qui souffre sans l'inter-
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rompre, sans lui donner rdponse, en dvitant surtout l'impossible
consolation. J'ai toujours trouvi digne d'admiration ce texte ot
il est dit que Jesus enfant au milieu des Docteurs les a dcoutait
et les interrogeaita.
Car il est dur d'interroger.Jadis, je preferais faire un cours
plut6t que de poser des questions : leffort est moindre. Le capo
ral dit : De quoi sont les pieds? parce qu'il a lu dans la regle:
u Les pieds sont I'objet de soins incessants P. Interroger n'est pas
dcl&ncher une formule. C'est chercher la question pertinente,
celle qui ne prdjuge pas la rdponse, qui pose problmme, qui
laisse un jeune esprit osciller puis choisir. On admire les rdponses
de Jeanne d'Arc. II faut convenir que les juges de Rouen lui
proposaient des obstacles spdcieux et magnifiques.
Une question bien posde aide l'intelligencc. Les questions
des enfants font plisser les vieux fronts. J'en avait fait jadis
collection. a Pourquoi Dieu ne tue-t-il pas le diable, alors il n'y
aurait plus de m6chants dans le monde ? - a Pourquoi ne
voit-on qu'une chose avec les deux yeux ? Et celleci, qui est
insondable : c Papa, j'y pense : pourquoi est-ce que je ne suis
pas Solange et que Solange n'est pas moi ? , - x Tais-toi, dit le
pere, tu es insupportable>. Mais pourrait-il repondre a ce
nmystere premier ?
Ne laissons pas aux enfants le privilege d'interroger,qui est
soutverain ! L'avouerai-je? Hier encore, apris avoir pose :ne
question, je me disais : Mais que rdpondrais-je moi-mime ? II v
a des dges dans la vie. La jeunesse doit rdpondre. L'dge mir
n'est pas contraint. C'est un de ses lIgers avantages.
Les contemporains re dialoguent guere. Demain, la teldvision tuera ce qui reste du dialogue. Mai' les hommes ont-ils
jamnais vraiment dialogud autrement qu'en politesse, en apparence ? Platon juxtaposait un Socrate doctoral a un disciple tout
naif. A part I'echange des vraies amitids, la vie se passe a
entendre distraitement, a rdpondre a c6td, puis i entrer dans
l'indifference ou la certitude. Un parlementaire me disait:
SNotre talent est de diplacer les questions v.
L'oral du bachot n'est pas mort ! II sera reserve aux rates de
I'ecrit. Et I'on verra I'etrange spectacle : les incertains, les malchanceux et les nmdiocres disposeront seuls de ce qui dtait a
mnes yeux jadis le privilege suprdme : parler avec un homme
grave et bienveillant, dtre soumis i son intelligence, voir son mcil
fouiller votre mimoire et votre dime, sentir en soi un gouffre se
creuser, I'angoisse nattre et de I'angoisse surgir une rdponse, pour
tout dire en un mot : etre interrogd.
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CENTENAIRE DU P. HUC A CAYLUS
(le 3 juillet 1960)
11 y a cent ans mourait un illustre fils de Monsieur Vincent,
le Pere Hue, une des plus hautes figures missionnaires du
xixe siecle.
Les circonstances oi il se trouva amenerent le P. Huc A

parcourir la Chine, la Mongolie et le Thibet, en veritable missionnaire et en mime temps en observateur scientifique de grande
,aleur.
Sa ville natale, Caylus oil il vit le jour en 1813 tenait a
honorer sa memoire, elle y a rdussi magnifiquement.
Le samedi soir, 2 juillet, alors que la nuit commengait A
se glisser dans le creux oi se blottit Caylus, une brume 6trange
et romantique trainait en longues 6charpes de mousseline blanche
au-dessus de la vallie de la Bonnette. Plus de 200 personnes
dtaient rassemblies sous la vieille halle pour 6couter une
conference de M. Almaric, agr6g6 d'histoire et professeur a
Toulouse. Fils lui-mnme d'une vieille famille de Caylus. il avait
accept6 volontiers de parler d'un Caylusien.
II en parla avec cceur, comme d'une vieille connaissance,
comme d'un ami. Le P. Huc a laissC de son voyage a travers
les d6serts, les montagnes et le froid, un journal de bord extraordinairement vivant, la confdrerce de M. Almaric fut, elle
aussi, extremement vivante, I'orateur nous entrainait h la suite
du P. Hue, nous faisait asseoir dans les auberges tartares, nous
introduisait dans les lamaseries et jusqu'au palais du Regent
du dalai-larna. Le r6cit du voyage du P. Huc se lit encore comme
un roman, notre conf6rencier nous y int6ressa si bien qu'il
r-ussit a passionner son auditoire pendant deux grandes heures.
Le lendemain, dimanche 3 juillet, la foule 6tait rassemblde
a l'entrde de Caylus, sur la route de Montauban. Le Conseil
municipal avait decid6 de donner a cette rue principale de
Caylus le nom du P. Hue, parce qu'on y voit encore sa maison
natale. Sous un ciel encore incertain, nous attendions le d6but
de la ceremonie, alors que la fanfare essayait de temps a autre
ses cuivres et ses tambours. A 1'heure pr6vue par les organisateurs, M. le Pr6fet descendit de voiture, coupa le ruban qui
barrait symboliquement l'entr6e de rue, et alla d6voiler la
plaque appos&e sur la premibre maison . droite en descendant:
* Avenue Pere-Evariste-Huc, explorateur, 1813-1860 *.
Suivit un court moment de recueillement gdn6ral, que devait
suivre la rituelle Marseillaise. Puis, cent metres plus loin, M. le Prfet d6posa une gerbe de fleurs devant la maison natale du P. Huc.
A II heures eut lieu la grand'messe solennelle dans la
merveilleuse 6glise de Caylus. L'admirable proportion d'ombres
et de lumiere 61anc6es, les coloris des vitraux anciens, I'ajustement savant de la pierre, tout cet ensemble cree une atmos-
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phere de priere qui eleve naturellement I'ame vers le ciel dans
la clart6, le depouillement et une certaine joie grave.
La messe fut dite par le P. Chow, Lazariste chinois originaire
du Hopeh, qui est la Province de P6kin. La chorale de Ville
nouvelle, venue tout expres de Montauban, executa de tres
beaux morceaux.
Apres l'Evangile, le P. Rabaux, Lazariste, comme le P. Huc
et ancien professeur au Grand S6minaire regional de Pekin,
entreprit de nous montrer le role missionnaire du P. Huc. II
avait tenu, dit-il, en arrivant en Chine, a revetir les habits,
devenus des reliques, d'un autre fils du Quercy, le P. Perboyre,
mort quelques mois plus t6t en 1840: c'est dans les pas da
martyr qu'il pretendait marcher >.
Apres la messe, qui vit une affluence consid6rable, la municipalit6 offrit un vin d'honneur, a la mairie. Chacun pouvait
s'essayer A d6chiffrer, sur un v6nerable registre expos6 sur une
table, I'acte de naissance de Regis-Evariste Hue, tel qu'il fut
transcrit en 1813.
M. le President de I'Acad6mie de Montauban, puis M. le
Maire de Caylus, exalterent la m6moire du P. Huc et 1'exemple
qu'il repr6sente pour les jeunes gendrations. M. le docteur Huc
dit en termes 6mus sa joie et celle de sa famille de se trouver
associe a cette c6r6monie.
Puis ce fut, sous la halle, pr6side par M. le Pr6fet, le banquet officiel qui reunit 70 convives, dans une atmosphere b
laquelle le decor prktait une certaine solennit6 historique. A la
fin du repas, M. le President de la Soci6t6 arch6ologique de
Montauban retraga en un tableau tres vivant, les principales
6tapes de la vie du P. Huc. M. le Prdfet, prenant la parole le
dernier, tint a souligner chez le P. Hue les oualitis morales
qui firent de lui I'un de ces grands Fiancais qui ont porte au
loin le vrai visage et le rayonnement de leur patrie.
DISCOURS DE M. LE PRtFET DE MONTAUBAX
AU CENTEXAIRE DU P.

HCC,

A CAYLUS

Mesdames, Messieurs,
Au cours de ces journdes, des voix plus autorisdes que la
mienne ont rappeld, en presence de sa famille que j'ai le
plaisir de salter ici, le grand souvenir du P. Evariste Huc, enfant
de Caylus, grand explorateur et grand Frangais.
Aussi, ai-je In certain scrupule ii prendre moi aussi la
parole, alors que la legon d'energie que fut sa trop courte existence a dedji et relatee par des orateurs ai la fois dloquents et
enthousiastes.
Et cependant, je suis particulierement heureux de venir ulne
lois encore dans votre charmante capitale du Causse, pour honorer !a memroire d'un hoinime dont les qualitis rdpondent
si
hien a li terre aipre, sedvre, mais attachante, dont ii est issu.
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Encore a-t-il fallu que les historiens et notanmment les
Rouergats, se battent pour restituer i Caylus la paternitd de
notre grand Missionnaire.
Le P. Evariste Huc est bien d'ici, et pour les gendrations
qui montent, la plaque apposee ce matin sur votre avenue principale, rappellera le souvenir de cet homme anime d'une foi,
d'une volonte, d'un courage inebranlable, qui entreprit, il y a
plus d'a•r sicle, un voyage extraordinaire, qui bien stir serait
maintenant plus facile, mais qui i cette dpoque reprdsentait,
en dehors de son caract&re spirituel et gdographique, une
prouesse tout a fait remarquable.
Ie me plais a les imaginer tous les deux, le Prre Gabet et lui,
en ce pays inconnu dont ils ignoraient jusqu'a la langue, oil tout
leur etait hostile, le climat, la nature, les 4tres, les mceurs des
indigenes pour aboutir enfin i la capitale du pays le plus
ignore du monde, oi• is devaient heureusement trouver I'accueil
correct puis amnable et meme cordial du Regent du Tibet.
A ce suiet, quelle belle legon de tolerance et d'amour au
sens le plus elevd du terme, nous donne la relation des rapports
entre ces deux homines, animds d'une foi differente, mais unis
cependant par un mime desir de comprdhension et de charitd.
Sous sa robe de Lazariste, le P. Huc avait i se faire comprendre, opprecier et meme aimer de ce monde inconnu, soumis
a des lois morales et religieuses apparemment eloigndes des
enseignements qu'il avait lui-meme requ au temps de son seminaire
en France.
Alors qu'il croyait trouver au Tibet les mceurs les plus
etranges, il dccouvrit au contraire, avec la joie que l'on peut
inag'"i.r, , sur le chemin gradue de la perfection du culte
lamaique, bien des rapports avec ce qu'il avait laissd dans sa
lointaine patrie.
11 s'est posd la question dans son journal, de l'origine comnune des civilisations chrdtienne et bouddhique. a Bien qti'il
n'exisle, dit-il, aucune preuve positive d'un emprunt a notre
civilisation, il est permis ndanmoins d'etablir des conjectures
qui portent tous les caracteres de la plus haute probabilitd
e.
La bontd n'a pas de patrie. Le cceur de l'homme, s'il est
charitable, s'cpanouit sous toutes les latitudes et l'une de ses
plus grandes satisfactions - qui montre la parfaite reussite
morale et intellectuelle de sa mission, avant I'hostilitd qu'il
devait rencontrer en Chine - c'est sans doute au moment de
quitter Lhassa qu'il I'a dprouvee, en ecoutant les paroles d'adieu
si affectueuses que lid adressait le Rdgent :
" Vous partez... mais qui peut connaitre les choses a venit ?
" Vous ites des hommes d'un courage dtonnant, puisque vous
avez pit venir jusqu'ici. Je sais que vous avez dans le cwutr une
granlde et sainte rdsolution. Je pense que vous ne l'oublierez
famains, pour moi, je m'en souviendrai toujours D.
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Et ce fut le retour et la fin de sa trop courte vie, si bien
remplie et si riche d'enseignements.
Eh bien ! Mesdames et Messieurs, je crois qu'il est inutile
de rappeler que c'est a des hommes de la trempe du P. Evariste
Huc que la France a di ce qu'on a appeld K son empire -. Bien
stir, beaucoup de ces possessions lointaines ont accdde a I'ind6pendance. Leurs structures politiques sont en perpetuel devenir,
mais il est permis d'esperer, et m~me, j'en suis persuade, de
croire, que I'abnigation, la force d'dme, le patriotisme d'hommes
tels que Savorgnan de Brazza, Lyautey, le Pere de Foucauld, et
bien d'autres permettront i notre pays de conserver parmn
ces peuples de race jaime ou noire, quelque chose du rayonnement
extraordinaire qui fut le sien.
Sans doute, notre drapeau aux trois couleurs ne flottera plus
sur- les edifices publics, mais nos instituteurs, nos missionnaires,
"nos medecins, nos ingenieurs devront assuter la relkve, et en
faisant beneficier les jeunes Etats ainsi formes des bien/aits de
inore civilisation et de notre culture, ils poursuivroni I'ceuvre
des pionniers dtu xs e siecle qui, comme le P. Evariste Huc, ont
si brillammnent ceuvrd pour la fraternitl entre les hommes et la
grandeur pacifique de leur Patrie.
Apres le repas, les hbtes d'un jour de Caylus se disperserent
dans la region pour en admirer les richesses touristiques et
rcntrerent heureux d'une journee si parfaitemcnt organisee et
remplie.
Nous en reme:cions tous ia Municipalit6 de Caylus et le
Cons.il general du Tarn-et-Garonne, mais egalement les societes
savantes de Montauban, Academie et Societd archeologique et
le Svndicat d'initiative, auxquels nous devons cette rdussite.

NOTICE D'EMILE MAYNADIER.

12 JUILLET. - A Quito, la mort de M. Emile Maynadier
vient pciner la Province Lazariste d'Equateur et la Congregation
dc la Mission. Son zele s'est surtout manifest6 en Equateur oi
il passa quarante-huit ans de sa vie religieuse.
N6 le 31 dicembre 1876, a Moutfa, au diocese d'Albi, d'une
excellente famille bien chrdtienne, Emile entra d'abord au Petit
Seminaire diocesain... mais peu apres se rendit au Berceau de
Saint-Vincent de Paul, dcole apostolique des Lazaristes, ouverte
pres de Dax au pays de saint Vincent de Paul.
1 fut, apr6s ses itudes secondaires, admis au seminaire
interne (au noviciat) de Dax (Notre-Dame du Pouy), le 20 septembre 1895, il y fit les voeux, le 16 avril 1899, en presence du
Sup&rieur, le saint M. Verniere, Montpelliirain h 1'ame vibrante
et chaude.
Emile Maynadier continua ses etudes th6ologiques A Dax et
le 2 juin 1903 il recevait 1'ordination sacerdotale des mains de
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Mgr Montety, ce Lazariste qui avait passe plusieurs annees en
Perse et qui, le 9 juin 1901, A Viviers, avait ordonn6 pr6tre
l'illustre Charles de Foucauld, I'ermite du Sahara.
Plac6 tout d'abord en Abyssinie Emile Maynadier s'y depensa
deux ans, dans tout un ensemble de difficult6s. En 1905, ii
partait pour la Perse oui six ans durant, il s'adonna a divers
ministere : Khosrowah et Ourmiah.
En 1912, il rejoignait son nouveau champ d'apostolat:
I'Equateur. En 1912, ce fut le poste de Quito : Notre-Dame de
Guapulo. En 1913, 1'enseignement au Petit Seminaire de Quito.
Mais 1914 avec la Grande Guerre le ramena en France (infirmier et ministere sacerdotal).
En 1918, au lendemain du glorieux armistice, ii rejoignait son
cher Equateur.
La ce furent differents postes qui lui menagerent encore de
multiples occasions de se d6penser au service des ames dans la
joie et la generosit6. Guayaquil en 1919 ; Quito (Grand Seminaire)
comme Econome.
En 1932, ii est nommi
Superieur de la Maison Centrale de
Quito et tout ensemble Chapelain du Grand H6pital Saint-Jean
de Dieu.
Puis ce fut le retour a Guaycquil sur la c6te oi de nombreuses
aumoneries sollicitent le zele des confreres de la maison. En
1934, il fut Superieur de la inaisn et le rieia jusqu'eni 1952.
AiAsi jusqu'au bout de sa g6ndreuse existence, il se d6pensa
& Guayaquil.
C'est de l1 que sa belle Ame s'est envol6e le 12 juillet 1960,
huit jours avant la f&te de saint Vincent de Paul dont il resta
jusqu'au bout un Fils plein d'entrain et de joyeux ddvouement.
(D'apres Christus : revue de la Province de l'Equateur,
septembre 1960.)
GASTON CAZET -

JUBILE SACERDOTAL

PRLME-COMBE

UN FEL QUI NE S'ETEINT PAS -

JUBILt ET MESSE DE PREIMICES

II voulait etre cultivateur. Puis un jour ses c traversiers,
natals lui semblerent un peu 6troits : le jeune c6venol revait
d'un autre champ...
C'est ainsi qu'il arriva a Prime-Combe le 6 octobre 1896,
conduit par le prieur de La Roque.
c La vocation naissante, recommandde A Notre-Dame par
Ie bon cur6, eut t6t fait de s'6panouir dans un sol si fertile
pour les fruits de 1'esprit et de I'ame.
Bachelier au bout de quatre ann6es, Gaston Cazet choisissait
d'etre Pretre de la Mission.

-166Mais, souffle a present la lourmente antireligicuse qui disperse les missionnaires. La Raison, myope et pantoullarde, donne
des conseils: <, Allons, mon garcon, rentre chez toi. C'en est
fini des religieux, reprends ta b&che . Le garcon s'obstine.
Plut6t l'exil.
II fut donc Prere de la Mission a Dax. le 17 juillet 1910, et
s'en vint celbrer, sans apparit, une de ses premieres me~ses
dans la vieille chapelle de Prime-Comte. C'est le coeur brise que
le jcune pretre retrouvait sa chere Ecole Apostolique quasi
descrte Lt menaqant ruine.
Cependant, I'heure de la reconstruction n'avait pas encore
sonnd. Le jeune Pere Cazet se trouvait hors la loi dans notre
pays et c'est en Hollande, a Wernhout, qu'il dut s'en aller faire
ses premieres experiences de professeur et d'educateur, sous la
magistrale direction de M. Louis Dillies, le neveu de son premier
Superieur i Prime-Combe.
1914... Le Pere Cazet rentre en France avec tous les religieux
pour defendre le pays, y retrouver sa place, et bient6t... de
lourdes responsabilites.
Des la fin des hostilitis, sur la demande du cardinal de
Cabrieres, alors eveque de Montpellier, le Pere Cazet est nomme
Superieur de I'6cole Saint-Benoit d'Ardouane, pour une oeuvre
de rdorganisation. 11 devait y demeurer dix ans, portant a 230,
le chiffre de 80 eleves, trouve en arrivant.
Mais de la Montagne Noire, le Pere Cazet se trouve transf'rd sur le plateau lorrain.
A Cuxvr, meme miracle. Admirablement seconde, il faut
le dire, par ses 6conomes, MM. Caplanne, Lassus, puis Deblander,
fratcrnellement aide par ses 6quipes de Lazaristes, le Pere Cazet
construit, agrandi: sans cesse, et peuple les 6tablissements de
ces pierres vivantes qui, dans le Sacerdoce ou le laicat, gardent
aujourd'hui, beaucoup plus que le simple souvenir, 1'empreinte
inddldbile de cet exceptionnel tailleur d'hommes que fut le
P-re Cazet.
A Cuv'y, quittt en 1934 pour un autre chantier, le nombre
dc, apostoliques est passe en six ans de 62 1 200.
Le voici de retour a la source : Prime-Combe.
Mais deja il sent venir le grain. Sans perdre de temps,
le nouveau Sup6rieur 6difie un 6tablissement moderne pour ses
apostoliques. La guerre est la. Prime-Combe peut naanmoins
poursuivre sa mission d'education et de charit6... Sous des
formes dangercuses parfois.
Cependant le q vaisseau o traverse la temp&te sans dommage :
Notrc-Dame veille et il y a un chef a la barre.
En 1945, le Pere Cazet est, a nouveau, Superieur d'Ardouane.
Mais l'Age et la maladie se font sentir... Aprbs trente-et-un ans
de sup6riorat, le Pere Cazet accepte a de diminuer pour que
I'(Euvre croisse >.
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Mais aujourd'hui, 2 octobre 1960, le vieux pretre a bien
merite I'hommage public de respectueuse gratitude que lui
adresse M. le Visiteur de la Province de Toulouse et tout PrimeCombe, au nom de ses anciens dleves et amis. Le Pere Cazet
fete en ce jour ses cinquante ans de sacerdoce. Et une fois de
plus le voici devant le micro d'oi il exhorta si souvent les
pelerins de Notre-Dame:
< Videte vocationem vestram... Attention ia votre vocation ».
La Combe entiere semble faire silence...
Le Pere nous parle, avec cette 6tonnante familiarit6 dont il
a le secret, des signes de Dieu dans une vie, dans sa propre vie ;
et il nous invite a percevoir ces discrets appels de Dieu b travers
les 6venements...
votre vocation ».
< Videte vocationem vestram... Attention (
n'estA
Prime-Combe
1960
2
octobre
Mais cette journ6e du
elle pas elle-m6me un signe? Ce jeune pretre, le Pere JeanMarie Estrade et ces pretres jeunes, le Pere Provincial, les Peres
Ri\ icre, Gilbert, Chagot, Jean-Pierre Renouard, qui entourent leur
ancien maitre sur le podium, et Notre-Dame de Prime-Combe,
leur Patronne, ne sont-ils pas une invite au plus haut service ?
Oui, d'autres pr6tres se lIveront dans le sillage du P. Cazet,
qui essayeront d'6tre comme lui, au service de 1'Eglise, des
humanistes et des r6alisateurs, des hommes de Dieu et des
combattants de la terre.
27 JLILLET 1960. - A Castel Gandolfo, le Pape Jean XXIII
recoit en audience quelque 120 delegu6s de la cinquieme Assemblec
generale de la Conference internationale de la Charitd (Caritas
internationalis).Le theme de l'actuelle reunion est d'6tudier une
pastorale de la Charite dans notre monde contemporain.
Fond6e h Paris, en 1947, 1'Association se presente aujourd'hui
au Souverain Pontife non seulement dans la varidt6 des 43 nations
associees et 1'exotisme des costumes de quelques-uns de ses
membres, afro-asiatiques, mais elle est IA dans I'unite de son
sens apostolique : faire partout penetrer le plus possible I'amour
de Dieu et actualiser le sens de la charitd, I'adapter a notre temps,
a l'excmple notamment et b la suite de saint Vincent de Paul.
C'est ce que dit le Pape dans sa paternelle r6ponse (Osservatore
Romano, du 29 juillet 1961).
Chers Fils,
Ce Nous est une joie de souhaiter aujourd'hui la bienvenue
aux membres de la cinquieme Assemblee gdenrale de la Conference internationale des charitis catholiques, venue celebrer &
Rome le dixibme anniversairede sa fondation.
I! Nous plait d'abord, ciers Fils, de vous rappeler,comme un
agrtdble souvenir, que Nous avions vu poser les premiers jalons
de cette Caritas internationalis en 1947 ! Paris, lorsque Nous
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etions en France le representant du Saint-Sidge. Que de chenmi,
parcouru depuis lors par cette grande organisation qui groupe
maintenant quarante-trois nations dont Nous avons le plaisir
de saluer ici les dignes representants! Quel bon travail accompli
aussi dans I'esprit de I'Evangile, dont vous etes les actifs temoins,
et dont votre charite vous fait les ap6tres efficaces ! C'est de
tout cceur que Nous faisons monter Notre priere, ai laquelle la
v6tre s'unit. Nous en sommes stirs, pour remercier le Seigneur
de tant de graces reques et de tant d'euvres realisees dans ce
beau ministrre de la charite.
Mais que de d6tresses a soulager encore dans le monde !
C'est pourquoi vous avez voulu consacrer les travaux de cette
AssemblIe i e la ndcessite d'une pastorale de la charite dans le
monde contemporain ,. Bien au-dela de I'euvre effectud.c par la
Conference internationale des charitds catholiques, if reste encore
en effet beaucoup it faire pour rendre les catholiques du monde
enmier plus soucieux de s'acquitter de leurs devoirs en

ce

domaine, et pour donner plus d'efficacirt
I'ensemble de leurs
concours au plan international.
II s'agit, conune vous I'avez deja si bien compris, de creer
che: les catholiques comme un climat de charite, dans une sorte
d'lntlation contagieuse oh chacun se sente presse de donner ce
qu'il a, de faire ce qu'il peut, de tout son cceur. II s'agit encore,
dans un monde trop souvent sensible aux rapports de force et
trop uniquement soucieux d'appliquer une justice quelquefois
bien etroite, de rehabiliter la vraie notion de charite, et de
remettre en honneur les humbles ceuvres de misericorde, a dont
I'Eglise reconmmande si chaudement la pratique it ses enfants r
(Message de S.S. Jean XXIII pour I'ouverture de la campagne de
la FA.O. contre la faim. L'Osservatore Romano, 3 juillet 1960.)
It s'agit surtout de coordonncr I'action charitable au plan
international, pour que la solidaritd des catholiques avec leurs
jfr~es dans le besoin, et tout specialement ceux qui sont cruellement frapp6s par une soudaine catastrophe,puisse se manifester
avec rapiditj et efficacite, et c'est li votre tdche irremplaqable.
En organisant,par l'utilisation des moyens techniques appropries,
la charitd des catholiques i l'echelle du monde entier, vous permettez it I'Eglise d'etre constamment prdsente et agissante partout
oi quelqu'un souffre dans le monde. Vous realisez ainsi une
adaptation effective de la charite aux besoins des vrais pauvres
d'aujourd'hui dont it faut soulager la detresse, et rendez aussi
plus efficaces les secours apportds par les catholiques pour
soulager la misere humaine.
Ce faisant, vous ites de bons imitateurs de saint Vincent de
Paul dont I'Eglise vient de feter, avec l'dclat qui convenait,
le Tricentenaire. Vous mettez en pratique la consigne que Nous
donnions alors it cette occasion : L
La charitd, nourrie et exercde
par les mobiles et les intentions touiours et uniquement surnaturelles d'un saint Vincent de Paul, exige pour notre temps
en plus des voies traditionnelles- des initiatives et des mdthodes
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nouvelles a (Lettre de SS. Jean XXIII t William Slattery, Superieur grenral de la Congregation de la Mission, le 20 fdvrier 1960,
AA.S, vol. LII, pp. 147 sq.). Comme it y a trois sikcles saint
Vincent de Paul suscitait de multiples vocations de devouement

ROME (8 mai 190). -

Le T.H.P. SLATTERY premnt

ses hommages au Pape JEAN XXIII

au service des deshdritds, tout en coordonnant leurs efforts, ri
faut aujourd'huiencore susciter dans I'Eglise les ap6tres gdnereiux
et disintdressds dont la misere du monde a besoin. II faut
aujourd'hui aussi que la charite des catholiques soi: pour tons
les hommes un temoignage perceptible de la mission salvifique
universelle de I'Eglise du Christ.
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ROME (8 mai 1960). - La T.H.M. Francine LEPICARD bise la main du Pape JEAN XXIII
A I'arriere-plan, M. Luigi BETTA, Visiteur de la Province de Rome
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\'<ois vous felicitous, chers Fils, d'avoir pris aicaur Nos
;ations paternelles i tout I'univers catholique dans Notre
oi Lettre-Encyclique Princeps Pastorum pour que tous pr..t ,cette charitd qui est le signe distinctif du chretien,
se tient eloignee de loute discrimination raciale, qui
.;qui
les bras et le ccur i tous, freres et ennemis * (AA.S.,
I . 1959, p. 853). Chacun suit la part importante que vous
',rise dans le bel effort de solidarite qui s'est manifestk e
Srs le monde en faveur des victimes des recentes catastrophes,
:*!)cialement au Chili. Et Nous encourageons et benissons de
-,nurvos projets d'aide fraternelle aux pays d'Afrique, d'Asie,
Inc;rique latine, aide immediate indispensable pour procurer
.in a ceux qui souffrent de la faim, aide a plus long terme
-t non momins importante pour permettre a ces pays en
!e dilveloppement d'accider a unre saine economie qui pera Icurs ressortissants une vie plus humaine.
Nous aimons enfin vous redire en terminant cet aimable
entretien de ce matin I'encouragement que Nous donnions
nauwere aux reprdsentantsdes (Euvres de misericorde de Rome :
- Sachez, vous aussi, 6tre pleins de foi et de l'Esprit-Saint, de
gr,0ce et de force, comme le saint Ldvite Etienne, pour rdpondre
dig-emennt aux espirances que I'Eglise met en vous, et pour
accomplir dans un effort de perfection les differentes ceuvres
colifides i votre compassion de chretiens (L'Osservatore Romano, 22-23 fevrier 1960). C'est dans cette confiance qu'avec tons
Aos vewux et Nos meilleurs encouragements paternels pour la
botne poursuite de votre tdche, Nous invoquons sur vous I'abonldance des graices divines en gage desquelles Nous vous accordons
de crand rtpur une large Benddiction Apostolique.

PERIGUEUX :

RETRAITE

COLLECTIVE.

28 AOUT. - Une retraite collective des pr&tres de la Province
Toulouse rassemble, au Grand S6minaire de Perigueux, quelque
-'*\ante-dix Lazaristes qui ont pu se procurer, s'assurer la
-ilce de ces jours de riflexion et de paix, tout proche de
Si'elcau-l'Eveque oh saint Vincent requt la grice du sacerdoce,
Sv a 360 ans, le 23 septembre 1600. Avant d'ouvrir cette retraits
Sminunautaire, une grand'messe chantde par M. Poymiro, Visi',r. nous rassemble a I'dglise paroissiale : la mEme oh dans
' chapelle du chateau 6piscopal, Vincent, sans apparit aucun
Srquasi sans assistance, recut la pretrise des mains de Mgr Franois Bourdeille, qui devait mourir quelque vingt jours plus tard
(cf Felix Contassot, dans Annales 1950, p. 161-203).
A 1'dvangile, une homdlie de M. Leon Tiran souligne le souci
des tmes chez saint Vincent qui recut ici cet esprit apostolique,
ce sens sacerdotal qui doit animer tout v6ritable pretre de ia
Mission.
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Le soir, en ouvrant la retraite prechee, M. le Visiteur d6tailla
et rappela quelques aspects de la doctrine du sacerdoce dont
vecut saint Vincent. Ces traits restent 6ternellement notables,
pour familiers qu'ils se trouvent, A ceux qui frequentent les
ceuvres de saint Vincent. DMs lors, quel heureux et solide resume

nous en a present6 M. Deiarue, dans son livre : L'ldeal Missionnaire.
Puis dans le d6roulement de ces journes, ponctude par les
meditations, la priere fut marqude notamment, le brtviaire totalement recit6 en commun. Cette heureuse recitation est wautenue
& I'harmrrnium par quelques accords sans chant ni melodie, par
les doigts experts de I'un des musiciens de I'Assemblee, M. Beunet,
Superieur de Bordeaux.
Chaque soir, en fin de journde, un confrere groupait, a sa
faqon et avec une flamme contenue, quelques rdflexions et sentiments de la journ6e. Au total semaine de graces, soigneusement
prcpar&e par les organisateurs de cette reunion en I'ann6e du
Tricentenaire.
BERCEAU DE SAINT-VINCE'NT:
RETRAITE DES FRiRES COADJUTEURS.

Cette session a peine terminee, M. Poymiro partait pour le
Berceau. La, avec M. Coudron, SupIrieur de Marseille, il assuralt
la faveur d'une autre retraite collective pour tous les freres
coadjuteurs de la Province.
Et de m6me qu'h Pdrigueux, une matin6e a ChAteau-l'Eveque
avait ouvert la retraite au Berceau de Saint-Vincent, un pelerinage a Lourdes allait confier i la Vierge les fruits de cette
autre retraite.
*
M. EDOUARD ROBERT : ESQUISSE BIOGRAPHIQUE.
4 SEPTEMBRE. - Entr6 dans sa quatre-vingt-dixieme annee, depuis le 11 mai dernier, M. Edouard Robert s'dteint a l'infirmerie, au
debut de l'aprs-midi de ce premier dimanche de septembre.
Sans secousses, bonnement, simplement (suivant les formules et
procedds vincentiens qui lui 1taient coutumiers), et quasi sans
temoin il s'en va prendre place dans la Mission du Ciel. Plus
que jamais, en ces derniers mois de vie, devant une cecit6 qui

allait toujours s'accentuant, il vivait intensdment de I'au-deli

par le souvenir, la priere et les yeux de la foi.
Expose sur le lit de parade, dans la Salle des Reliques, sa
depouille mortelle y regoit sans retard la visite et les prieres des
confreres de la maison et celles de nombreuses Filles de la
Charit6, qui ont justement appr~•ie
I'enseignement, les conf6

rences et surtout l'inlassable et g6n6reux ddvouement du vy6nr6
defunt.
Le 7 septembre, dans la simplicite liturgique qu'il a toujours
fortement appricide, ont lieu des obseques de ce vaillant Pretre de
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la Mission. L'assistance est vraiment copieuse, vu la dispersion des
vacances qui vont vers leur fin. Dans le sentiment d'un reel devoir
de g-atitude et de priere filiale, confreres et Sceurs sont accourus
de divcrses maisons et regions de France. Assist6 de MM. Dulau
et Timmermans (prOposes au secretariat et a l'6conomat g6enral),
le T.H.P Slattery preside aux obseques et chante la messe des
funerailles pour cet ancien Vicaire g6enral de la Mission. La
famille de M. Robert, li aussi, dignement repr6sentee, et Mgr Crivelli, par sa pr6sence, dit les sentiments de condoleances de
Mgr Bertoli, Nonce apostolique qui, ces jours-ci, est venu prier
pour le cher defunt.
Devant ce cercueil et au soir de cette vie qui trouve aujourd'hui son achvement, on revoit le cher M. Robert dont l'activitd
reste caractdrisee par une exemplaire fid6lit6 , l'ensemble et au
detail des devoirs d'un enfant de saint Vincent. Anime jusqu'k
la moelle de l'esprit du Saint Fondateur, il l'a vu et vdcu dans
l'imitation o& se sont successivement affirmis tant de saints
confreres, notamment ce v6n6r6 Pere Fiat que M. Robert approcha
de si pres comme secr6taire particulier. Aussi lui conserva-t-ii jusqu'au bout une ind6fectible v6enration et un respect qui se
developpaient dans 1'dtude de ses exemples, de sa doctrine, de
son esprit. Depuis nombre d'annees les tomes des Annales renferment les nombreux chapitres de cette vie inachevee du P. Fiat
qu'il avait et entrevue et entreprise, qu'il dcrivait au fur et &
mesure de la publication. Ce fut d'ailleurs pour lui un long theme
a reflexions, un cadre commode et indefiniment extensible ou se
deroule I'analyse de multiples faits et gestes qui corroborent les
enseignements dudit Pere Fiat, recueillis notamment dans sa
-orrespondance qu'il lut et suivit de prbs. Jour apres jour, ces
Ephemerides du Pere Fiat restent un cadre que M. Robert garnissait devant des situations diverses, ici et 1A, soigneusement relevees.
C'est dans cette optique que le biographe insdrait et accentuait
Icgitimement les iddes et les sentiments qui lui etaient personnellement chers, et oiu il transposait son experience, ses attitudes
d'ame, ses observations.
Les soixante-dix ans de la vie lazariste de M. Robert s'ecoulerent avec une profonde et inlassable rdgularit: en trois maisons
qu'il sut aimer et apprecier. II passa sept ans a Dax (Notre-Damedu-Pouy) oi il poursuivit ses etudes et fut ordonni ; onze ans
au Berceau de Saint-Vincent de Paul, et quelque cinquante-deux
ans a la Maison-Mere. Dans cette demeure, fait notable, durant
quarante-six ans, ii conserva la m&me chambre qu'il garda fidelement, jalousement, la trouvant toujours aussi attrayante, y
respirant cette atmosphere favorable: calme, priere et etude.
Dans ce cadre austere qu'il ne fit rien pour moderniser, son sens
du travail, de I'obscur devoir d'etat, des prescriptions de la
regle s'epanouissaient dans une vie rude, dans I'habitude de la
mortification alligrement endoss6e, et le continuel d6veloppement
d'une vertu energique. Totalement oublieux de lui-meme, il se
d6pensait sans compter A son devoir, au service des autres, a la
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gloire de Dieu. Son milieu familial et la formation de sos
premieres ann6es I'avaient ainsi aiguill6 vers une energie, qu'il
avait sans cesse d&veloppte, aguerrie et affermie.
Ne le 11 mai 1871, a Montdidier, en Picardie, il aimait a rappeler
que les soldats prussiens de l'occupation de 1870 l'avaient berc6
tout enfant. Membre d'une famille honorable et profondement
chrdtienne, il fut tout jeune confid au college Saint-Vincent de
sa ville natale. II conserva pour ses maitres, Lazaristes et autres
(car it y avait maints collaborateurs), il garda pour la discipline
austere de 1'dducation d'alors, une fiddlit6 et une comprehension
avisee qu'il evoqua a plusieurs reprises, au cours des rdunions
d'anciens cl6ves. On comprend des lors que ces maitres gencreux
et austeres exercerent sur iui un irresistible attrait : il en avait
saisi i'esprit et s'en dtait imprdgnd.
Marqud par cette dducation virile et solide, il demanda son
admission au sdminaire interne de Paris : il y fut admis le
26 septembre 1889 et se trouva sous la direction de M. Alauzet
dont il redit I'dloge maintes fois. Au bout d'un an, il fut envoyd,
axec quelques autres, au seminaire interne de Dax qui venait de
s'ouvrir sons la direction d'un autre maitre, M. Rouvelet et d'un
saint Supdrieur, M. Vernitre, Frere Robert allait a Dax pour
servir de moniteur, de modele, d'ange (selon la terminologie
expressive du sdminaire interne). II s'avdra l'une des perles precieuses mises dans cette fondation nouvelle, sur les bords de
1'Adour, au pays de saint Vincent. Frere Robert y poursuivit ses
&tudes avec le soin et le serieux meticuleux qu'il apporta desormais en toute sa vie. Dans I'ancien oratoire de la maison des
Missionnaires, actuellement transformee, et depuis remplacee par
la pieuse chapelle dddiee a Notre-Dame de la Mddaille Miraculouse,
il recut la pretrise des mains de notre confrere dacquois, Mgr Jacques-Hector Thomas, ancien deldgud apostolique en Perse (27 juin
1897). Aux lendemains du sacerdoce, M. Robert fut envoy6 comme
professeur a l'ecole apostolique du Berceau de Saint-Vincent de
Paul. a six kilometres de la maison de Dax. II y trouvait comme
Superieur, un savoureux Picard, M. Stdphane Serpette, qui pour
sa part passa toute son existence au Berceau de Saint-Vincent
de Paul. II y rencontrait aussi de dignes confreres, diff6rents
dvidemment d'attitudes et de qualitds, mais qu'il sut sagement
apprecier et vendrer : notamment MM. Degland, Praneuf, Desmet,
Basile. Mellier, Thouvenin, etc... M. Robert professa tout d'abord
!es lettres et bient6t y ajouta l'enseignement de I'anglais : ce qui
lui valut (chose rare en ces temps-la), quelques stages de vacances
et de perfectionnement pratique en Irlande, dont la charitable
simplicit6 le ravit d'aise et d'oii il rapportait de savoureuses
anecdotes. Bient6t il fut charge du cours de philosophie, dans la
pr6paration de la seconde partie du baccalaurdat : un de ses
eleves (tout different certes comme esprit), fut le subtil et avisd
M. Thdobald Lalanne.
Mais d&s ses premieres annees en maison, M. Robert se
montr. inlassablement et pour toujours un homme de regle, de
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devoir et de gendrosit6 dans le devoir d'6tat, consciencieusement
adonn6 a sa besogne quotidienne.
En 1905, il etait appel6 a Paris, comme secretaire particulier
du Tres Honord Pere Fiat. Deux ans plus tard, il devenait directeur
des 6tudiants de la Maison-Mere. Sa fermet6, sa bonte virilement
forte, sa comprehension et son amour de la jeunesse lui fournirent
de multiples occasions de manier, selon la classique expression,
sa main de fer dans ce gant d'un velours, un peu reche pourtant.
Dans ce comportement chacun comprenait et retenait le sens
du devoir : cet ideal dans la formation de tout homme. Quatre
ans durant, il s'adonna a ce difficile emploi, consolant pourtant,
meme dans ses rudes aspects.
En 1911, il revenait au Berceau comme Superieur, succedant
a M. Serpette qui s'6tait endormi dans le Seigneur, apres une
carriere toute passee dans cette maison. Pour 6tre Picards, tous
deux. ces deux hommes ne se ressemblaient guere, tout en
s'estimant fort, I'un l'autre. Pour M. Robert les trois ans de
superiorat lui procurerent de multiples occasions de montrer
son amour pour l'ceuvre (fete du soixantenaire) et toute la
complexit6 du personnel du Berceau : resum6 des fondations de
saint Vincent : double orphelinat de garcons et de filles, hospice
de vieillards, hommes et femmes, 6cole d'apprentissage et surtout
I'ecole apostolique qu'il regissait plus directement.
En 1914, a la nomination de M. Villette comme Superieur
Paris. En qualit6 de secretaire
general. M. Robert fut mand6e
general, il y venait prendre la succession de M. Alfred Milon,
demissionnaire. II ne devait plus quitter la Maison-Mere, en
dehors des missions et visites dont il fut successivement charge :
a Madagascar, en Perse, au Levant et ailleurs. II se montra
homme d'6tude, attache a son bureau. Sa plume a rempli de
nombreuses pages des Annales : tous les sujets, tant du passe que
du present, lui 6taient bons. Pour peu qu'on redise ces savoureuses
suites de pages on y trouve quantit6 de donnees interessantcs.
qu'il est necessaire de suivre de pres car les Tables de ceN
divers volumes ne fournissent guere I indication du contciu.
Le 12 d6cembre 1927, a la mort de M. Planson, M. Robert
6tait choisi comme substitut, par decision du T.H.P. Verdier et
M. Coste recevait la charge de secretaire g6ndral. En 1931,
M. Robert 6tait d!u comme second Assistant par l'Assemblee
eenerale, tandis que, deux ans plus tard, I'Assemblee le promouvait premier Assistant et administrateur du Supiricur general.
A la mort du T.H. Pere, M. Souvay (en d6cembre 1939), le billet
du d6funt Superieur general designait M. Robert comme Vicaire
general, charge de l'interim. L'heure 6tait sombre, la guerre mondiale venait de commencer. Ce qui devait normalement etre pour
M. Robert la charge dI que!ques six mois, allait, de par les
circonstances, se prolonger sept ans durant, jusqu'au 5 juillet
1947. Sept ans et quelles ann6es ! Sacrifices, ruines, deuils, violentes separations, 6preuves de tout genre ! Mais dans ces
sombres ann6es, comme le notait M. Castelin lors des entretiens
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consacres aux vertus du vendrd defunt, M. Robert cut I'occasion
de montrer et d'exercer ses hautes qualitis de prudence, son
profond amour pour la Congr6gation et la Compagnie des Filles
de la Charite. Pour ces dernmires notamment, il multiplia entretiens, conferences, visites et encouragements dans les epreuves
et I'isolement qui rendait plus sensibles les difficultds.
Ce que M. Robert avait etd auparavant trouva alors une
exceptionnelle occasion de se manifester : indomptable dnergie,
idelitd absolue aux moindres prescriptions de la Regle et aux
traditions de la Compagnie, totale fidelitd a l'esprit de saint
Vincent bien compris et appuye, sur de multiples exemples du
passe.
Comme chez plusieurs chefs religieux, dans sa conception de
l'autorit6, l'exemple passait et demeurait au premier plan. Bien
que solide de temperament, il n'etait pas exempt des soucis de
-ante. Ses nuits, passecs sur un mauvais fauteuil, 6taient peu
reposantes. Mais il vivait de son principe : I'Ame est le meilleur
tonique du corps. Sa puissance de volont6 s'avera remarquable
et il en donna inlassablement de multiples preuves.
Sensible et delicat sous une apparence plut6t froide et
distante, facilement enveloppe de silence, il n'avait pourtant rien
d'un sentimental. II etait essentiellement dans tout son comportement un homme ie foi, un homme de regle, un homme d'eglise.
Chez lui la foi etait pure, sans soudure, sans pieces. Dls lors a
travers les difficultes, diceptions et deboires, il a poursuivi son
chemin sans faiblir, conservant cet aspect ferme et tranquille,
energique et fort, calme et maitre de lui : unus idemque semper.
11 n'avait que le Seigneur en vue : vere Deum quaerit. 11 travaillait
pour Dieu et il a accepte les plus ingrates besognes sans jamais
reculer.
Dans son amour de 1'Eglise, le vtndr6 M. Robert s'attacha A
la verite doctrinale qui eclaire, a la loi morale qui conduit, aux
sacrements qui donnent, fortifient, reparent et augmentent sans
cesse la vie divine en nous : il v6cut de la priere de l'Eglise, de
la liturgie dont il avait soin de s'inspirer pratiquement. Dans
ce but, il eut longtemps a coeur de faire lire a la Communautd
quelques ouvrages de saine vulgarisation (Molien, Pius, Parsch,
Schuster, etc...), qui pr6na'ent I'aspect et I'esprit liturgique de la
priere eccldsiale.
Ainsi vdcut, inlassablement fidele a sa vocation, cette Ame
forte, toute au devoir, et animee de I'authentique charite de
saint Vincent, son pere tant aimr.
M. Robert n'a pas laissd de papiers personnels : en dehors
de quelques notes pour des travaux ; ses recherches, ses lectures :
simples aides-memoire sans pretentions.
Dans ses papiers, pourtant, deux pieces de vers : une podsie
de 1906 sur une jeune victime des incidents des inventaires 6
Paris: Gabriel de Lassus, et quelques rimes : propos de table,
lors d'un mariage d'une de ses nieces. Ces deux morceaux r6velent
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un aspect souriant du cher M. Robert qui, dans son austdrit6,
savait etre aimable et comprehensif. Ces strophes soulevent un
coin de cette Ame de choix.
Petite poesie en l'honneur de Gabriel de Lassus, mort martyr
en defendant 1'gglise Saint-Pierrcdu-Gros-Caillou (2 fevrier 1906).
11 n'avait pas vingt ans !
L'avenir devant lid s'ouvrait tout souriant
Son education, son nom et sa fortune,
Ses qualitds de cceur, les dons de son esprit
Tout faisait prisager une vie peu commune
HJlas comment penser qu'il serait si tot pris
Par la faux de la ;nort, n'etant qu'un jeune enfant
II n'avait pas vingt ans !
II n'avait pas vingt ans !
11 ne soupgonnait pas les complots des mechants
Quand retentit soudain une clameur affreuse:
Le clericalisme voil.i notre ennemi !
Plus de Dieu ! sus au prZtre, a la religieuse.
Qui combat les chretiens sera seul notre ami
De Lassus releva le ddfi menagant
II n'avait pas vingt ans !
II n'avait pas vingt ans !
A cet Age surtout, on n'est que plus ardent
v Je suis noble, je dois honorer mes aieux
Le croise,le ligueur, le vendden modele
De plus je suis chritien : Dieu le veut ! Dieu le veut !
Arborons I'etendard que portait la Pucelle
Boutons hors de chez nous ces impies mdcreants '.
II n'avait pas vingt ans !
I n'avait pas vingt ans !
11 se sent anim6 des ardeurs de Rolland
Chassant le sarrasin.Pr&s de l'autel it prie
Vous ne permettrer pas la profanation
De vos temples sacrgs, par les mains de I'impie
Acceptez de ma vie I'humble immolation
Pour assurer la paix des fiddles croyants
II n'avait pas vingt ans !
II n'avait pas vingt ans !
Sa priere exaucee I'a rendu confiant
L'oblation est faite, it faut des sacrifices
Des tigres inhumains vers IEglise s'avancent
L'enfer les a vomis de ses plus noirs offices
Sur la vierge et l'enfant avec rage ils s'dlancent
Ils ont vaincu les braves. Qu'y a-t-il d'dtonnant !
II n'avait pas vingt ans !
II n'avait pas vingt ans !
Frappd d'un coup de crosse, it baigne dans son sang
Nouveau Thomas Becket, il est mort pour son Dieu
Comme Tarcisius mort pour I'Eucharistie
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Timoin de Jesus-Chrit, ~du'crcur du saint iteu
De Lassus est martyr, c'est une noble hostie
II est mort pour la terre. Au del il est vivant
II n'avait pas vingt ans !
It n'avai*pas vingt ans !
Nous pleurons avec vous 6 mire au cwur aimant
11 dtait votre vie, il etait votre gloire
II n'est plus ! Ses beaux yeux deja se sent eteints
Et sa bouche est muette. 0 mort quelle victoire !
Non c'est une ddfaite. II est avec les saints
11 est plus beau plus noble : au Ciel ii est plus grand
It n'avait pas vingt ans !
II n'avait pas vingt ans !
Jesus roi des martyrs, Seigneur des nobles Francs
Vois ce vrai fits de France... if est mort en hdros
Fais connaitre ton nom et que ton rkgne arrive!
Que son sang repandu soit la fin de nos maux
Que la fraternitd sur notre terre arrive
Et que la liberte soit le prix de son sang
11 n'avait pas vingt ans !

E.R.

Lors du mariage d'une de ses nieces, au cours des agapes
familiales de cette noce, voici I'oncle-pr6tre qui se leve et a y
va >, non pas de sa chanson, empruntde au repertoire, mais de
sa piece de vers, une amabilite, une lecon, un morceau de son
cceur... C'est lui qui parle : la piece est suggestive.
Yvonne est un beau nom
Qui vient d'Yves, dit-on
Comme ton saint patron
Qui fut touiours tres bon
Sois bonne
Yvonne.
La suave bonte
A ton rige
Vaut mieux que la beautd
De visage.
En ton printemps, en ton hiver
En ton dtd, en ton automne
Comme la maman Bert
Sois toujours bonne
Yvonne !
Si tu veux faire honneur i ton nom de Baloche
Nom fameux es-concours de croche et triple croche
Garde en tes actions la divine musique
La plus belle harmonie. Sois toujours angdlique
Comme sainte Cdcile
Yvonne Baloche
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Sois sans reproche
Toujours gentille.
Mais dans tes veines aussi couie le sang de Robert
C'est un sang gindreux dont it faut dtre fier.
Sois comme tes ancitres, fais toujours ce que dois
Advienne que pourra, aime Dieu, marche droit
Yvonne Baloche Robert
Ton oncle te souhaite quatre-vingt-dix hivers
En cet exil
Et dans l'dternite les cdlestes concerts
Ainsi soit-il !
6 ocTOBRE. - De Chieri, nous parvient I'annonce de la mort
inopinee et litteralement subite du Superieur de la maison : ce
cher M. Guerrino Medri que nous avions vu a la Maison-Mere,
en juillet dernier, parmi les pelerins de la Province de Turin.
Le matin de ce jour, on trouve sans vie, dans son lit, ce jeune et
ardent confrere, serein et tranquille, plong6 dans le sommeil.
On attribue cette mort foudrovante a un infarctus qui n'a pas
pardonn6 et I'a emport6 sans que personne dans la maison n'ait
pu s'apercevoir de cette crise que rien, en dehors d'un leger
malaise, n'avait annonce les jours precedents. Les fundrailles
tradulisirent I'estime oi tout un chacun le tenait. Ce fut une
veritable apoth6ose.
Guerrino Medri itait nd le 18 mars 1915 a Fognano, diocese de
Faentina. Peu apres la naissance de Guerrino, ses parents ayant
emigre en Lorraine, s'etablissaient a Homicourt. II arrivait en
1927 i Cuvry, note Entre nous, bulletin de ra maison. Le cher
piccolo (ainsi l'appelait-on amicalement), avait deji fait d'excellentes etudes primaires. II brillait en frangais. Ses redactions
d'enfantltaient parfaites. Et quel soin ! Sc: calhers terminus,
ii pouvait les rendre aussi neufs qu'au sortir de la papeterie.
Et le ndme soin, ii le portait sur sa personne. C'ttait ddij un
litreraire, un artiste et un penseur ! Sa pensde scrutait les prohlimes religieux et s'alliait ia une profonde pidte. Tout jeune it
etait turbulent, et le sport, le sport actif, avait ses faveurs. Est-ce
h I'occasion d'une retraite? Ses camarades le retrouverent plus
grave, sans cesser d'etre v bon gargon». C'est tout naturellement
qu'il monta dans la voie des parfaits. L'ltalie nous le reprit quand
ses parents retournmrent au pays. Nous savons que ce fut une
bdnediction pour la Province lazariste de Turin. A la science et
au zele, il joignait la sagesse, la sagesse des saints. II dtait restd
uni par la pensde et la correspondance a la France, a la Lorraine.
Quand ii passait ai notre Maison-Mare de Paris, c'dtait des effusions avec ses anciens camarades-pretres. En souvenir dternel
sera le Juste.
Le 4 octobre 1933, Guerrino fut reCu dans la Congrdgation de
la Mission it Chieri. 1I fit ses etudes eccldsiastiques i Turin oil
il reput le sacerdoce le 29 juin 1940, des mains du cardinal Fossati,
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archevqui e de Turin. 11 travailla surtout i Casale Montferrato,
au Petit Seminaire diocesain oih il enseigna pendant dix-huit ans
et oiL ii fut Superieur pendant trois ans (1956-1959). En outre, ii
s'adonnait avec zCle a la predication, a la direction des <euvres de
charite de la ville, au ministere des prisons. En 1959, nommd
Consulteur provincial, il fut transferd a la direction de la maison
de Chieri (Casa della Pace) ; il y travailla avec la mnine ardeur.
Son esprit de charite le portait ia s'intdresser vivement aux Compagnies des Dames de la Charite, des Louises de Marillac. des
Petites amies des pauvres dont il etait le directeur. La, comne
partout, it avait conquis l'estime et la confiance universelles. II
ecrivait avec elegance et abondance, pritait sa plume aux publications vincentiennes, fit paraitre la seconde edition (de La
Silhouette de Monsieur Vincent, de M. Henry, collabora au Manuel
des Dames de la Charite, publia en numero special sur le Pere des
Pauvres, etc...
Son caractere etait digne de saint Vincent. Ceux qui I'ont
connu peuvent attester qu'il dtait doux, humble, optimisie,
aimable avec tous. Homme simple et droit, rdgulier et pieux,
pretre zedf, confesseur comprehensif et patient, sage Superieur...
Travailleur exceptionnellement doud et infatigable, il aimait Dieu
i Ia sueur de son front et it la force de ses bras. Comme saint
Vincent, il s'appliquait it former et it aider le clerge, a secourir
et it evangdliser les pauvres, t guid'.r les dmes consacries vers
la charite et la saintetd. De saint Vincent, il avait etudie la
spiritualite authentique et I'exposait dans des discours ardents,
dans des articles, des opuscules et des livres au succes meritd.
C'est pendant le Tricentenaire de la mort de son bienheureux
Pere dont il avait organisd les f&tes a Chieri que le Pere Guerrino
Mledri est parti le rejoindre au ciel.

6-9 OCTOBRE 1960. tenaire vincentien.

Clermont-Ferrand.Le triduum du Tricen-

La capitale de cette Auvergne d'oii sont sorties, avec la
famille des Marillac, maintes autres c6elbrites, le centre qui
lance quotidiennement sur les routes du monde actuel la famille,
la gamme du pneu Michelin, Clermont-Ferrand entoure, ces
jours-ci, de sa veneration et de sa gratitude, le nom et les
bienfaits de Vincent de Paul. De ce triduum, voici sans plus et
brievement, ce qu'en rapporte le Semeur du 16 octobre 1960:
De grandes fites religieuses ont marque, i Clermont, le
Tricentenaire de la mort de saint Vincent de Paul et de sainte
Louise de Marillac. Elles ont ddbute le soir du 5 octobre, avec
la confirence, salle du Foyer, du R.P. Poymiro, Visiteur provincial
de Toulouse, qui evoqua les grandes figures de Monsieur Vincent
et de sainte Louise de Marillac, auvergnate d'origine, evocation
illustrde par la projection du film du Tricentenaire de ces deux
ap6tres de la Charitd.
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Le jeudi 6 fut la journde des enfants : confirences du R.P.
Poymiro et projection du film, au Foyer, pour les filles, &
14 heures et d 16 heures pour les garcons.
Le triduum de prieres s'ouvrit a 21 heures, ce mime jour,
enrl'glise Saint-Genes-les-Carmes, oih, apres le sermon du R.P. Poymiro, fut donnd le salut solennel du Saint-Sacrement, et oit une
cacntale a saint Vincent de Paul fut chantde par la chorale de la
paroisse.
Le lendemain, i l'Institution Sainte-Alyre, les religieuses, de
14 ai 17 heures, eurent leur tour, avec conference, projection du
film et salut du Tres Saint-Sacrement. Ce jour-ld, la cdremonie
du triduum eut lieu i l'Uglise Saint-Pierre-les-Minimes. Le predicateur, dans son sermon, insista specialement sur la veritable
claritd, celle du Christ, telle que la sut constamment pratiquer
saint Vincent de Paul.
II devait, le lendemain soir, en I'tglise Saint-Eutrope, oil se
deroula la troisi&mr ceremonie du triduum, mettre l'accent sur la
feconlditd ei iextraordinaire rayonnement de l'ceuvre multiple
de saint Vincent de Paul et de sainte Louise de Marillac, si
vivante toujours apres trois siecles.
Chaquc soir, S. Exc. Mgr I'Eveque de Clermont vint presider,
an chceur, ces cerdmonies.
Leur couronnement, le dimanche 9, eut pour cadre magnifique
la cathedrale, oi, le matin, 4 9 h 45, Mgr de La Chanonie, assiste
de Mgr Dunaud, Vicaire gendral, de MM. les chanoines Pitelet
et Puvinel, diacres d'honneur, et de MM. les chanoines Bodle
et Barrier, diacre et sous-diacre, celebra la messe pontificale.
S. Exc. Mgr Dozolme, dveque coadjuteur du Puy, presidait au
chceur, entourd de Mgr Chaumont et de M. le chanoine Devalet,
Vicaires g6niraux.
Sous la direction de M. I'abbd Bldhaut, la maitrise, et la foule,
dirigde par M. I'abbd Berger, assuraient les chants.
A I'Evangile, Mgr .Le La Chanonie rappela quel souci constant
eut saint Vincent de Paul, pour 6tendre le regne de Dieu, de susciter. pour la moisson, les ouvriers dvangdliques : pretres, religieux
et ieligieuses. Detecteur de vocations, il fut aussi createur des
seminaires devant permettre a ces vocations de se cultiver et de
s'dpanouir. Et Mgr demanda i l'assistance de prier saint Vincent
de Paul pour obtenir, par son intercession, de nombreuses
vocations sacerdotales et religieuses.
LA MAGNIFIOUE C9REMONIE DE CLOTURE.

C'est la foule des grands jours qui, a 15 heures, se pressait
dans la cath6drale pour y assister.A cette cerdmonie d'apotheose,
saint Vincent de Paul etait vdritablement present par l'insigne
relique de son caeur, arrivde la veille i Clermont, regue place de
la Victoire par sa famille spirituelle, les Filles de la Charitd, et
qui avait passd la nuit a I'lnstitution des Jeunes aveugles, rue
Sainte-Rose.
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Portee ce dimanche a la cathedrale, elle avait etd placee, ainsi
que le reliquaire de sainte Louise de Marillac, sur un autel tris
joliment fleuri, dressd a droite du transept, et depuis le marin,
devant les reliques des deux saints, c'avait etd I'incessant defild
des fiddles leur adressant hommage et prieres.
Present par son cteur, saint Vincent de Paul, au cours de
l'eloquent panegyrique donnd, du haut de la chaire, par Mgr Dozolme, y fut encore par sa pensde directe. Car Mgr I'Evique
coadjuteur du Puy, voulant faire entrer ses auditeurs dans le
secret de ce cceur brilant de charit6 pour Dieu et pour tous ses
freres humains, mit en lumiere sa compassion pour toute souffrance, sa tendresse maternelle pour les pauvres, son admirable
equilibre, son sens pratique et le souci spirituel marquant ses
realisations.Cela i I'aide des textes mime du saint : fragments de
correspondance, d'entretiens, projets de reglements... qui furent
his par le Superieur de la maitrise, M. le chanoine Brugiire.
Apres le panegyrique, dcoutd dans le plus profond recueillemient, ce fut, autour de l'dglise, la procession, au cours de laquelle
la foule alternait cantiques, prieres, invocations, tandis que les
reliques des deux saints etaient portdes autour de la cathddrale.
Le salut du Saint-Sacrement suivit, et enfin le ddfild, en rangs
pressds, des fiddles admis a la vendration des reliques.

*
OZANAM

AU BERCEAU

DE

SAINT-VINCENT.

2 DECEMBRE. - En 1852, en ce soir du 2 ddcembre, Frderic
Ozanam arrive a Buglose, venant de Biarritz oU, apres une saison
t Eaux-Bonnes, il venait de sejourner depuis le 16 aoiLt dernier,
dans ce climat doux et reposant. Dans son alarmant 6tat de
sante, Ozanam aspire apres le ciel clement de Pise, vers lequel
il se met en route. H6las ! dix mois apres cette visite au Berceau
de saint Vincent de Paul, il devait mourir t Marseille, le
8 septembre 1853.
En cette iourn&e dn 9 deembrc 1852 - iu an apres ie
coup d'6tat napoleonien du 2 decembre 1851 - Fr6d6ric Ozanam
est tout heureux de pouvoir enfin saluer . le berceau de mon
bien aime patron qui a preserve ma jeunesse et rcpandu tant de
benedictions si imprevues sur nos humbles conferences x Pouy,
depuis l'Ordonnance royale du 3 d6cembre 1823, se nomme SaintVinicent-de-Paul...
Les Annales, au tome 121, p. 274-277, ont rappel6 la toute
premiere Conference de saint Vincent de Paul, a Paris, proche
Saint-Sulpice le mardi 23 avril 1833, il y a done quasi vingt ans.
Au Berceau de Saint-Vincent de Paul, l'(Euvre et les constructions
actuelles n'existaient pas encore, au moment de ce pelerinage de
Fr6deric Ozanam. Une communication de Rend Cuzacq, s'inspirant de la Correspondance d'Ozanam, nous permet de suivre ce
contact au pays natal de Vincent. Le ch&ne. la maison... sont WL
Le chine, presque milldnaire, a retenu tout sp6cialement les
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reflexions et I'attention d'Ozanam : v Le vieux chene abritait
Vincent, petit berger, gardant ses brebis. Ce bel arbre ne tient
plus au sol que par l'dcorce d'ua tronc devore par les ans ; mais
ses branches sont magnifiques ; dans cette saison avancee, elles
ont encore un vert feuillage... J'y voyais l'image des fondations de
saint Vincent de Paul qui ne semblent tenir a la terre par rien
d'humain et qui cependant triomphent des sicles et grandissent
dans les Rdvolutions...
SL'arbre a un tronc vendrable, assez large pour y dtablir
(1'an passd) un autel ou l'on a dit la messe. 11 ne tient plus au
sol que par la moitie de sa circonference, car le reste a dt' devord
par le temps. Encore la partie conservde est-elle dichiree par de
larges fentes d'un effet admirable pour un peintre. Ce tronc
vermoulu porte cependant des branches enormes qui s'etendent
de tous c6tds, ei qui se chargent d'un feuillage epais. On dit
que, chaque ann-d, !'arbre est le premier a prendre ses feuilles :
au mois de decembre, if en garde encore beaucoup. Je voudrais
qu'on I'dtaydt contre la violence des ouragans qui ont encore
dernierement deracind des milliers de pins, mais les gens disent
que ce serait douter de la Providence *.
Le souhait d'Ozanam et de quelques autres a dt6 rdalis6 peu
d'anndes aprs : des b6quilles soutiennent ces branches antiques.
Une grille de fer les d6fend contre des d6vots indiscrets. Le
ch6ne a 6et class6.
Tandis qu'Ozanam saluait I'arbre, image des fondations 6ternelles de son Saint Patron en son village natal, a oies et cochons •
semblaient a 1'entour ecouter ses commentaires et ses discours.
A son retour de Buglose, le cure de Pouy attendait Ozanam
avec un domestique, une 6chelle et une scie. II lui fit don d'une
branche coupde sur I'arbre antique qu'Ozanam envoya au Conseil
g6n6ral de son ceuvre.
Sa fille, a petite Marie s, 6tait toute joyeuse de voir s'6battre,
qui devaient 6tre les arriere-petits
n
sur la lande, de moutons
enfants de ceux que gardait le saint. Sa femme, Am6lie, s'approvisionna de feuilles, rameaux et glands. Selon le rite, on adressa
diverses feuilles a son frbre medecin Charles Ozanam, a des amis
comme Lallier ou Dufieux : ce dernier requt une c feuille de
l'arbre bdni : elle sdchera dans le livre oit vous la ddposerez,
mais la charitd ne flptrira jamais dans votre caeur W.
A quelques pas de l'arbre, il y avait la maison oi saint
Vincent de Paul naquit : celle d'une famille de paysans A leur
aise et bien 6tablis ».
* Entre l'arbre et la maison etait un oratoire a la place
duquel les Lazaristes font bdtir une chapelle, petite, mais dligante : its y joindront une maison de retraite, tenue par leurs
Missionnaires et un hospice confid aux Sceurs de Charitd. Saint
Vincent de Paul y prendra plus de plaisir quau plus beau
monument gothique a.
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A trois quarts de lieue, Buglose unit le culte du saint i
celui de la Vierge. L'eglise sera bient6t remplacee par une a belle
basilique byzamine ddji ai moitie bdtie. Le vieux sanctuaire a
une image de la Sainte Vierge, honorde de toute la contree, une
statue ancienne de saint Vincent de Paul , tout un grand
concours de pelenns.
Le samedi matin, Ozanam y communie, demandant sa gudrison et la sante pour sa femme et sa fille : a les trois guerisons ,
dit-il meme. Jamais il n'a det si confiant depuis longtemps;
pourtant le chapelain de Buglose A qui ii s'est confess; et qui
dessert le sanctuaire est un vieux pretre qui l'a mis en garde
et lui a pr&ch6 la resignation chretienne en ce monde. Sa charite,
sa simplicitd rappelaient a le bon patron saint Vincent de Paul,.
Au passage, Ozanam, donne quelques d6tails pittoresques sur
nos Landes. Vers Buglose, a le pays est affreux : coupd de marais,
sans culture ). Pres du sanctuaire de Notre-Dame, il y a une
Spauvre auberge» : encre, papier, plumes, en ce a fond des
Landes y sont 6videmment d6testables. La chandelle est piteuse.
Ozanam a mis quatre heures de Bayonne h Dax, en diligence. Dax est une ville gourmande. II y a fait un excellent
dejeuner ; la cit6 dacquoise a l'odeur de ses cuisines qui se
ressent de la grand route a.
Il y traite avec un voiturier qui considere comme un voyage
le bout de route : simple promenade, qui, en trois quarts d'heure,
conduit de Dax a Pouy.
Tel fut le rapide pelerinage (c'est son mot) de Fred6ric
Ozanam A saint Vincent de Paul et t Notre-Dame de Buglose.
Si bref fikt-il, il paraitra qu'il est de ceux qui, a bien des dgards,
se doivent d'&tre cites en nos Landes.
(D'apres le Bulletin de la Socidtd de Borda,
n* 298, 1960, p. 189-192.)

DAx : L'HOSPICE DE LANOT.

Saint Vincent de Paul au Lanot, statue par Collamarini.
D'apres une lettre du sculpteur du 23 octobre 1937, les quatre
bas-reliefs portent les quatre dates les plus significatives de
I'euvre du saint:
8 fWvrier 1619: Un galerien enchaind secouru par Monsieur
Vincent.
17 avril 1625: Vincent montre un crucifix & des personnes
du peuple assembl6es.
1638: Quatre Filles de la Charit6 tiennent dans leurs bras
des enfants.
25 mars 1642 : Deux religieuses en habit et deux novices.

ADOLPHE

29 NOVEMBRE. -

185 WATTELET : NOTICE

BIOGRAPHIQUE.

A la surprise g6nerale de la Maison-Mere, en

fin de matinee, en quelques minutes, une implacable embolie nous
enleve M. Adolphe Wattelet. A l'h6pital Saint-Michel, ii venait
de passer entre les mains du chirurgien et nous voici a cette
delicate sixieme journme post-operatoire !
Le matin m6me, avec entrain et confiance, le malade envisageait son prochain retour A l'infirmerie de la Maison-Mere.
Fait notable (sans que cela fut prevu), cette ultime operation
de par ailleurs ineluctable, avait enfin permis au chirurgien
d'extraire la balle allemande que le patient portait en lui depuis
trente-six ans. II en savait certes I'existence, mais cela ne le
genait pas outre mesure. Au ledemain de cette grave blessure
de guerre, le chirurgien d'alors n'avait pas jug6 opportun ni
prudent d'extraire le malencontreux projectile. Aussi, en novembre
1960, M. Wattelet avec une joie comprdhensible et une petite
fiertd fort 16gitime, montrait le projectile a ses visiteurs : c'dtait
un trophee sur sa table, A portde de son chevet ! Helas ! triomphe
bien ephmirre ! Malgr- les soins de 1'h6pital Saint-Michel, bien
usee par le travail et dans les deficiences d'un estomac d6bilitd,

cette existence prend fin.
N6 A Escaudain, canton de Denain, dans le Nord, le 26 janvier 1891, M. Wattelet suivit sa premiere vocation : elle fit
de lui, pour quelques annees, un modeste et g6ndreux instituteur
d'enseignement libre, dans le secteur primaire. Aux lendemains
de sa blessure, ne pouvant rentrer chez lui, il prit du service chez
M. Agnius, a l'ecole de Beaupr-au. Le 26 septembre 1919, obeissant
a un autre appel du Seigneur, il 6tait admis au seminaire interne
de Paris; il y fit les vaeux le 2 octobre 1921. Quelques mois
auparavant, notable 6venement dans ce temps de probation, ses
freres soulignerent gentiment la trentaine dudit postulant qui
paraissait a une vieillesse *, parmi la jeunesse d'alors. Puis ce
fut le temps des 6tudes : (en 1924. une ann6e i Dax). Enfin, le
29 juin 1925, il recevait la prtrise, a Paris, des mains de
Mgr Chaptal. Son premier placement, comme plusieurs autres

postes ulterieurs, le consacre a l'enseignement des jeunes : l
1'aimait et y apportait son cceur et son savoir-faire.
Tout d'abord, Beauprdauqu'il connaissait d6ej avec M. Agnius.
Puis brusque bifurcation en 1926: pour trois ans ce fut un
d6vouement obscur dans les comptes de la procure, A Islevorth
sous la conduite du cher M. Picot. Ces mois du bureau dans le

climat londonien, malgr6 quelque ministere, ne cadraient pas
outre mesure avec sa sant6 de mutile de guerre. 4ussi des 1929,
voici pour quatre ann6es m6diterrandennes, dans les bois, le
grand air et le calme, AIl'cole de Prime-Combe, avec MM. Gallon

et Jules Thiry. Suivirent quatre ans de Gentilly, avec le souriant
M. Edmond Crapez. Puis, nouvel emploi s'accommodant A son zele,
ce furent quelques mois de vicariat a la paroisse Sainte-Anne
d'Amiens, sous la conduite du cure, M. Huguet. Mais des la fin
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la guerre le ramenait h Paris, A la Procure avec M. Narguet.
En 1943, les circonstances lui fournissaient a nouveau douze mois

de Gentily, dans une vie plus aeree et plus mouvementde. Mais,
des 1944, ce fut a nouveau la monotonie des seances de caissier
aux bureaux de la Procure. II se donna A ce labeur qui le contraignait a aligner des chiffres, tenir des registres, assurer commissions et services a rendre. Ceux qui le connaissaient excusaient
quelques sursauts de la nature devant un travail qui exige

patiente energie.
Pour apprecier les hommes, ii faut savoir et comprendre ce
que la vertu leur coite et les sacrifices que leur impose une lutte
incessante et obscure. Pour sa part, M. Wattelet, animt d'un
reel esprit surnaturel que trad.uisaient notamment ses conferences
ou repetitions d'oraison, allait de 1'avant. C'est en se trainant,
en remorquant un corps ainsi affaibli qu'il arrivait extenue,
en cette fin de 1960. Cette issue fut p..ur tous une surprise. Mais
les merites s'6taient entass6s, il 6tait pr6t ; le Seigneur I'appelait:
insondable mystere des vies humaines !
M. RAYMoxD MAUREL (1871-1961).
12 JANX\IR 1961. - A Dax, a l'infirmerie de Notre-Dame du
Pouy, oiu ii se trouve depuis un an, M. Raymond Maurel voit
ses forces baisser chaque jour. En cette fin d'ann6e 1960, son
arne se maintient dans cette pr6sence de Dieu qui lui resta
to.uours facile et coutumiiere. Vivant de priere et impr6gne de
la parole de Dieu, inlassablement meditee, il est pret a cette
reunion que sa foi souhaite si ardemment, apr-s les ann6es de
cette longue vie si pleine qui va prendre fin, en ce 12 janvier 1%1.
Ne 6 Pevrens, dans 1'Aude, le 4 mars 1871, il poursuivit tout
comme son frere cadet, ses 6tudes au Grand Seminaire dioc6sain
de Carcassonne, que dirigeaient alors nos confreres. M. Raymond
Maurel y fut enfin ordonn6 pr6tre, le 29 iuin 1894, par Mgr Billad. Apris quatre ans de vicariat, il obtint enfin son admission
au seminaire interne, a Paris. Plac6 comme professeur, au Grand
Seminaire de Tours, des 1899, il fut envoy ah Dax, en 1903, apres
les bouleversements de cette ann6e-lh. Des 1905, pour remplacer
M. Pouget, il est mand6 a Paris ou, dix ans durant, il resta un
professeur d'Ecriture sainte dou6 d'un sens p6dagogique remarquable et ouvert. Modeste, il ne fit pas parler de lui, mais il
enseignait fort bien. La guerre de 1914 ramene i Dax
6leves
et professeurs. Parmi les sciences ecclesiastiques, histoire et
exeg-se trouvaient fort adaptd ce professeur aim6 et appricie.
Evreux le recoit en 1924 pour un an. Des 1925, il est envoyd a
Beauvais, comme Sup6rieur, ou il resta digne, attentif et pleinement sacerdotal. Enfin, en 1938, Montpellier lui permet, jusqu'en 1959, d'exercer un fructueux ministere sacerdotal de
conferences et de direction spirituelle. Avec Ame et ddvouement
il s'y d6pensa jusqu'au bout. Epuisd il est enfin reduit aux soins
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et au calme de 1'infirmerie Notre-Dame du Pouy: sans cesse, it
en rcmercie le Seigneur.
Tout comme M. Edouard Robert, M. Maurel a lui-meme
detruit et fait disparaitre non seulement ses papiers intimes et
personnels, mais meme ses notes de travail qu'il jugeait inutiles
a d'autres, tout comme il s'imposait de les reconstituer sur de
nouveaux frais, apres chaque cycle, dans son cours d'enseignement. Devant cette attitude, on reconnait une grandeur
d'ame, une tournure d'esprit voulant dviter A d'autres un souci
d'utiliser intempestivement des notes dont revues, livres et
bibliotheques regorgent. Le contact avec ces amas de livres
facilite aisement I'humilitd. Pour 6tre couches sur le papier,
nos dires, nos 6crits ne doivent pas nous enorgueillir. Tout
comme dans la rue, c'est un reconfort et une force d'ame de
passer inaperqu, fidele a son devoir et dans l'ombre. Que
d'inconnus et que de trdsors a d6couvrir dans cette necropole
silcncieuse des imprim6s !
Quoi qu'il en soit, echappant B ce sacrifice generalis6 de ses
papiers, une piece a survecu, dgarde dans la copie des Regles
du sdminaire que M. Maurel transcrivit, suivant l'usage, en 1898,
iors de son temps de probation.
Lors de sa soixantaine de sacerdoce en 1954, M. Maurel
rouvrant cet exemplaire, nota par ecrit comme il le faisait
habituellement, ses pensdes, ses rdflexions. Avec discretion et
pour notre commune 6dification, M. Diebold, Sup6rieur du
Seminaire de Montpellier, qui a bien connu la noble Ame du cher
M. Maurel, extrait et detailiie cette page.
ULTIMA VERBA
Tous les souvenirs de M. Maurel ont etd frappds de sentence
capitale - la seule sentence capitale qu'il ait ose porter en sa
onscience de canoniste pricis iusqu'au scrupule. Une inscription,
preparee par lui d'avance et dcrite en caractares bien lisibles,
portait ces mots :
DETRUIRE
S.V.P.
TOUS MANUSCRITS,
feuilles de toutes sortes.
26 juillet 1956.

Raymond Maurel.
Au changement des Supdrieurs de la maison, il avait son
cdremonial & lui. Tel un patriarche, a leur arrivie, il les conduisait a la chapelle et delicatement, il leur donnait deux informations personnelles: I'une relative au K petit travail qu'il
faisait *, et I'autre que l'on vient de lire.
Un petit cahier noir a survdcu a t'autodatd. Un bout d'enveloppe de lettre - sainte pauvretd, soyez bdnie ! - colle sur la
reliure identifiait le contenu du livret:
Regulae Seminarii
Interni. Octobre 1898 *.
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D'une belle ecriture moulde, ii avait transcrit le code du
seminaire selon la coutume de la petite Compagnie. Sur les
dernieres pages restees blanches, d'une autre ecrture, tremblotante mais toujours volontairement calligraphite, it a traci
le bilan spirituel de son existence.
De cela, un rapide echo sera fait, avec infiniment de respect
et en lui en demandant pardon par-dessus a le mur de la siparation n et en ce Christ qui nous unit, que hli a tant adore et
ainm dans son myst&re dul Sacerdoce et de lEucharistie. On
s'arretera au survol de sa vie et i quelques aspirations spirituelles. A lui la parole.
INCIPIT.

Ce cahier etait reste tel qu'au jour de mes Saints Vweux,
23 octobre 1900. Je le retrouve aujourd'hui, 8 juin 1954...
II recevra mes dernieres pens6es, mes regrets d'avoir si
mal repondu aux bienfaits de Dieu, non seulement de n'avoir
pas fait fructifier pour sa gloire les dons requs, mais de m'etre
rendu coupable d'innombrables fautes que je deplore de tout
coeur et pour lesquelles j'implore ses misdricordes, avec contiance cependant car il est Pere.
...Cette mis6ricorde, je I'implore encore pour les Ames qui
ont souffert de mes insuffisances, imprudences, impatiences,
rtflexions, attitudes, etc... Que cela ne nuise pas a la sanctification d'aucune Ame: Per Te supplere dignare, Domine !
BILAN DE

LA RETRAITE PE SOIXANTAINE.

Pour preparer avec ferveur le jour anniversaire,il fait une
retraite qui va se terminer par une ordination.
II regut alors une lettre du Tres Honore Pere, accueillie
avec une devotion filiale : a Lettre de N.T.H. Pere, a l'occasion
de mes soixante anndes de sacerdoce. R6ponse: sous votre
signature, je retrouve le cceur de saint Vincent. Merci .
Et voici le survol de sa vie.
Samedi 12 juin. Anniversaire de ma premiere communion.
Priere pour tous ceux qui assistaient A cette f6te dans I'dglise
d'Issel, pour tous les miens tres sp6cialement. Messe en actions
de grace... m'y maintenir au cours de la journie.
Mercredi 23 juin. Premier jour d'une retraite pendant la
derniere semaine de la soixantieme annie de mon sacerdoce...
J'ai rappelI le souvenir de mes fautes depuis ma premiere
communion, 12 juin 1881 jusqu'a mon entree a I'ecole SaintLouis, 1884 et en partie pendant les etudes secondaires, 18841889. Que de graces de toutes sortes gaspill6es, 6tudes, vie de
piete, formation a tous dgards.
Ma messe a ete une longue supplication...
Jeudi 24 juin. J'ai repris mon examen de retraite sur les
annees de mes 6tudes secondaires pour constater que, s'il
y a
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eu des heures de ferveur, il y a eu helas! un manque de
conscience du prix de cette periode de formation A tous egards...
Vendredi 25 juin. Mes annees de Grand Sdminaire et vicariat.
Merci, Seigneur ! Pardon, Seigneur !
Samedi... Noviciat. Grand Seminaire de Tours (1898-1903).
Un peu plus de confiance, mais sans doute parce que je ne
vois pas.
Dimanche 27 juin. Meditation dominee par le: « In caritate
perpetua dilexit nos Dominus, ideo attraxit nos ad cor miserans ,.
D'ou confiance malgrd ma misere.
Ensuite, je suis revenu sur les annees 1903-1914, pendant
lesquelles j'ai profess6 diverses matieres, principalement 1'Ecriture sainte a Dax et a Paris... Que de fautes, mon Dieu ! J'ai
encore ete occupe par diverses fonctions, catechismes, confession, allocutions, retraites...
Si, du moins, je m'etais defi6 de mes insuffisances tout en
ne refusant pas les services demand6s... Cceur misericordieux de
Jcsu....
Lundi 28... D'abord adoration et offrande A la Trinit6 sainte.
Ensuite retour sur les annues 1914-1924 h Dax. Constatation que
j'aurais pu faire beaucoup de bien, qu'on 1'attendait de moi;
que j'en avais les moyens ; or j'ai agi sans reflexion dans trop
de circonstances, suivant ma maniere de voir, ne pensant pas
5 faire plaisir a la volont6 de ceux avec qui je vivais, que
j'aimais cependant... Je me suis ferm6 les coeurs ; je n'ai pas
vu le bien oil il dtait... Longue supplication a Dieu et priere
pour tous ceux qui ont souffert, a cause de moi. Combien sont
dJej devant Dieu !
Mardi 29 juin. Soixantieme anniversaire de mon ordination
sacerdotale. Que vous avez dte bon pour moi, Seigneur ! J'ai
revu en esprit la solennitd du 29 juin 1894. Mgr Billard, ses
Vicaires g6enraux, M. le Sup6rieur, les directeurs du Grand
Seminaire, mes condisciples, mon bon pere, ma mere, mon
frere, M. Molinier a qui, apres Dieu, je dois mon sacerdoce.Combien restons-nous encore en ce monde !
J'ai port6 tous ces souvenirs A I'autel et bien d'autres...
J'ai dt assister ensuite a I'ordination, ici, ecout6 les recommandations du Pontifical... Quel examen de conscience ! Ce que
je devais faire de mon sacerdoce ; ce que j'en ai fait ! Une
fois encore j'ai supplid Dieu de supplier par son bonte A ce
qui, de mon insuffisance, a nui aux Ames qui avaient recours A

mon ministere... Je pr6senterai la m6me priere tous les jours de
ma vie ici-bas...
Personnellement je m'abandonne a son coeur.

Mercredi 30 juin. Rappel de ma premiere messe, au Grand
Sdminaire de Carcassonne, assist6 par M. Guillaume. M. Molinier

- 1906tait present ; mon frtre la servait. Mon pere, ma mere 6taient
rentres a Issel... C'6tait bien modeste, mais cela me convenait.
Que n'ai-je pas Wte toujours soucieux de ne pas me mettre en
avant !
Et j'ai besoin pour retrouver la paix et la confiance de me
tenir present A vous, Trinit6 sainte...
Dimanche 4 juillet. Messe pour tous ceux qui furent ordonnes
prktres a Carcassonne en 1894 ; pour tous ceux qui se sont
souvenus de moi, a l'occasion de mes soixante annees de
sacerdoce.
Des ann6es qui ont suivi Dax (1924-1954), quelques allusions
affleurent.
SUPERIORAT AU GRAND

SEMINAIRE DE BEAUVAIS.

Un morceau de lettre provenant de Mgr Le Senne mentionne
l'dchange d'appreciation sur les affaires en cours.
En la meme annde 1954, M. Maurel rdpond d une lettre de
Mgr Roeder, le successeur de Mgr Le Senne, et accuse reception
de quelques autres souvenirs de diriges, obstindment fiddles
jusqu'a la mort de notre cher et vdndre confrere.
A Montpellier se celebrait dans l'intimitf avec le Seigneur,
sa soixantaine d'ordination. Nous venons de le voir.
Ce bilan d'une existence, face au Seigneur, est emouvant pour
qui a connu M. Maurel. II semble revivre et parler encore. Humilitd, ddlicatesse extreme de la conscience, luciditd devant Dieu,
notre juge, mais confiance a l'image de ces a Anawim de la
Bible, voila les traits majeurs de sa physionomie spirituelle. Une
note bien vincentienne s'y ajoute : defiance devant la nature
tricheuse et amour profond de la discretion et du ddsir de
disparaitre.
QUELOUES

ASPIRATIONS
SPIRITUELLES
PROLO"CERONT CE DERNIER CONTACT.

Prdsent a Dieu pour dire mon action de graces, mon
abandon filial. Me tenir en sa prdsence aujourd'hui dans la paix,
'attente ; m'enfoncer dans le mystere... Je voudrais Vous connaitre, mon Dieu, pour Vous aimer... Ce qui a 6td le meilleur,
c'est la c6elbration de la Sainte Messe, mais la vivre ! mon Dieu,
ayez pitid !... Da, quaesumus, Domine, tui amoris affectum, ut
Te, toto et opere diligam...
Pour qui sait lire ces lignes restent idifiantes et suggestives
a souhait. Ceux qui ont connu notre cher difunt, 1'appr6cieront
a nouveau et le trouveront tout entier dans cette conversation
surnaturelle, dans l'intimit6 du Seigneur.

F. COMBALUZIER.
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MONSIEUR THEODORE KIEFFER (1873-1960)

Decedde
Paris le 28 dicembre 1960, M. Kieffer fut l'objet
de deux conferences. MM. Dulau et Houfflain laisserent parler
souvenirs et gratitude. Voici le temoignage de M. Dulau :
Theodore Kieffer naquit a Biding, petite localit6 des environs
de Metz, le 7 octobre 1873. II 6tait le quatrieme enfant d'une
famille de terriens qui en compta cinq: trois garcons et deux
filles. Le pere, petit propri6taire, s'6tait marid quelques annees
avant la guerre franco-allemande de 1870. Quand l'ennemi
envahit la Lorraine, il se r6fugia dans Metz, comme un grand
nombre de paysans et y demeura jusqu'a la capitulation de
Bazaine qui livra la ville aux Allemands. Les privations du siege
et les soucis de tout ordre ebranlerent la sant6 de ce jeune
pere de famille. II demeura toujours assez d6bile, et plus tard
Theodore fut ordonn6 pretre quelque temps avant ses confreres
parce qu'on craignait que son pere ne veciit pas jusqu'a la
date normale de l'ordination. Cet etat pr6caire de la sant6 du
chef de famille lui rendait bien lourde sa charge a une 6poque
ou le pere de nombreux enfants, s'il n'6tait pas riche, ne
pouvait compter que sur son travail pour les faire vivre. Heureusement, les parents de Th6odore 6taient profond6ment chr&tiens. Ils croyaient A la parole de J6sus promettant que le ndcessaire ne manquerait pas A ceux qui chercheraient avant tout A
faire r6gner Dieu en eux et en ceux dont ils auraient la responsabilit6. A l'6cole qu'il frdquenta dbs l'age de six ans, l'enfant
trouvait la m6me atmosphere chr6tienne qu'au foyer familial.
Toujours il parlera avec vdenration et reconnaissance du vieil
instituteur de Biding qui regardait sa charge comme un vrai
sacerdoce et demandait a ses 6leves de lui adresser le salut si
chr6tien : 4 Laudetur Jesus Christus ! . Quant au cure de
Biding, c'dtait un saint pretre, tres aim6 de ses paroissiens et
qu'on voyait toujours le chapelet B la main. II eut vite fait de
remarquer la pi6t6 du petit Th6odore. I1 en fit un de ses enfants
de chceur pre6f6rs et lui confia meme la fonction de bedeau
dont l'enfant s'acquitta avec le s6rieux et la conscience qu'on
devine.
II 6tait tout naturel que dans une ame si bien entouree,
si bien cultiv6e, se manifestit un vif attrait pour le sacerdoce.
Theodore s'ouvrit done a sa pieuse mere du ddsir qu'il avait
de devenir pretre. Helas ! ce vceu paraissait tout a fait irrealisable. Pouvait-on priver son pere des services que I'enfant commencait a lui rendre pour la culture des champs et les travaux
de la ferme? Mais surtout, qui ferait les frais des longues
annees d'dtudes au petit et au grand sdminaire? De nos jours
un enfant intelligent et pieux obtient facilement une bourse. En
un temps oh les vocations se font de plus en plus rares, on ne
voudrait pas qu'un enfant, visiblement dou6 pour le sacerdoce,
en flt 6cart6 par une question d'argent. Mais alors les candidats
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ne manquaicnt pas. Le prttre 6tait assur6 d'une existence assez
confortable, il occupait une place honorable parmi les notables
de la paroisse. Cela meritait bien que sa famille fit la depense
de ses annees de formation. Or la famille Kieffer n'en avait pas
le moyen.
Dieu qui avait ses desseins sur le petit Thdodore resolut
le probleme d'une facon bien imprevue. II y avait a Biding une
visionnaire. Elle souhaitait vivement qu'un de ses neveux devint
pretre et s'en ouvrit a une Fille de la Charit6 de Metz. Celledi
informa de la chose le Sup6rieur de notre Ecole apostolique de
Wernhout. Des renseignements furent pris. L'avis du cur6 de
Biding fut d6favorable. Mais apprenant ainsi I'existence de cette
ecole il recommanda chaudement le petit Th6odore Kieffer qui
fut admis pour la prochaine rentr6e. Comme nous devons etre
reconnaissants envers ce bon pr6tre qui orienta vers la famille
de saint Vincent un enfant qui lui ferait tant d'honneur et de
qui elle recevrait tant de services !
Des annres que Th6odore Kieffer v6cut A l'Ecole apostolique
de Wernhout puis A Paris pour le seminaire interne et les 6tudes,
nous savons peu de choses. Il est mort a un age oih ses contemporains doivent avoir a peu pres tous disparus, et le temps
m'a fait d6faut pour une enquete. Mais la valeur dont fit preuve
M. Kieffer des les d6buts de sa vie sacerdotale, la confiance
exceptionnelle que lui t6moigna le Pere Fiat disent assez combien
il profita de ce temps de formation intellectuelle, morale et
spirituelle. Sur !e plan intellectuel il ne fit probablement pas
figure de vedette. Mais ses etudes furent sclides. Toute sa vie
les livres l'intdresserent. Il aimait se tenir au courant, notamment pour les questions de science eccldsiastique et ce qui les
touchait de pres comme l'histoire et les sciences de la nature.
Retir6e
l'infirmeric de la Maison-Mere, il me demandait de lui
passer des livres de la bibliothbque ou de lui pr6ter quelque
ouvrage que je poss6dais. II aimait lire dans I'Ami du Clerge les
diverses chroniques grace auxquelles il pouvait suivre le mouvement des iddes. Mais il voulait qu'un livre fit clair et la
pensee de son auteur assez facile h suivre. Il ne croyait pas que
l'obscurite ffit n6cessairement signe de profondeur, et il deplorait I'abus des mots vagues a pretention a moderne, qui
6maillent tant de livres ou d'articles contemporains.
A leur auteur il aurait volontiers recit6 le quatrain de
Boileau :
Si ton esprit veut cacher
Les belles choses qu'il pense,
Dis-moi, qui peut t'empcher
De te servir du silence ? w.
Ordonni pretre le 27 mai 1899, M. Theodore Kieffer fut plac6
au Petit Seminaire-College de Nice. II y trouva un 6tablissement en plein essor et qui devait b son Superieur, M. Courrege, une belle notoriete. Mais le milieu etait difficile. Le jeune
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professeur dut 6tre bien deconcert6, lui si s6rieux, par des
eleves turbulents, dissip6s, qui, pendant la nuit de Noel, mettaient au pillage les orangers du jardin. Ils trouverent leur
maitre en ce nouveau venu toujours egal a lui-m6me, dont
I'attitude et le regard en imposaient. M. Kieffer sut faire respecter la discipline scolaire et gagner vite l'estime et l'affection
de ses 6leves par sa piet6 et son ddvouement. Toutefois, il
n'etait manifestement pas dans sa vraie voie. II fallait t ses
talents naturels et surnaturels un autre champ d'action. Une
decision du Pere Fiat allait bient6t le lui ouvrir.
Deux ans apres 1'arrivde de M. Kieffer a Nice, le Superieur
general resolut d'ouvrir a Wernhout un s6minaire interne qui
serait, un peu plus tard, transfer6 a Panningen oil se feraient
aussi les 6tudes de philosophie et de thdologie. C'6tait I'amorce
d'une Province de Hollande. Pour former a la vie vincentienne
ceux qui tn ýeraient les premiers membres et comme les pierres
f)idamentales. ifl aliait un homme de grande valeur. Et l'on
s'•tonna peut-etre que le P. Fiat fit appel pour ce poste de
choix a un jeune confrere de 28 ans, qui n'avait que deux ans
de sacerdoce et venait de les passer dans une maison d'etudes
secondaires. Mais le P. Fiat suivait de tris pres les 6tudiants
de la Maison-Mere. II les observait, questionnait leurs maitres
et s'entretenait volontiers avec eux. La valeur de M. Kieffer
ne lui avait pas dchapp6. II savait que les jeunes sdminaristes
de Werhout seraient en de bonnes mains. Le r6sultat repondit
Sson attente.
Le jeune directeur de s6minaire interne s'imposa tout de
suite par son esprit de priere et de mortification. Ce qui frappa
-urtout, d&s le debut, ce fut son extraordinaire emprise sur tous,
meme sur les gens du dehors. Fournisseurs, ouvriers travaillant
dans la maison, personnes qui ne le voyaient qu'en passant,
etaient sous le charme. Au sortir d'un entretien avec lui au
parloir, les parents d'un jeune pretre disaient : c Cet homme
doit vivre toujours pr&s de Dieu x. Cette exceptionnelle influence,
il ne vint jamais A I'esprit de M. Kieffer de l'utiliser pour ses
interets personnels. II en fit profiter la Congregation. Que de
ressources cette sympathie lui valut pour les oeuvres qui lui
furent confi6es! Que de n6gociations elle facilita, notamment
avec les autorit6s civiles ! Mais surtout elle lui permit d'exercer
une action profonde sur les ames, et parfois de ramener A
Dieu des personnes qui avaient depuis longtemps abandonne
toute pratique religieuse. Des families lui en garderent une
durable reconnaissance dont le t6moignage lui parvenait encore
a I'infirmerie de la Maison-Mere.
Des ce temps-la aussi, on remarqua chez M. Kieffer un
grand amour des malades. II les visitait souvent. II passait des
nuits entieres A leur chevet. Un jeune s6minariste, malade de
la poitrine, sortait de la chapelle, aussit6t apres la communion,
pour s'etendre sur une chaise-longue, dans la cour de recr6ation.
Et I'on pouvait voir M. Kieffer agenouill pres de lui et I'aidant
a faire son action de graces.
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Tres vile aussi, le directeur du seminaire interne de Panningen tit preuve d'une remarquable perspicacite dans la connaissance des ames. Aussi le P. Fiat lui envoyait-il quelquefois
des sujets difficiles ou indecis. Oi d'autres n'avaient rien obtenu,
il arrivait que M. Kieffer reussit a provoquer un redressement
decisif, ou, ce qui n'6tait pas moins souhaitable, un candidat
a la vie religieuse reconnaissait que Dieu ne I'y appelait pas
et rentrait dans le monde.
Sept ans s'etaient ecoules depuis l'ouverture du seminaire
interne a Wernhout. Nos confreres hollandais esperaient garder
bien longtemps le jeune directeur dont la maltrise s'affirmait
de plus en plus; mais le sacrifice allait leur en &tre demand.
En 1906, le directeur du seminaire interne de Notre-Dame du
Pouy, a Dax (Landes) fut contraint par son 6tat de sant6 i
donner sa demission. I1 ne serait pas facile de lui succeder.
M. Dardans 6tait un spirituel de grande classe. Nourri de la
doctrine des maitres et pinetrd i fond de 1'esprit de saint
Vincent, il fascinait ses auditeurs. Qui a eu le bonheur de 1'entendre, a la conference du vendredi au s6minaire interne,
expliquer les Regles communes, peut redire le mot des disciples
d'Emmaiis : q Notre cceur n'etait-il pas tout brilant tcndis qu'il
nous parlait? . Avec cela un amour maternel pour ses seminaristes qui lui vouaient un culte filial. M. Kieffer parut au
P. Fiat I'homme qu'il fallait pour succ6der A M. Dardans. II
ne s'6tait pas trompd.
Les s6minaristes de Notre-Dame du Pouy furent tout de
suite conquis par la lettre que leur adressa leur nouveau
directeur. II y dvoquait 1'6pisode biblique du prophete Samuel,
se rendant A Bethldem pour donner l'onction royale au jeune
David. Etonn6s de cette visite inattendue, les anciens de la
Ta venue est-ellk de bon
ville lui poserent la question :
augure? ». Samuel rassura ses interlocuteurs. Ainsi voulait faire
M. Kieffer avant de prendre contact avec les jeunes dont il
allait assumer la direction. Il nous promit son total d6vouement,
nous dit qu'il lisait avec int6ret notre petit bulletin a La Vie
FraternelleD et qu'il avait entendu le P. Fiat faire notre eloge.
Ce qui nous toucha surtout, ce fut l'hommage bien merit6
qu'il rendit a son pr-ddcesseur.
Ils n'avaient pas tous deux le m&me tempdrament. Au
Basque ardent, enthousiaste,
pelotari o, bondissant quand il
etait 616ve au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, succ6dait un
Lorrain grave, un peu solennel sur qui le sentiment ne paraissait pas avoir beaucoup de prise. On sentit bient6t la difference.
En arrivant a Notre-Dame du Pouy, M.'Kieffer y trouva une
petite association qui s'appelait 1' A.P.S. , de l'initiale des
mots qui disaient son but et son esprit : Aimer, Prier, Souffrir.
II n'y avait 1t rien de subversif, et les membres de 1'A.P.S. voulaient 6tre les plus fervents et pratiquer N la perfection la vie
fraternelle. L'association avait son hymne mis en musique par
un musicien du groupe. Ses membres portaient discretement
sous leur soutane un bel 6cusson en 6mail auquel ne manquait
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pas un epi de bld, car on dtait aux beaux temps du Sillon.
M. Dardans avait laiss& faire, en raison de la bonne volont6
des membres de 1'A.P.S. et du stimulant que ce groupement
apportait A leur ferveur. Mais ii voyait les dangers possibles :
esprit de chapelle, une certaine complaisance en soi-meme,
impression donnee aux autres dtudiants qu'ils ne faisaient point
partie de I'lite. Aussi, en faisant connaitre A M. Kieffer l'existence de 1'A.P.S. et tout en rendant hommage a ceux qui en
faisaient partie, exprima-t-il I'avis qu'il vaudrait mieux dissoudre
ce groupement. C'tait bien la pensee du nouveau directeur;
et comme il pouvait se pr6valoir du sentiment de son predcesseur, cette dissolution, si elle laissa quelque regret mdlancolique dans certaines Ames, ne provoqua aucune amertume.
Comme a Wernhout et a Panningen, M. Kieffer temoigna
tout de suite d'un grand intr&et pour les malades. Sa sante
personnelle etait assez d6ficiente. Il souffrait d'un ulcere a l'estomac, il mangeait a peine et ne dormait guere. Mais si son
incroyable dnergie lui permettait d'aller de l'avant malgre cela,
il compatissait a la souffrance des autres et voulait sauvegarder
la sante de ces jeunes gens dont le plus grand nombre partiraient pour les missions h I'etranger apres leur ordination sacerdotale. Or il trouva Notre-Dame du Pouy dans un 6tat sanitaire
bien deficient. Presque tous ces jeunes gens venaient du Berceau
de Saint-Vincent-de-Paul. Le Superieur de cette Ecole apostolique,
M. Serpette, etait la bont6 meme, malgre une vivacit6 qui
explosait assez souvent. II accueillait charitablement des
confreres fatigues ou malades qui venaient recouvrer la sante
ou refaire leurs forces dans une campagne oii se respirait l'air
salubre et embaume des pins maritimes. Certains d'entre eux
se remettaient assez bien pour ktre capables de faire quelques
classes. Et il arriva que le corps professoral comptAt simultanement plusieurs tuberculeux. Or M. Kieffer, tandis qu'il etait
en Hollande, avait pu constater les heureux effets produits par
la tuberculine d'un medecin beige, le docteur Denis. II soumit
done A ce traitement les jeunes gens de Dax, atteints ou suspects
de tuberculose. Le mal fut enray6 et ne fit plus de victime.
Pour affermir ce resultat, le directeur veilla aux exigences de
'hygiene ; ii soumit a un regime fortifiant les santds delicates.
II fit reposer, plus longtemps que la Communaute, ceux qui en
avaient vraiment besoin. Plus tard, A Paris, il confierait aux
soins maternels de quelques Supdrieures de Filles de la Charite,
notamment A Sceur Julien, de Chdtillon-sous-Bagneux les etudiants qui avaient besoin d'etre remont6s. Que de vies M. Kieffer
a ainsi sauvdes ! Mais il n'etait pas dupe. II savait depister
les simulateurs conscients ou inconscients, quand parfois il
s'en trouvait. Surtout, il arrachait A l'obsession de leur sant6
ceux qui finissaient par se rendre malades ou qui, trouvant
goift au regime d'exception, ne se croyaient jamais gu6ris. II
les remettait au train commun des qu'il le jugeait possible et
les laissait tout 6tonnes de voir qu'il ne se produisait aucune
catastrophe.
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malades qu'il avait souci. II avait lu dans l'lmitation cette
reflexion si justifide par 1'experience : - II en est peu que la
maladie rende meilleurs et cette recommandation : a Fais le
bien tant que tu es en bonne santi ; une fois malade, je ne
sdis pas ce dont tu seras capable . II est indvitable que la
maladie entraine une d6tente dans I'dnergie spirituelle de celui
qui souffre. II doit aussi, pour gudrir, observer un certain repos,
mettre au ralenti son activitd psychologique. Le danger est
d'aller trop loin dans cette voie, de se refuser a tout effort,
meme a celui qui n'offrirait aucun inconvenient. Alors on tinit,
et tres vite, par ne plus dominer ni diriger son existence, par
<< se laisser vivre n au gr6 de ses impressions et parfois de ses
caprices. On ne mene plus une vie d'homme ; comment le
niveau de la vie surnaturelle n'accuserait-il pas un sensible flchissement ? A ce mal ii faut parer quand on a charge d'ames.
II faut aider le malade a <- vivre u au lieu de s'abandonner.
M. Kieffer avait lu, gout6 et mddit6 le chapitre VI de nos Saintes
Regles : , De ce qui concerne les malades et les magnifiques
pages du Rituel consacrdes a la visite et au soin des malades,
5 l'assistance des mourants. a On meurt seul a-t-on dit. Et ii
est vrai que nul ne peut s'interposer entre l'fme et Dieu a
qui elle va rendre compte de sa vie. Mais on peut etre aide
fraternellement aux approches de la mort et se mieux pr6parer
a terminer sa vie par un acte qui la couronne. M. Kieffer avait
le I<charisme z de cette assistance des malades et des mourants.
MXalgr i'ameiioration des conditions sanitaires qui su:ivi son
arrivee a Notre-Dame du Pouy, la mort y fit encore quelques
vides. Nous 6tions dans l'admiration de la maniere dont notre
directeur amenait des jeunes de vingt ans a faire avec s6ernit6
et nmeme avec joie, le sacrifice d'une vie ainsi fauch6e dans sa
fleur, le sacrifice plus difficile encore du sacerdoce tant espere
et d'une activite apostolique f6conde. On enviait le bonheur
de ceux qu'il prdparait a mourir et assistait A leurs derniers
moments. Tel ce jeune compatriote du bienheureux Perboyre,
Gabriel Escassut, qui mourut le sourire sur son pauvre visage
decharne et qui, sur le conseil de M. Kieffer, renonqa a une
derniere piqture qui I'eut soulagd, mais en le faisant sombrer
dans l'inconscience.
Cependant ni ce voisinage de la maladie et de la mort, ni
son caractere plut6t grave, n'emp&cherent M. Kieffer d'tre joyeux
ct de crier la joie autour de lui. Les membres du corps professoral dtaient jeunes pour la plupart, et tres gais. On les voyait
et entendait rire de bon coeur durant les recreations, ce qui
amusait et 6difiait les etudiants. M. Kieffer y contribuait beaucoup. II y avait, parmi les confreres au repos a Notre-Dame du
Pouy, un missionnaire du nom de Dounet. C'6tait la candeur
m6me. Comme il parlait volontiers d'une mission prechee jadis
par lui a Fougeres et qui, disait-il, eut beaucoup de succes, on
lui raconta que la municipalit6 de cette ville, pour garder le
souvenir de cette mission sensationnelle, avait donn6 A une
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rue de Fougeres le nom de son prddicateur, ce dont M. Dounet
ne fut pas plus que cela etonn6. On alla plus loin dans le domaine
de la mystification. On laissa croire & M. Dounet que M. Kieffer
dtait brouilli A mort avec un de ses confreres. Fort peine de
la chose, il s'entremit pour les reconcilier. Apres s'etre refus6
a tout rapprochement, M. Kieffer cdda. Le succes invitait a
aller plus loin. On n'eut pas de peine B convaincre M. Dounet
que M. Kieffer 6tait franc-maqon. Ici encore il se donna beaucoup
de mal pour ramener 1'dgard dans le chemin du devoir, et il eut
la satisfaction d'y reussir. Cette joie, M. Kieffer aimait a la
voir chez les s6minaristes et les etudiants. II souriait avec une
indulgente sympathie 5 leurs projets chimdriques s'ils etaient
gencreux. II s'amusait de leurs boutades, de leurs mots cocasses.
Un jour, au chapitre du sdminaire, quelqu'un s'accusa d'avoir ri
pendant la mdditation de l'apres-midi, la - pomeridienne -, parce
qu'il entendait chanter un coq de la basse-cour. M. Kieffer
observa que cela manquait de sdrieux. a Oh ! monsieur, s'ecria
l'un des assistants, il y en avait bien trois o. Le directeur ne put
que rire; il 6tait dcsarmd.
On comprend l'affection, le culte qu'avaient pour lui tous
ces jeunes gens. Ceux-memes qui s'en allaient parce qu'ils
reconnaissaient n'etre pas dans leur voie, lui gardaient une
vive reconnaissance. L'un d'entre eux, venu d'un pays d'Amrrique du Sud, fit son droit, fonda un foyer et demeura un
fervent chrdtien. II y a quelques ann6es, il passait par Paris.
Apprenant que M. Kieffer dtait A l'infirmerie de la Maison-Mere,
ii y courut. De part et d'autre on fut emu jusqu'aux larmes.
Une qualitd de M. Kieffer lui gagna tout particulierement
I'cslime et I'affection des jeunes gens : son amour de la justice.
L'un d'eux, victime d'accusations fausses ou insuffisamnmnt
fond6es, fut retard6 aux ordres majeurs. D6courag6, il t6moigna
son intention de passer au clerg6 dioc6sain. M. Kieffer voulut
etudier de tres pres la chose. Sa conviction faite, au risque de
sc faire dire qu'il sortait de ses attributions, il n'h6sita pas a
demander au Pere Verdier de reprendre 1'examen de la question.
Quclques jours plus tard, la d6cision dtait rapportde. On n'a
pas eu a le regretter. L'dtudiant de jadis a rendu et continue a
rendre a la Compagnie de pricieux services. Dans une autre
circonstance, M. Kieffer montra aussi qu'il n'attachait pas une
excessive importance a la popularite. II y avait a la maison
de campagne de Pontchevron un 6tang dont I'eau faisait marcher
un moulin et qui dtait fort poissonneux. Comme il s'dtait B
peu pres completement ensabl6, il fut resolu qu'on le viderait
et le creuserait. Les dtudiants furent invites i effectuer ce
travail et le firent volontiers. Mais les critiques ne manquerent
pas t 1'adresse de leur directeur i il compromettait la sant6
de ces jeunes gens et les empEchait de prendre un repos necessaire les jours de cong6. En fait, c'dtait M. Delanghe, Superieur
de Notre-Dame de Pouy, qui avait demandd ce travail. M. Kieffer
aurait pu le dire et ddtourner aussit6t de lui ces reproches. II
prefdra se taire et dpargner des ennuis a son Superieur. II
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pouvait demander beaucoup k ses etudiants dans le domaine du
travail manuel ; car il payait de sa personne. On le voyait souvent, une blouse pass6e sur sa soutane, porter des planches,
des briques ou du ciment. II restait des heures sur une dchelle,
installant l'electricite ou proc6dant a des reparations. C'etait,
sans doute, amour du travail physique, gout parfois du bricolage. Mais ii voulait aussi donner l'exemple et pratiquer la
pauvret6 en evitant le recours toujours couteux a des ouvriers.
Cependant il ne lesinait pas devant les d6penses ncessaires et
il conseillait, le cas &chdant, d'acheter quelque chose de cher
mais qui ferait un long usage.
Ces derniers traits, et le fait que saint Vincent donna
saint Joseph comme patron aux seminaires internes, expliquent
la devotion toute speciale que M. Kieffer eut toute sa vie
pour l'epoux de Marie, le Pere adoptif de Jesus. II regrettait que
l'on ctt supprime l'invocation qui lui fut adress6e pendant
quelques annees a la fin de la priere du soir pour obtenir de
bonnes et nombreuses vocations. Et certainement ii dut a
la protection de saint Joseph la grace d'une &difiante vieillesse
et d'une sainte mort.
II faudrait pour donner une idde assez complete de la
pcrsonnalite de M. Kieffer et montrer sa puissance de rayonnement, dire ce que fut sa vie au s6minaire international de
Strasbourg qui fut en grande partie son oeuvre. Mais je laisse a
des voix plus autorisees que la mienne, a des temoins de cette
6poque de sa vie, de dire l'influence profonde qu'il exerca sur
les h6tes de cette maison, pour la plupart venus d'Europe
centrale ou du Proche-Orient. Et cette action se doublait d'un
ministere tres apprecie aupres des communautds religieuses de
Strasbourg. Le clerg6 1'entourait d'une affectueuse v6ndration, A
commencer par Mgr Ruch et ses successeurs.
C'cst done une place de premier plan que M. Kieffer quitta
pour venir passer ses dernires annees A l'infirmerie de la
Maison-Mere. L'isolement qui resultait de son nouveau genre
de vie ne lui pesa pas, meme quand une surdit6 et une cecitd
a pcu pres complete le couperent de plus en plus d'avec les
hommes et les livres. Grace a l'intensite de sa vie interieure ii
ne s'ennuyait pas. Un homme qui s'y connaissait en hommes,
M. Dillies, avait dit, il v a de cela bien longtemps: « Je ne
connais pas d'homme plus d6tach6 de lui que M. Kieffer ». Ce
dletachement s'etait accentue avec les annies. Quand j'allais le
voir, il me parlait du ciel objet de son seul desir. En toute
v&rite il pouvait redire le mot de saint Paul : K Je desire voir
tomber mes liens pour Etre avec le Christ , et celui du saint
vieillard Simdon : a II est temps, Seigneur, que vous rappeliez
a vous votre senriteur v. Ce voeu fut exauc au matin du 28 d&
cembre dernier. Mais ses exemples et ses enseignements nous
restent. < Defunctus adhuc loquitur ».
Pierre DULAU.
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SLOVAQUIE
VICE-PROVINCE DES LAZARISTES
ET DES FILLES DE LA CHARITE
Separees de la Province de Hongrie, les maisons des Filles
de la Charite en Slovaquie constitu&rent une Province, en 1922.
(Voir sur Joseph Danielik, 1881-1938, les Annales 1939, p. 504-508.)
Sur ces origines et debuts, la presente Note historique groupe
1heureusement des details concrets sur cette ceuvre vincentienne
et son actuelle situation, depuis le 4 mai 1950 (dicembre 1960).
A la naissance de la Tchicoslovaquie, en 1918, se trouvaient
sur son territoire, principalement en Slovaquie, 32 maisons des
Filles de la Charite qui appartenaient originairement a la Province autrichienne de Graz et plus tard a la Province de
Hongrie. 298 Sceurs y travaillaient dans 7 h6pitaux, 14 dcoles et
11 maisons, avec differentes oeuvres de la charite. L'extraordinaire
Visitatrice, Sceur Esseiva, qui etait alors envoy6e en Tch6coslovaquie, a reconnu tout de suite, pour les Sceurs, la n6cessit6 imp6ricuse d'une Province slovaque ind6pendante. Comme premiere
Visitatrice de la nouvelle Province fut nomm6e Sceur Angela
Patzelt et comme Assistante Sceur Bernardine Soldan. Pour
I'office de directeur de la Province slovaque fut choisi M. Josef
Danielik, un Slovaque n6 a Skalica le 17 fivrier 1881. Comme
il etait bon 61dve, son 6veque 1'envoya au S6minaire central a
Budapest. C'est lh-bas qu'il connut les Lazaristes et le 9 septembre
1899 il rentra au S6minaire interne a Graz, oji il recut I'ordination
sacerdotale le 1" decembre 1905.
Jeune pretre il se d6pen:a dans nos maisons " Schwarzach,
Wienne-Wiihring, surtout comme catechiste. En 1912, il fut
nomm6 Sup6rieur a Budapest-Gat-Utca et en 1914 arriva comme
Supdrieur i Piliscsaba.
Tous ces nouveaux Sup6rieurs de la Province slovaque
des Sceurs arriverent le 30 janvier 1922 dans la maison de Sceurs
a Nilra. II fut ddcid6 que l'orphelinat de Trnava servirait de
premiere Maison Centrale. Alors A Trnava arriverent les Sup6rieurs de la Province ; ils y ouvrirent le Seminaire le 15 aouit 1922.
Parce que la maison appartenait A l'6v6que du diocese, M. Danielik fut pri6 de prendre la charge de Directeur spirituel au S6minaire dioc6sain. C'6tait la raison pour laquelle il s'adressa au
Visiteur de la Province d'Autriche avec demande de lui envoyer
un confrere qui l'aiderait de venir a bout de ces nouveaux
travaux. C'est ainsi que M. Hiring arriva en Slovaquie.
La maison de Trnava n'appartenant pas A la Congregation,
on envisageait de plus en plus d'avoir une Maison Centrale en
toute propridte. Par le concours de la Providence et grace a
l'aide matdrielle tres importante des Sceurs des Etats-Unis, on
reussit A acheter une maison adapt6e . Ladce, pros de Trencin.
Le 13 aofit 1924 la Maison Centrale de Trnava se transf6rait &
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Ladce. Parmi ces soucis de la jeune Province, la mort de la
premiere Visitatrice, Sceur Angela Patzelt, fut une rude 6preuve.
La Providence menagea bient6t la visite du T.H. Pere Verdier a Trnava : ce grand jour se leva pour la Province le 12 juin
1923. Le T.H. Pere donna h la Province orpheline une nouvelle
Visitatrice, Soeur Bernardine Soldan. Apres des debuts difficiles,
la Province de Slovaquie commenca vite A prendre de l'essor.
Les vocations dtaient nombreuses et les Soeurs partout demandoes. En 1950, immediatement avant la dissolution de toutes
les maisons par les communistes, la Province slovaque comptait
58 maisons avec 981 Suours et pres de 90 petites Soeurs.
Avec le souci pour les Soeurs s'ajoutait pour M. Danielik
la question de la Province slovaque des Lazaristes. II reussit a
acheter une villa a Banska Bystrica, proche du lycee. Tout de
suite il pensa a une ecole apostolique. Au debut de septembre
1929, avec le nouveau Pr6fet de 1'6cole apostolique M. Franz
Kuchar, on avait les onze premiers 6leves, 1'avenir de la nouvelle
Province slovaque. En 1933, les premiers eleves de I'6cole apostolique subirent l'examen de nmaturite et furent admis i Graz,
au Seminaire interne. A la mort de M. Danielik, le 8 dicembre
1938, la Vice-Province de Slovaquie, conune c'est porte au Catalogue, comptait quatre jeunes pretrcs, cinq clercs, poursuivant
leurs etudes a la nouvelle Facultd de theologie de Bratislava et
neuf freres coadjuteurs. C'est dans ce temps-la que d6buta le
Seminaire interne a Ladce, avec, pour premier Directeur,
M. Johann Bellan. En 1945, le Seminaire interne est transfere
dans le bitiment de 1'ecole apostolique i Banska Bystrica. Cette
nouvelle m2ison de la belle ecole apostolique et du SCminaire
interne fut la demiere oeuvre de 1'inoubliable M. Danielik.
Le successeur de M. Danielik, dans son office de Directeur
des Filles de la CharitC fut M. Franz Kuchar, jusqu'alors Superieur
de la maison de Banska Bvsirica. A cette 6poque, les Lazaristes
slovaques prirent en charge la direction spirituelle dans le plus
grand internat d'Ctudiants d'univers.it a Svoradov v, a Bratislava.
C'est la qu'habitaient aussi nos erudiants qui poursuivaient leurs
6tudes de theologie. Le premier Prefet de l'internat et de nos
cludiants etait M. Hutyra.
En Tch6coslovaquie les Cv6nements politiques se montraient
en ces temps, gravement inquiftants. En 1939, le 14 mars, fut
proclamde 1'Ind6pendance de la Slovaquie. Ces bouleversements
toucherent aussi beaucoup la famille vincentienne des Lazaristes.
M. Kuchar n'6tait pas Slovaque, le Gouvernement exigea le
changement du Directeur des Filles de la Charite. En 1941, les
SupCrieurs Majeurs ordonnerent ine visite extraordinaire, apres
laquelle M. Janish, Visiteur de la Province de Hongrie, confia
l'office de Directeur des Sceurs et en mEme temps celui de
Vice-Visiteur des Lazaristes a M. Jan Hutyra. L'annde 1941, est
considdr6e comme 1'annCe de fondation de la Vice-Province autonome des Lazaristes en Slovaquie.
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quitter Bratislava et d'aller s'dtablir I Banska Bystrica, oit fis
continuaient les etudes de theologie, au Grand Seminaire dioccsain. La Vice-Province doit une vive reconnaissance a 1'dvique
du dioc6se, Mgr Andreas Skrabik et a Mgr Johann Javorka,
Recteur du Grand S6minaire qui, dans ces temps difficiles, nous
y aiderent de leur appui moral et materiel.
Apres la deuxieme guerre mondiale, la Republique tchecoslovaque fut restauree, mais le d6veloppement de la politique
int6rieure suivait de plus en plus la pente vers le communisme jusqu'en f6vrier 1948 oil les communistes s'emparerent
du Gouvernement. En ces temps troubles. M. le Vice-Visiteur
Hutyra recut l'invitation de venir a 1'Assemblie g6nerale
pour participer a 1'election du nouveau Superieur g6neral.
M. le Vice-Visiteur arriva a Paris avec un confrere dIlegu6, mais
iPs ne devaient pas assister activement aux seances de I'Assemblee,
parce que les anciennes Constitutions ne faisaient aucune diff6rence entre les Vice-Provinces independantes ou non. Apres
'Idection du Superieur g6n6ral, M. le Vice-Visiteur Hutyra expliqua
au T.H. Pere William Slattenr la situation de la Vice-Province
qui est en tout ind6pendante d'une autre Province, possede son
Seminaire et est capable de vivre de sa vie propre.
Peu apr6s, eut lieu la canonisation de sainte Catherine
Laboure, solennite A laquelle assistirent M. Hutyra avec M. Mikula. Mais, durant tout le voyage a Rome, ils furent jour et
nuit espionnes par deux hommes de !a police secrete. A son
retour en Slovaquie, M. Hutyra fut arrted par les gendarmes
et tenu en prison pendant six mois. Le nouveau Gouvernement
lui reprocha des contacts illegaux avec I'Ouest et la police
s'efforga, par de mauvais traitements, d'obtenir quelques aveux
compromettants. Vain- efforts: aussi relache-t-on M. Hutyra.
Mais. corporellement, il 6tait a bout de forces et fut oblige de
passer la plupart du temps a l'h6pital. Admirable de force
cd'ime, son clair regard reconnut exactement les dangers des
temps a venir. Son merite et sa grandeur se manifestrent
.surtout dans son attitude d'esprit sans compromis vis-h-vis des
communistes, de tous leurs appits et de toutes leurs menaces
par lesquelles iis voulaient moralement nous influencer et nous
empoisonner. L'attitude calme et intrepide de M. Hutyra resta,
en cette 6poque difficile, un puissant appui pour les confreres et
pour les Soeurs.
Apres la prise du Pouvoir par les communistes en 1948, on
sentit ais6ment qu'ils ne tolereraient pas longtemps les Congregations religieuses. Apres plusieurs tentatives pour troubler et
entraver le travail des religieux, les communistes se d6ciderent
a la liquidation totale des families religieuses, d'hommes d'abord
et un peu plus tard, celles des femmes. Toutes nos maisons
furent attaqu6es par des miliciens communistes, dans la nuit
du 3 au 4 mai 1950. Les confreres, 6tudiants et s6minaristes et
mrme les 6lves de 1'dcole apostolique, furent ddportds en de
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grands autobus, sous escorte policiere. Dans cette nuit meme, ils
etaient repartis dans differents camps de concentration. M. Hutyra
se trouvait comme malade a l'hopital de Tur. Sv. Martin, dcpuis
quelque temps deja, c'est pourquoi on ne le trouva pas a la
maison dans la nuit du 3 mai. Peu apris, les communistes
enleverc•at dans la cour dudit h6pital, le vicaire de Turciunsky
Sv. Martin, sans regarder ses papiers d'identitO. Certainement
ils le prirent par erreur pour M. Hutyra, parce que ce vicaire
fut peu apris relache, mais M. Hutyra enleve du lit, tout
malade qu'il etait et depuis ce temps on a perdu de lui toute
trace. Depuis la deportation, les confreres vivent toujours encore
dans les camps de concentration et quelques-uns en prison.
Tragique est aussi le cas de M. Stefan Kristin qui reussit a
s'enfuir du camp de concentration dans les premieres semaines
apres la d6portation. II s'efforca ensuite de se r6unir fr6quemment avec les trois etudiants pour etudier la th6ologie, ce qui
etait severement interdit. La police, mise sur leur trace, en
vint a les arr6ter. Dans le proces qui suivit, M. Stefan Kristin
fut condamnn i vingt-cinq ans de prison et les 6tudiants a plusieurs annees de travaux forces. Quelque temps M. Stefan
Kristin devait travailler dans les mines d'uranium a Jachymov.
Plus tard, il fut inte:ne i llava, Leopoldov et maintenant a
Novy Jicin au nord de Prague. Notre cher Frere Andreas Mihal
est aussi en prison, probabiement A Leopoldov. Les communistes
le condamnerent, parce qu'il leur refusa I'entrde d'une de nos
maisuns.
En aout 195k furent ferm6es aussi les maisons de Scrurs.
Tout d'abord les ecoles et les maisons d'6ducation. Les Sceurs
turent deportees dans diff6rents camps de travail et beaucoup
d'entre elles travaillent jusqu'h present darns les usines, darns is
collectivites. Dans ces derniers temps, quelques-unes sont revenues dans les hospices ou de vieillaids ou d'incurables. En
i56, le (iouvernement ordonna l'expulsion des Sceurs des hopitaux et ne laissa que celles qui abandonnerent leur vocation
religieuse. Emouvant fut le comportement des Sceurs dans la
Maison Centrale de Ladce, au moment oi les miliciens communistes vinrent pour les d6porter. D'abord les Soeurs refuserent
d'ouvrir la maison. Les miliciens durent entrer par les fenEtres
a I'aide des echelles. Mais les Sceurs ne voulaient pas s'6loigner
de leur chere maison et n'obeirent a aucune sommation de
quitter la maison. Des lors on dut porter, et hisser chacune des
Sceurs dans les cars de policiers. La meme chose eut lieu pour
les Sceurs malades. Aucune de leurs compagnes ne voulant les
transporter de la maison a l'autobus. Ainsi les miliciens furent
contraints de les enlever une A une sur brancard.
On reste prive de nouvelles sur la vie dans les camps de
travail, mais on peut sentir par des lettres qui parviennent de
temps a autre, deux choses: d'abord que les d6tenus sont
condamnds dans les camps de concentration jusqu'a extermination et que leurs forces physiques sont totalement exploitees.
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Ensuite que malgri la pression exterieure ils gardent leur fidelit6 A la Sainte Eglise, au Saint P&re, & leur vocation et le
prouvent jour par jour; et qu'ils portent toute injustice avec
patience, amour, dans un admirable esprit de foi. Quels beaux
exemples !
Auguste MIKULA.

FRANCE. -

FETES DU TRICENTENAIRE (1960)

Partout dans le monde, nombre de solennites ont marque le
Tricentenaire de la mort de saint Vincent et de sainte Louise.
Inevitablement fetes et comptes rendus ne peuvent que se ressembler dans leurs grandes lignes. II ne peut etre question de reproduire tous ces recits que d'ailleurs personne ne peut connaitre
et avoir sous la main... Les quelques temoignages ici retenus ne
sont en rien un palmares... Ailleurs on a fait aussi bien et mme
mieux... L'essentiel est de recueillir un peu des fruits de ces
celebrations et prikres.
TOULOUSE (25-27 janvier).
Dans le concert des festivitds pr6vues, notre Maison se
dcvait de faire entendre discrctement sa voix flit6e et d'apporter
la louange A la mesure de ses moyens. Elle l'a fait avec une
dignit6 royale.
Mgr I'Archeveque, en ce 25 janvier, voulut entonner lui-meme
I'antienne, si j'ose dire, du Magnificat en pronongant 1'homelie
le premier jour de ce Triduum marqu6 par 'offrande du Saint
Sacrifice trois fois r6p6tde en fin de journee.
II nous dit I'honneur, la joie et la responsabilitL qui sont
les siennes A prendre ainsi la parole en cette annee marquee
par la volontt de l'Eglise, de I'image de saint Vincent. Mais
il faut purifier cette image, devenue trop familiere, sans qu'on
lui laisse toujours le veritable reflet surnaturel qui lui donne
sa vraie grandeur. Monsieur Vincent n'est pas d'abord et
uniquement l'homme des pauvres, des malheureux. II fut surtout I'homme de Jesus-Christ. S'il est devenu l'image du Christ
dans une existence toute de devouement createur, c'est qu'il
n'a cess6 de la contempler. En nous apprenant A voir le pauvre
avec une foi plus vive et plus pure, saint Vincent nous amene
a une authentique charit6, bien supdrieure a une vague sympathie sentimentale, bien plus fraternelle. Combien dangereuse
et scandaleuse est notre indiff6rence a l'egard de Dieu. Saint
Vincent nous invite h partager sa plus grande richesse : son
intimite avec Jesus-Christ.
Le lendemain, M. le chanoine Berges, cure de Sainte-Germaine souligna dans une improvisation meditee la luciditd de
la charit6 de saint Vincent, mise au service d'un esprit organisateur g6nial et animde par son * feu interieur . Aujourd'hui,
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ii serait le . frere universel usant de tous les moyens que la
technique a multipli6s dans I'espace et le temps pour courir
d'un bout du monde a 1'autre au secours de chaque misire.
Notre Superieur, M. Louis Sabatier se voit dans la douce
obligation de prendre la place de Mgr Chansou retenu en
chambre par une mauvaise grippe. Il n'est certes pas pris au
depourvu pour nous montrer comment saint Vincent vit toujours dans le monde par la double fondation des Pr6tres de la
Mission et des Filles de la Charite, dont 1'unique famille n'est
pas pres de mourir.
M. le chanoine Bezombes et M. le cure de Saint-Michel,
rotre cur.d nous firent I'honneur de leur presence.
Au cours d'un d6jeuner honorable et honor6, M. le Visiteur
:-em-rcia Mgr I'Archev&que, citant une lettre fort opportunrment denichde oil Monsieur Vincent, avec une malice gasconne, parle d'une visite i Saint-Lazare de 1'Archev6que de
To-ulouse a qui il se garda de souffler mot des projets qu'il le
avait murir dans son cceur pour ses fideles riverains de la
Garonne. II remercia les Superieurs d'Ordre, M. Roques, pr&
sident du Comitd. remettant 4 tous la 4 Medaille du Tricen'.-naire *, justement mdritte.
PARIS (janvier 1960).
Se ressouvenant que, en leurs origines, les Monastfres de la
Visitation a Paris eurent comme Directeur saint Vincent de Paul,
-eI actuelles Visitandines ont tenu a celdbrer, elles aussi, le Triew!';enaire vincentien.
Degageant quelques-unes des legons que nous fournissent
!joutrs Frangois de Sales et Vincent de Paul, M. Bizart, entu
-rretien, rappeile ici quelques conclusions pratiques que nous
-reseneent ici ces deux illstres amis de Dieu : les Saints de
iamour de Dieu au service du prochain.
Le 28 d&cembre 1922, dans toutes les maisons de la Visi:,tion, s'ouvrait I'annee du Tricentenaire de la mort de saint
Francois de Sales, surxenue en ce m6me jour de decembre 1622.
Lc fondateur de la Visitation 6tait a I'honneur !
A 38 ans d'intervalle, les Pretres de la Mission et les Filles
de la Charit6 celebrent en 1960, le Tricentenaire de la mort de
Louise de Marillac retournme i Dieu le 15 mars 1660 et celle de
Vincent de Paul, leur fondateur, d6ced6 le 27 septembre de
la meme ann6e 1660.
En ce 29 janvier, f&te de votre bienheureux Pere, vous avez
voulu, Ma Rverende Mere et Sceurs de la Visitation, associer
dans un meme hommage de piete et de reconnaissance, et saint
Francois de Sales, votre fondateur, et saint Vincent de Paul,
;: Superieur eccl6siastique de vos monasteres de Paris. Sovez
rcmerciees d'avoir eu et suivi cette bonne inspiration.
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Pour participer au Tricentenaire de la mort de saint Vincent
de Paul et celle de Louise de Marillac, vous ne pouviez mieux
faire que d'inviter chez vous et le Supdrieur G6neral de la
Congregation de la Mission et la Supdrieure GCn6rale de la
Compagnie des Filles de la Charite. Ainsi la famille est au
complet.
En ce qui me concerne, je voudrais contribuer a rendre plus
concret et I'hommage a saint FranCois de Sales et a saint Vincent
de Paul, en vous rappelant :
I* L'occasion de leur rencontre providentielle et de leurs
relations ultrrieures.
2" Le trait commun de leur saintet6 pastorale et missionnaire :
aL'amour de Dieu mis au service du prochain D.
Puisse ma modeste contribution B la f6te que nous celebrons
et au tricentenaire que nous soulignons, faire mieux aimer nos
Fondateurs.
I. - LA RENCONTRE DE DEUX GRANDES AMES
ET L'HISTOIRE

DE LEURS

RELATIONS

Un delicieux tableau qui se trouve a l'6glise Sainte-Marguerite
de Paris nous montre deux grands saints en tate A tete : Francois
de Sales pr6sentant Monsieur Vincent A Jeanne de Chantal et
aux Visitandines.
Quand done ces deux grandes ames furent-elles mises en
presence I'une de l'autre ?
1° La premiere rencontre a Paris (1616-1619)
Nous sommes en 1618. Cette annde-l, Mgr Frangois de Sales,
Cevque coadjuteur de Geneve revient a Paris qu'il n'a pas revu
depuis seize ans. II accompagne le Prince Cardinal de Savoie
charg6 de traiter la question du mariage du Prince de Pi6mont,
son Erere, avec Christine de France, sceur de Louis XIII.
Les pourparlers se prolongent, il passe un an dans la capitale
du royaume pr&chant dans diverses 6glises et avec grand succes.
II peut ainsi entrer en relations avec quelques-uns des repr6scntants les plus dignes du Clerg6 de France, avec M. Duval,
doyen de la Faculte de Thdologie de Paris, avec le Pere Suffren,
jesuite, confesseur de Louis XIII et de Marie de Medicis, avec
M. Bourdoise de I'Oratoire, enfin avec Monsieur Vincent de Paul.
Celui-ci etait absent de Paris au d6but du retour de Mgr de
Geneve mais par la suite, en 1619, il eut plusieurs fois I'occasion
de le rencontrer. - J'eus le bonheur, dit-il plus tard, de communiquer avec feu Mgr de Geneve plusieurs fois durant sa vie >.
Ces relations allerent bien vite jusqu'a l'amiti6 et m&me
l'intimiti. Les deux prEtres 6taient faits pour se comprendre
et s'aimer, malgr6 certains contrastes.
2° Les diffdrences et les contrastes
Entre les deux hommes, il y avait de grandes differences,
d'Age d'abord : Francois a 51 ans, Vincent n'en a que 37 et
done presque 15 ans de moins.
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Difflrence encore de naissance et d'dducation.
Mgr de Geneve etait un parfait gentilhomme par la distinction, ses manieres dignes et gracieuses, sa largeur de rue
et son courage. II avail grand air.
Monsieur Vincent, par contre, itait le fils d'un modeste
paysan landais et il avait dans son enfance, garde le troupeau
de ses parents. II ne manquait aucune occasion de le rappeler
afin de s'humilier.
Mais il possddait la vraie noblesse, celle de la vie, celle de
l'intelligence enrichie des vdritis divines et des connaissances
humaines, celle du coeur attache A Dieu, au devoir et a la vertu
- du coeur bon et compatissant - la noblesse de 1'ame 61ev&e
par la volont6 de saintetd au-dessus des vulgaritds et des
bassesses.
3* Les affinitis et les ressemblances
Si r'usieurs traits s6paraient l'6veque de Geneve et Monsieur
Vincent, ils n'en communiaient pas moins A une sympathie
mutuelle qui perce A travers les declarations du disciple appelant
toujours son maitre a Monseigneur de Geneve *.
1) Tous deux itaient douds d'une exquise sensibiliti et d'une
affectivite qui les faisaient exceller dans la bontd.
Monsieur Vincent dprouvait un vif sentiment d'admiration
pour la haute science litteraire et theologique, pour la piet6
profonde et pour les grandes vertus de Francois de Sales.
Ce qui frappait le plus a en ce grand homme de Dieu,
c'6tait sa bontz, son incomparable bontd toujours bienveillante,
condescendante et gdndreuse. II en venait A dire : a Mon Dieu,
que vous etes bon, puisque Mgr Francois de Sales, votre crdature, est lui-m6me rempli de tant de bonte s.
Quant a Mgr de Geneve, il dtait plein de respect, d'estime
et d'affection pour Monsieur Vincent et disait volontiers qu'il
ne connaissait pas a de plus digne et de plus vertueux pretre
que lui .
Les grands coeurs se reconnaissent toujours...
Comment ne pas 6tre s6duit par quelqu'un qui ecrit : fJe
suis tant homme que rien plus... *? VoilA qui, sans I'empecher
d'8tre digne et grave, le rapproche un peu de nous. Le m&me
Francois de Sales dira encore: a N'avons-nous pas un creur
humain et un naturel sensible ? Et meme il precisera : a Je
suis le plus affectif du monde » et sans d6tour, il affirmera a
sainte Jeanne de Chantal en 1620: - II n'y a pas d'Ame au monde
qui ch6risse plus cordialement, plus tendrement et, pour le dire
a la bonne foi, plus amoureusement que moi... .
Sensible, expansif, affectueux est-ce que Monsieur Vincent ne
l'est pas autant, bien que d'autre fagon, lui qu'on appellera le
bon Monsieur Vincent?
Nous dirons plus loin la source de cette bont6. Pour le
moment cherchons les points de ressemblance.
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2) Tous deux jouissaient d'une intelligence pendtrante, d'une
haute science thiologique, d'un jugement sur et pratique, d'une
volontd forte et pendtrante, perseverante.
a) A Paris, kelve externe au College de Clermont tenu par
les Jdsuites, Francois dtudie la rhdtorique et la philosophie, mais
par choix, il s'adonne A la theologie.
A Paris, dira-t-il, j'ai
appris plusieurs choses pour plaire a mon pere et la theologie
pour plaire a moi-mdme a.
II poursuit ses etudes a Padoue et devient Docteur en Droit
Civil en 1592, un an avant sa pretrise (1593).
Cet humaniste qui a fait d'excellentes 6tudes, suit ses classiques au bout de la piume, les poetes latins surtout, ecrit luimeme en un joli latin maniere et semillant qui I'a conduit
insensiblement au Frangois de 1'( Introduction a la Vie Ddvote
puis a celui du - Traitd de l'Amour de Dieu - qui vaut mieux
encore.
Cet dcrivain dans la vie courante est d'un jugement siir,
ponderd, large et mesur6. II assure du reste : a Je ne suis pas
homme extreme et me laisse volontiers emporter A mitiger ». II
se tient dans
le train commun », dira de lui sainte Jeanne
de Chantal.
Au fond, c'est un 6nergique, un volontaire, et il le montre
dans l'acquisition et la pratique des vertus, comme dans ses
diverses fonctions, missionpaire infatigable, prddicateur intr6pide, controversiste et apologiste remarquable.
b) Vincent de Paul avec un temperament un peu different,
apparait tout aussi intelligent et instruit, tout aussi judicieux,
ponde6r et il montrera avant comme aprbs la mort de Francois,
qu'il a le sens de Faction, du gouvernement, de l'organisation.
Par humiliti, il se dira un pauvre dcolier de quatrieme...
Il est tout de m6me licenci6 en droit canon et s'avere
theologien sir et averti contre le jans6nisme.
II ne suffit pas de dire qu'il a eu A un rare degr6, ce bon
sens que Bossuet appelle le maitre de la vie, il faut affirmer qu'il
a eu une sorte de genie, un ginie equilibrd, fait de perspicacit6,
de prdvoyance, de constance. Quelle maitrise de pensde, quel
sens thdologique denoteront plus tard ses entretiens aux 6tudiants
sur la maniere dont il faut se livrer i I1'tude des sciences
sacrdes, A ses missionnaires, sur la petite mithode de pr&cher ;
ses lettres i M. de Horgny et aux ev&ques sur la doctrine des
Jansenistes !
3) Tous deux ont une belle fraicheur d'imagination, le don
de I'expression dan, la predication, comme dans les ecrits.
a) Tout le monde sait ce qu'il faut penser de Francois de
Sale comme predicateur et 6crivain. Nous le trouvons trop
fleun, trop empanachd, attifd. Cependant il rdagit contre le
tintamarre et la boursouflure dans sa lettre sur l'eloquence
sacrde de l'6poque.
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I1 a tout de meme ecrit a La Predication x adressde en 1640
a I'archeveque de Bourges, Andr6 Fremyot de Chantal, frere de
Jeanne de Chantal, et de ce fait, tant sont judicieux les conseils
qu'il donne: ii m6rite d'&tre regards avec Vincent de Paul,
celebre par 1'expose de c la petite m6thode * comme un restaurateur et un maitre de 1'eloquence sacrde en France.
b) On connait I'opinion de Mgr Calvet sur la * langue simple
et vive de Monsieur Vincent. Sa phrase est rude et forte, sans
elegance mondaine, mais sans fadeur. I1 ecrit comme ecrivait
Henri IV, comme ecrira Bossuet a ses debuts... Ce Bossuet en
admiration devant I'admirable simplicit6 de Monsieur Vincent.
4) Tous deux avaient de I'esprit et du meilleur.
Un jour, plusieurs religieuses assaillent de questions le bon
Francois de Sales, celui-ci se contente de r6pliquer : a A laquelle
faut-il repondre la premiere, puisque vous parlez toutes
ensemble ? >.
Une dame calviniste, objectant pour la centieme fois ,
Mgr de Gen6ve le celibat des pritres, s'attire cette r6ponse:
, Dites-moi, ma bonne dame, comment pourrais-je vaquer i
toutes vos petites affaires et difficult6s, si j'avais femme et
enfants ? v.
Cela rappelle la plaisante r6plique de Monsieur Vincent &
un seigneur qui lui reprochait de venir
la Cour avec une
pauvre soutane usee : a Pauvre, oui. mais sans trou ni tache'
repond aimablement le saint pretre.
Une autre fois, c'est de lui-m6me qu'il se moque, lorsque,
dans une salle du Louvre, il apergoit sa propre silhouette
refl6tee par la glace, il ne peut s'empcher de remarquer:
SOh ! le maroufle I v.
En ces menus faits et dans ces remarques, nous decouvrons
l'ironie malicieuse qui se manifeste jusque dans les yeux de
Monsieur Vincent et perce jusque dans la gravitd habituelle de
Francois de Sales.
5) La plus grande et derni6re preuve d'estime et de confiance
mutuelle qu'ils se donnent l'un a I'autre.
I. De la part de Mgr de Geneve, c'est le choix de Monsieur
Vincent comme Superieur eccl6siastique de la Visitation SainteMarie, a Paris.
En 1619, lors des premieres rencontres de Mgr de Geneve
avec Monsieur Vincent, Jeanne de Chantal et ses religieuses
appelees dans la capitale pour y fonder le premier monastere
de la Visitation t Paris, ne tarderont pas ia tre presentees A
Monsieur Vincent et a avoir avec lui les relations les plus
surnaturelles et les plus cordiales.
Comme Franqois de Sales devait quitter Paris, il fallait
indiquer a I'Ordinaire du lieu le lIgitime Superieur des Filles
de la Visitation, c'est-a-dire quelque pretre qui pOt etre delIgu6
pour remplir les fonctions de la charge.
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D'accord avec le Fondateur, Jeanne de Chantal ddsigna au

choix du Cardinal de Retz, eveque de Paris, le nom de Monsieur
Vincent... Ce nom fut agre6 un peu plus tard dans les premiers
jours dfe 1622. Le nouveau Superieur inaugura ses fonctions par
la visite canonique de l'dtablissement.
Le monastere de la rue du Petit-Musc dtait en bonnes mains.
La Mere de Chantal pouvait quitter Paris. Vincent de Paul, apres
la visite proceda h 1'dlection de la remplagante qui fut AnneCatherine de Beaumont. Le choix ne pouvait etre meilleur.
La Fondatrice, pleinement rassur6e, fit ses adieux le 22 fevrier
1622 et prit la route de Maubuisson, hameau de Seine-et-Oise,
pour se rendre aupres de Francois de Sales qui I'attendait.
II dtait temps, car I'Yvcque de Geneve a la fin de cette
mnme ann6e, le 28 d6cembre 1622, a Lyon, rendait sa belle
ame a Dieu. II n'avait que 55 ans !
I. De la part de Monsieur Vincent l'estime et I'amour qu'il
a pour Franqois de Sales se manifeste surtout dans la tenacit6
ct I'insistance avec lesquclls i I travailla de concert avec Jeanne
de Chantal a la bdatifia'ini de son grand ami decedd. 11 avait
iuujours eu comme l'intuition que cet ami serait canonisd. II
avait fait placer son portrait dans la Maison de Saint-Lazare.
II lisait < les larmes aux yeux
et citait a l'Introduction A
la Vie Divote a et - le Traitede 1'Amour de Dieu ». II I'appelait
osn < bienheureux Pare ".
En fait, le 17 avril 1628, devant le tribunal constitud pour
prendre des informations, il fit sa deposition sur les vertus et
les miracles du Serviteur de Dieu. En 1659, sur les instances des
Visitandines, il demandait la b~atification au Pape Alexandre VII
par une pressante lettre postulatoire.
La beatification eut lieu en 1661, un an apres la mort de
Monsieur Vincent. La canonisation suivit de pres en 1667,
quarante-cinq ans apres la mort de Francois et sept ans avant
'cs apparitions du Sacrd-Coeur
uine religieuse de la Visitation,
Sceur Margrerite-Marie.
Quand on parcourt la deposition de Monsieur Vincent dans
la cause de b1atification de Francois de Sales et les rtponses
faites aux questions, on peut se rendre compte de la part qu'k
cue son temoignage pour hater cette cause.
Au surplus, dbs 1641, lors de la mort de Jeanne de Chantal
a Moulins, Monsieur Vincent 6tait fix6 sur le sort 6ternel de
son grand ami.
En effet, par une lettre adressde en decembre 1641 &
M. Codoing, Superieur A Annecy, nous savons par saint Vincent
lui-meme ce qu'il advint de 1'ame de Jeanne de Chantal et de
son union en Dieu avec ceUie de Franqois de Sales. Cette vision
des trois globes rapportdes plus tard par Monsieur Vincent
comme s'il s'agissait d'un tiers, est vraiment significative : elle
denote son humilit6 mais aussi sa conviction que Jeanne de
Chantal est allee au Ciel rejoindre I'ame de Frangois de Sales.
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LE TRAIT COMMUNtDE LEUR SAI.TET9 PASTORALE ET MISS10\-IUE

L'AMOUR DE DIEU MIS AU SERVICE DU PROCHAIX

Nous pourrions nous demander, apres 1'examen des diff6
rences et ressemblances de nos deux saints, ce qui les caracterise
le mieux et reste le principe animateur de leur vie spirituelle,
personnelle et apostolique, cu si vous voulez, la cle de leur
action et de leur influence.
1" Leur trait commun caractdristique: 'amour de Dieu
mis au service du prochain
L'Eglise elle-meme sur ce sujet nous fournit une nr6cicuse
indication. Ainsi Pie IX, en 1877, proclame saint Frarncis de
Sales < Docteur de 1'Eglise ) et le qualifie a Maitre et Tocteur
es amour de Dieu >. Et parce que ce docteur a magistralement
ecrit a Le Trait6 sur l'amour de Dieu , en janvier 1923, 1
1'occasion du Tricentenaire de la mort de saint Francois de Sales,
Pie XI le d6clare a Patron et Protecteur des 6crivains catholiques .
Vincent de Paul fut canonis6 soixante-dix-sept ans apres sa
mort, le 16 juin 1737 par Clement XII. I1 6tait done prouv6 qu'l
avait pratiqu6 a un degr& hdroique la vertu de la charit6 envers
Dieu et le prochain. Mais son amour des humbles se manifeste en
tant d'ceuvres diverses et de si remarquable facon, qu'en 1885,
Leon XIII le proclame a Patron de toutes les ceuvres et associations charitables du monde entier a.
Le trait commun a tous deux est bien 1'amour de Dieu, source
de leur vie interieure, un amour effectif et pratique mis au service
du prochain. Pour que Dieu regne en chacun d'eux comme Maitre
et surtout comme PNre, vienne par eux, instruments de la bonti
divine, r6gner aussi dans toutes les ames, A tous ils consacrent
leur pens6e, leur coeur, leur vie.
La difference se manifeste dans la maniire personnelle en
chacun d'eux d'appliquer cette volont6 d'amour a leur propre
sanctification et a leur particuliere mission apostolique vis-a-vis
du prochain.
Tous deux communient a cette idWe fondamentale :
Si
I'amour de Dieu est un feu, le zele en est la flamme... Si
l'amour de Dieu est un soleil, le zele en est le rayon v. Telle
quelle, cette pensde nous la trouvons dans Vincent de Paul,
mais elle avait 6t6 formulee d'abord, et dans les m6mes termes,
par Francois de Sales.
Ainsi, Monsieur Vincent s'6tait tellement assimild le principe
animateur de son zile pour les Ames, qu'il ne s'apercoit pas
qu'il est comme 1'6cho vivant de son Maitre Francois de Sales.
Tous deux, par I'amour de Jesus-Christ, ont decouvert le
Pere de la bontd et de la misericorde. Tous deux, en leur maniere
propre, et par l'imitation de Jesus-Christ qui a pitid de la foule,
se mettent avec leur trempe d'ame et leurs qualitds personnelles
au service du prochain.
II nous reste a signaler en chacun d'eux cette maniere propre
et personnelle de mettre leur amour au service du prochain.
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2° La maniirc propre et personnelle a chacun de penser et de vivre
I'amour de Dieu et de le mettre au service des aimes
a) L'amour de Dieu mis au service du prochain a i la SaintFrancois de Sales z.
En fait, de I'amour divin, Franqois de Sales est I la fois le
theoricien et le propagateur, le theoricien dans ses livres, le propagateur par eux encore et par la direction.
1. L'Introduction a la Vie devote. - Une suite d'avis et de
trait6s pratiques que le saint donne par ecrit A l'une de ses
parentes, Mme de Charmoisy - la Philoth6e du livre - fournit
1'occasion et le noyau de 1'ouvrage publid A Lyon en 1609.
L'originalit6 de c l'Introduction a la Vie d6vote -, consiste
a mettre a la port6e des mondains l'id6al 6vangdlique, sans
cependant dissimuler les difficult6s de I'atteindre. Frangois de
Sales est un energique qui exige I'amour effectif de Dieu par la
pratique du devoir d'6tat quel qu'il soit, par I'abandon complet
au bon plaisir divin, par la joie dans 1'Ppreuve. Sa tactique constante est de tendre jusqu'A l'extreme, les ressorts de la volonte.
I1 va droit A I'essentiel, supprime les pratiques trop nombreuses,
minutieuses, pueriles, inutiles, pour que le vouloir soit tout
entier r6serv6 aux grands et vrais devoirs de la vie chr6tienne.
Bossuet a fort bien not6 ce caractire d'austdrit6 dans son pandgyrique de saint Francois de Sales. - II a ramend, dit-il, la ddvotion
au milieu du monde mais ne croyez pas qu'il I'ait d6guisde pour
la rendre plus agr6able aux yeux des mondains : il I'amene dans
son habit naturel avec sa Croix, ses epines, avec son detachement
et ses souffrances.
Que 1'Introduction soit trop fleurie et enguirlandde, trop
manier6e pour notre gouit actuel, personne n'y contredit. Mais
M. Olier exagere b peine lorsqu'il dit de Franqois de Sales qu' ii
est le plus mortifiant de tous les Saints,.
Une autre originalit6 de ce livre consiste a avoir fait sortir
des couvents et du confessionnal, ces tresors de sagesse chritienne
et de direction spirituelle amass6s dans les siecles pr6cedents et
d'avoir humanis6 la d6votion en lui faisant parler le langage de
tous pour la faire pratiquer par tous... et cela avec un charme
qui rappelle Montaigne sans ses d6fauts a Montaigne qui aurait
de l'humilite souligne Faguet.
En somme a la devotion ne gate rien quand elle est vraie
ct ]'on comprend que Francois de Sales ait pleurd, au grand
scandale des dames, la petite villageoise Perrette Boutez qu'il
proclama a princesse de I'amour de Dieu .
2. Le Traitd de I'amour de Dieu n'est plus comme l'Introduction, la charte de I'humanisme d6vot, mais celle du mysticisme meme le plus l6ev6. C'est I'ouvrage capital et le chefd'euvre de Francois de Sales. II y travailla de longues ann6es
et 1'acheva sur les instances de Jeanne de Chantal, vers 1616,
date de la publication & Lyon.
Entre le xvre siecle ravag6 par l'hfcesie protestante qui n'a
pis cru & I'amour de Dieu pour I'homme et le xvu* que va
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desoler le Jansenisme qui a retreci cet amour, Frangois de Sales
apparait en ce livre, le theologien sur et pratique qui conciliera
tout dans et par I'amour bien compris.
Selon lui, notre Dieu n'est pas un despote, mais un Pere
bon et juste qui nous appelle tous au Ciel, accorde a tous une
grace pleinement suffisante et ne nous prddestine que d'apres
nos merites prevus.
La rencontre entre Dieu et I'homme se fait par la charitd
qui produit la ressemblance et 1'union. Le moyen d'y progresser
consiste a exercer les operations de 1'amour : affectivement, par
I'oraison surtout, effectivement par la conformitC a la volontd
de Dieu. Ainsi, I'amour de Dieu commence et acheve la vie
devote ; et Philothee s'explique par Theotime, qui, lui, veut aller
plus haut encore dans cet amour.
M'est avis que pour decrire si bien I'amour de Dieu, Francois
de Sales a d6 l'eprouver et le vivre. I1 I'a v6cu pour soi et il l'a
utilis6 au profit des autres, surtout de ses cheres Filles, les Visitandines.
11 n'oublie personne dans la douceur de sa charite :
Comme controversiste et apologist., ii pr6tend le faire partager, cet amour de Dieu par les protestants du Chablais. , Qui
pr&che avec amour, pr&che assez contre I'hdretique
dira-t-il,
et it a le don de convertir.
Comme pasteur d'ame et eveque, il n'a qu'une ambition,
amener tous ses enfants a I'amour de Dieu et ii y r6ussit, parce
qu'il met au service de tous son devouement.
Comme directeur, il touche les ames de plus pros encore.
Par la direction commencee dans un entretien au confessionnal,
continude dans la correspondance, reduite en doctrine dans ses
livres, il prend ces ames oii elles sont - celle de ses cheres
Visitandines surtout - et les conduit resolument oii elles doivent
etre... dans I'amour de Dieu. , II faut tout faire par amour
et rien par force... C'est I'amour qui donne du prix a toutes
nos aeuvres... Souffrir une chiquenaude avec deux onces d'amour
vaut mieux qu'endurer le martyre avec une once du m6me
amour...
b) L'amour de Dieu mis au service du prochai.z a la SaintVincent de Paul.
Ici, nous ne retrouvons plus le theoricien de l'amour de Dieu
mais plut6t le praticien specialis6 qui agit sous l'inflluence de
l'amour du Christ et veut en faire beneficier les humbles, plus
besogneux que les autres. < Dieu est amour et veut qu'on aille a lui
par amour >,r6petera-t-il comme Frangois de Sales, mais parce que
a le peuple a faim et se damne et qu'il le constate sans s'y
resigner jamais, il trouvera le moyen de donner aux humbles,
des Dames de la Charit6, des Filles de la Charit6 qui nourriront
les corps, soigneront les malades et aussi des Pretres Missionnaires qui auront le souci et le soin des ames.
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Pour que les humbles soignes corporellement et spirituellement, puissent se maintenir dans une belle forme religieuse,
it songera, se mettant a 1'6coute et au pas de la Providence, i
la reforme du Clerge, a sa formiation par les conferences du
mardi et 1'6tablissement des seminaires.
II est de mode d'insister beaucoup sur a la modernit6U et
meme sur l'actualit6 * de Monsieur Vincent parce que presque
toutes les organisations de charite et de bienfaisance de I'Eglise
universelle dont Leon XIII l'a institue le Patron, decoulent plus
ou moins directement de lui. II est certainement un precurseur
de ce qu'on appelle aujourd'hui < la charit6 politique et sociale
ou , la charit6 technique ).
Ce realiste a qui u rien ne plait qu'en Jesus-Christ , a consider6 les humbles et les pauvres devant Dieu et dans la perspective oii Jesus-Christ les voyait : comme des < Seigneurs et
des Maitres, qu'il faut servir avec serieux et efficacit6, scion
lei besoins de 1'epoque.
En Monsieur Vincent, la vision du pauvre en Jesus-Christ,
son amour des humbles en Jesus-Christ, 1'ont amen6 et aide i
sc montrer I'organisateur le plus r6aliste et les plus efficace des
oeuvres charitables et sociales.
Aussi, aujourd'hui encore, un fremissement nous passe A
travers I'ame lorsque nous entendons Monsieur Vincent dire a
ses Missionnaires : q Considerons devant Dieu. Messieurs, que
les pauvres sont nos Seigneurs et nos Maitres et que nous
sommes indignes de leur rendre nos petits services ,.
Le m6me frdmissement nous fait battre le coeur lorsque nous
ecoutons Vincent dire aux premieres Filles de la Charit :
Servant les pauvres, on sert J6sus-Christ. Oh ! mes filles, que
S<
cela est vrai. Vous servez Jesus-Christ en la personne des
pauvres. Et cela est aussi vrai que nous sommes ici. Une Sceur
ira dix fois le jour voir les malades et dix fois le jour, elle y
trouvera Dieu !
En presence de ce realisme surnaturel qui anime et vivifie
le sens du reel humain et fraternel du bon Monsieur Vincent,
comment s'etonner que l'esprit vincentien, replique vivante de
l'esprit 6vangelique, soit toujours actuel et toujours efficace a
travers les vicissitudes et les variations de la misere physique
et morale de I'dpoque contemporaine.
Tout comme Francois de Sales - bien que d'autre facon et dans des ceuvres quelque peu diffdrentes, Vincent de Paul
est bien le Saint de I'amour de Dieu mis au service des corps
et des ames des plus humbles et des plus pauvres.
CONCLUSION

En cette fete de saint Frangois de Sales se d6rouiant au
cours du Tricentenaire de la mort de saint Vincent de Paul.
dans cette maison de la Visitation Sainte-Marie, je me permettrai,
pour conclure, d'6voquer un fait.
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Un cardinal, archeveque de Lyon, Mgr de Marqucmont,
autorisa en 1614, quatre ans apres la fondation d'Annecy, I'dtablisscment d'un second monastere de la Visitation dans sa ville
metropolitaine. Mais bient6t, il interdit la visite des malades
et imposa la cl6ture. Francois de Sales. soutenu par le cardinal
Bellarmin, essaya de rdsister A ce bouleversement du plan primitif. Puis craignant que cette resistance n'entravat l'expansion
de la Visitation dans le rovaume de France, il consentit ý cette
On m'appelle le Fondateur de la Visitation,
modification.
dira-t-il plus tard, a son ami Jean Camus, est-il rien de moins
raisonnable? J'ai fait ce que je ne voulais pas faire et j'ai
d6fait ce que je voulais ! Heureuse et providentielle condescendance ! Elle a permis A la Visitation contemplative et mystique de nous donner sainte Jeanne de Chantal et sainte Marguerite-Marie et a saint Vincent de Paul de substituer aux
Visitandines, pour I'exercice du d6vouement exterieur, les Louise
de Marillac et les Filles de la Cha-it6.
Dans leur rencontre au Ciel, Frangois de Sales et Vincent
de Paul doivent dire que
SNi l'Eglise, ni la France n'y ont rien perdu !
P. BIZART, C.M.
NIMES (3-6 mars 1960). -

Eglise Sainte-Perpetue et Cathedrale

LES FEtES DU TRICENTENAIRE
DE LA MORT DE SAINT VINCENT DE PAUL
ET DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC

Dans la France entiBre et m6me, pouvons-nous dire, dans
le monde entier, les chrdtiens soulignent par des c6r6monies
grandioses le troisieme centenaire de la mort du grand ap6tre
de la charit6 que uit saint Vincent de Paul. Tout naturellement,
dans une m6me reconnaissante pens6e, ils unissent au souvenir
du bon Monsieur Vincent celui de sainte Louise de Marillac,
cofondatrice avec lui des Filles de la Charit6.
L'ENVOLEE DES CORNETMES
Sous ce titre, dans une page sp6ciale tout enti-re consacr6e
a saint Vincent de Paul, notre journal, dans son numdro du
28 fevrier, nous a fait toucher du doigt 1'extraordinaire expansion
de celles que I'on aime ddsigner sous le nom de Soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul : au ccur du xxe sidcle, plus de quarantecinq mile d'entre elles son. dispers6es dans le vaste monde.
Et ne sont-elles pas particulibrement nombreuses dans notre
diocese? Nous les trouvons partout oit il y a des malades
A soigner, des orphelins a 61ever, des enfants A surveiller, des
jeunes filles a instruire. Elles sont a Nimes, a Ales, A Uze-, an
Vigan, A Pont-Saint-Esprit, a Saint-Gilles, a Beaucaire, a Sa-
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a La Grand-Combe et dans tout le bassin houiller des

Cevennes-

Ici, elles dirigent une ecole technique : I, un h6pital, un
dispensaire, un orphelinat ou un hospice. Ailleurs, elles donnent
des soins A domicile, ouvrent des colonies de vacances a la
mer ou A la montagne...
Et les Peres de la Mission, les Lazaristes comme nous disons,
ne sont-ils pas nombreux aussi ? Ne sont-ils pas dans notre
departement, les pieux gardiens du c6lebre sanctuaire de NotreDame de Prime-Combe, haut lieu d'un ptlerinage c6lebre dans
toute la r6gion et jusque dans le diocese de Montpellier? Et
nous ne pouvons passer sous silence les Conferences de SaintVincent de Paul dont les membres - et il en est m6me au
college Saint-Stanislas - ne cessent de secourir les foyers malheureux, dans les cites de quelque irrprtance. Et ces jeunes
filles qui, au sein du groupe des a Louise de Marillac ,
apportent de la joie aux K grand-meres , organisent pour elles
des sorties et m6me des pelerinages A Lourdes?
Comme ce grand Paris oi v4cut Monsieur Vincent, comme
Montpellier dans le d6partement voisin, Nimes et le Gard, oft
tant de blanches cornettes se penchent sur la pauvret6 et le
malheur, se devaient de cl16brer le Tricentenaire de la mort
des deux Fondateurs des Filles de la Charit6.
Et ce furent les hommes des paroisses de la ville episcopale
qui par une veillde mariale, prdparerent le succes spirituel des
fetes projet6es.
LA VEILLEE MARIALE A SAINTE-PERPETUE

Au soir du jeudi 3 mars, l'6glise paroissiale sise pros de
l'Esplanade et dediee aux saintes martyres de l'amphith6itre de
Carthage, Perpetue et F4licit6, accueillait les chefs de famille
et les jeunes gens venus prier la Vierge Marie.
Et c'est le chapelet A la main qu'ils s'adresserent a Elle.
Combien 6taient-ils, ces hommes, dans la nef de l'dglise?
Environ deux cent cinquante, venus de tous les quartiers de
la cite.
M. le chanoine Afflatet, cure de la paroisse, et MM. les
Vicaires participaient naturellement h cette c6rdmonie, comme
aussi M. le chanoine Daufes, archipr6tre de la cath6drale, et
M. I'abbe Vernet, cure de Saint-Vincent-de-Paul.
Ce chapelet des hommes fut vraiment le chapelet de la
charite. M. le chanoine Daudet, directeur dioc6sain de l'Enseigncment libre et de l'Enseignement religieux, en 6tait I'animateur.
Et au fil des dizaines, les evocations du bon Monsieur Vincent,
qui est A l'origine de tant d'institutions charitables en France
et ailleurs, et dont le cceur debordant de cette charit6 qui passait
dans sa vie, 6taient autant d'invitations B la pratique de cette
belle vertu vincentienne oublide souvent par les chr6tiens euxmemes...
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Le triduum de pr6dication et de priere, organis6 en 1'honneur
de saint Vincent de Paul, s'ouvrait done, a Sainte-Perpetue sous
le signe de la charit6.
L'ASSEMBLIE DES JEUNES A LA CHAMBRE

DE COMMERCE

Si les hommes avaient etd convids a un rassemblemcnt
marial, dont Ia priere devait etre l'essentiel du programme, les
jeunes gens, de leur c6te, 6taient invites, le lendemain vendredi,
en fin d'apres-midi, a se reunir dans un local de la Chambre de
Commerce.
C'6tait la premiere grande reunion de ces fetes du Tricentenaire. Elle ne devait pas e6te, dans ce local profane, une
reunion de priere. Et pourtant on y voyait des visages de
lyc6ens et de collegiens, par instants recueillis comme a un
office. C'est que le coqferencier etait une personnaliti montpel!ieraine qu'avait d'ailTeurs prsentee M. le chanoine Malabave:
le R.P. d'Aussac, aumonier des facultes.
Et ce fut, au fond, le vrai sens de la pauvretd et de la
charit6 qui fut rappel6 a ces jeunes, en meme temps que
I'actualitd des taches auxquelles s'etait donn6 Monsieur Vincent.
Un nouvel auditoire de jeunes, mais de jeunes filles cette
fois, le lendemain, sensiblement a la meme heure, devait
retrouver a la Chambre de Commerce, le R.P. d'Aussac. Les
Dames de la Charite de la ville et quelques sympathisantes
avaient precede les jeunes filles dans la salle. Mais c'6tait au
debut de I'apris-midi, et le conferencier bien connu des Gardois,
n'ttait autre que le R.P. Philliatraud, ancien Superieur de NotreDame de Prime-Combe et, naturellement, fils spirituel de ce
bon Vincent de Paul dont I'ame brilante de charit6 semble
n'avoir point de secret pcur lui... Et les catholiques nimois
eurent le plaisir de retrouver, le soir m6me, en 1'6glise paroissiale Saint-Paul, le R.P. Philliatraud qui anima une belle veillic
vincentienne.
II ne nous est guere possible de donner, dans nos colonnes,
un compte rendu bien detailld de toutes les manifestations qui
se d6roulerent a Nimes, h l'occasion de ce Tricentenaire magniquement c6elbrd ddja, dans toutes les grandes cites du departement de 1'Herault.
Qu'il nous suffise maintenant de signaler que, pendant ce
Tricentenaire, deux messes 6taient c6elbrees en I'honneur de
saint Vincent de Paul devant un nombreux et ferveot auditoire,
dans la chapelle des Filles de la Charitd, rue des Greffes...
Avec les 6glises paroissiales Sainte-Perpetue et Saint-Paul,
la basilique-cathbdrale ne pouvait pas ne pas Wtre associde B
la c616bration des fetes. Elle le fut magnifiquement, le dimanche
6 mars, journ6e de cl6ture du triduum vincentien.
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SoUS LA PRJSIDENCE DE S. EXC. MONSEIGNEUR GIRBEAU
L. CtRLMONIE DE CL6TURE A LA BASILIQUE-CATHIDRALE

Dans la chapelle des Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, rue des
Greffes, plusieurs messes furent cleb1b-ees dans la matinee du
dimanche et les participants y furent les heureux beneficiaires
des predications du R.P. Riviere et du R.P. Philliatraud.
Mais c'est a la cathedrale, lors de la ceremonie de cloture,
que les catholiques nimois connurent le point culminant, en
quclque sorte des fetes du Tricentenaire.
Son Exc. Mgr I'Eveque avait acceptd de presider la ceremonie pour marquer toute 1'importance attach6e a sa celebration
ct pour s'unir aussi a cette immense reconnaissance qui monte
au cceur de ses diocesains, a 1'evocation de Monsieur Vincent et
de ses admirables Filles de la Charit6. Depuis si longtemps, elles
se d6vouent, dans le departement, au service des souffrants eL
des humbles.
A cette occasion, Son Excellence avait propose a son jcur.c
coadjuteur, S. Exc. Mgr Rouge, arrive a Nimes depuis quclques
jours seulement, de celebrer A la cathedrale sa premiere messe
puntificale.
Tres vite, par la voix toujours puissante de la presse, la
nouvelle s'en etait r6pandue a travers la ville episcopale et le
diocese tout entier.
Apportant un hommage de reconnaissance a saint Vincent
de Paul et aux Filles de la Charitd, la foule qui se prcssait dans
la nef de la cathddrale, aux alentours de 17 heures, apportait aussi
sun temoignage de deferente sympathie au vener6 collaborateur
de S. Exc. Mgr Girbeau. Monsieur Vincent n'a pas du s'en
offusquer.
SON

EXCELLENCE MONSEIGNEUR ROUGC
CELEBRE LA MESSE PONTIFIC.LE

17 heures... Precede d'une longue theorie de jeunes clercs,
de pretres, de prelats, voici S. Exc. Mgr Rouge qui devient
rapidement le point de mire de I'assistance. Et quelle assistance.
De la nef aux chapelles et des chapelles aux tribunes et au
sanctuaire, la cathedrale est archicomble. On evoquait la cathedrale Saint-Michel de Carcassonne, le jour du sacre de Mgr le
Coadjuteur. Nombreux etaient les membres du clerg6 et les
delegues des communaut6s religieuses de la ville...
Avant la messe pontificale, S. Exc. Mgr Girbeau, en une
breve allocution, presente A la foule des fideles Mgr Rouge,
le don precieux de S.S. Jean XXIII *, appel6 i l'aider dans
sa lourde charge a dans ce diocese de Nimes qu'il a tant aime6
et avec qui il ne formera qu'un seul coeur et qu'une seule Ame...
Et c'est la messe pontificale qui commence...
On reconnait les jeunes voix des dtudiantes, les voix de la
chorale, la voix de la foule. Et quand la lecture du texte 6van-
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gdique de ce premier dimanche de careme est achevde,
Mgr Raffit, prdlat de Sa Saintete et archipr6tre de Montpellier,
mnnte en chaire pour y prononcer le panegyrique de saint
Vincent de Paul.
Caeur semblable au cceur du Christ, comme l'etait celui de
I'ardent ap6tre Paul, le cceur de I'ap6tre de la charitd que fut
Monsieur Vincent 6tait attentif et docile h la voix du Pere
celeste, gdndreux aussi et d6licat. N'est-ce point, d'ailleurs, ainsi
qu'il pouvait ressembler au cceur de J6sus si charitable, si
pitoyable aux humaines miseres?...
Quand Mgr Raffit descend de chaire, alors, entonne par
Mgr le Coadjuteur, c'est le , Credo * qui retentit, jailli de toutes
les poitrines...
Et tout au long de cette messe pontificale, la foule des
assistants ne cesse de s'unir au pontife celebrant, de 1'observer
aussi comme pour en garder un durable souvenir dans les
coeurs.
E.B.

TOULOUSE (23-27 mars 1960).
Prdparces par un triduum tout intime des 25-27 janvier (voir
suora, p. 203-204), en la maison des Missionnaires Lazaristes, les
fjtes toulousaines permirent aux fiddles de traduireleur vindration
et gratitude envers Vincent de Paul et Louise de Marillac, au
Grand Seminaire, en l'eglise Saint-Vincent-de-Paul, a 1'H[6pital de
la Grave, ai la Dalbade, en la cath6drale Saint-Etienne... et au
Palais des Sports.
JOURNXE DES PRfTRES AU GRAND SININAIRE

Comme ii convenait, les prktres et s6minaristes ont eu la
priorite. La journee de mercredi 23 mars leur 6tait consacr&e
au Grand Seminaire.
M. Andre Dodin, Pretre de la Mission, Superieur du Grand
Seminaire de Troyes, qui vient de faire paraitre aux editions
du - Seuil Saint Vincent et la Charitd, indgalee biographie
et magistrale synthese doctrinale, accompagn6e d'une ddition des
Entretiens spirituels, donnait aux pr6tres et aux s6minaristes
deux conferences. Une longue exp6rience de saint Vincent et les
vives clart6s d'un coeur pastoral totalement devoue permettaient
a M. Dodin de leur faire revivre intimement l'itineraire spirituel
de saint Vincent. Le replagant dans 1'authentique cadre de
temps et de lieu qui fut le sien, il le montrait realisant sa
vocation: continuer Jesus-Christ evangelisant les . pauvres,
(ceux qui sont en deficit par rapport A leur salut 6ternel).
En r6alisant sa vocation, saint Vincent accomplit ainsi sa
mission providentielle. a Descartes de la sensibilit6 francaise x, de
la sensibilite surnaturalis6e, Vincent se reftrhit & s6parer
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l'esprit du cceur et le cceur de l'action. On ne peut voir les
pauvres et leur etre donne que si on se donne i Dieu. S'il a
prepare la promotion future des pauvres, il est facile de
retrouver chez lui quelques-uns des themes majeurs de la
Pastorale actuelle : l'effort de catdchese permanente, le caractere
adulte d'une vraie conversion, la n6cessiti d'ordonner une
charite, adaptde aux conditions de sa vie temporelle et du
milieu oui elle doit s'exercer.
Mgr 1'Archeveque c6elbra la sainte messe a laquelle les
nombreux pretres et sdminaristes presents eurent la joie de
renouveler loffrande de leur vie immolde dans 1'exercice constant et la preparation ininterrompue de leur mission sacerdotale.
PELERINAGE

A LA

PAROISSE

SAIMT-VINCENT-DE-PAUL

Le soir de ce meme jour, a 18 heures, un pelerinage familial,
si j'ose dire, etait organis6 au modeste lieu de culte oil s'dlevera
bient6t a Toulouse une 6glise dediee a saint Vincent de Paul,
en la paroise actuelle canoniquement 6rigee depuis des mois. La
ferveur populaire s'y manifeste avec un enthousiasme discret
mais reel. Mgr Gaston celbrait la messe en presence de Mgr 1'Archevique. M. Poymiro, provincial des Lazaristes & Toulouse,
dans une fervente homdlie, exhorta ses auditeurs A demander
une grace de lucidit6 pour savoir d6couvrir toutes les miseres
qui les entourent et pouvoir les soulager. Un vol dense de
candides corettes semblait vouloir annoncer encore la parfaite
floraison d'un nouveau printemps vincentien en ce coin de la
terre toulousaine.
RASSEMBLEMENT DES SOUFFRANTS A L'A.B.C.
ET A LA SALLE SAINT-NICOLAS

Pres de mille vieillards y etaient reunis pour s'egayer a ia
vue de modestes jeux sceniques, a 1'audition de jolis chants, a
la vision premiere du film du Tricentenaire. Mgr Gaston, qui
presidait au nom de Mgr 1'Archeveque, retenu par les obligations
de sa charge, sut magnifiquement reconforter leur cceur et le
petit paquet qui leur fut remis a la sortie n'etait qu'un humble
syvmbole de ce r6confort dans la joie humaine et spirituelle
cntierement partagee.
M. le chanoine Berges, president toulousain du Secours Catholique, culr de Sainte-Germaine, presidait et apporta le m&me
reconfort A la salle Saint-Nicolas.
HOMMAGE A SAINTE LOUISE DE MARILLAC

Le 25
une belle
dence de
l'Evangile,
chante la

mars, en la chapelle de l'Hospice de la Grave, devant
assistance de religieuses et de fideles, sous la prisiS. Exc. Mgr de Courreges, qui prendra la parole A
M. Poymiro, provincial de la Province de Toulouse,
grand'messe.
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Monseigneur, en une belle synthese, met en valeur la fiddlitd

B leur vocation respective de la Sainte Vierge Marie, de saint
Vincent, de sainte Louise.
L'apres-midi, i 14 h 30, M. Contassot, assistant general,
chanta les vepres, a l'issue desquelles M. CUlestin Buhigas, nous
traca le portrait de Louise de Marillac et nous rappela l'actualiti
de son message.
Sainte Louise de Marillac est largement tributaire du grand
courant de spiritualitd qui a marqu6 toutes les figures de la
premiere moitie du xvir siecle. Placee par son education, par
les liens de sa famille, plus particulierement par son oncle Michel
de Marillac, garde des Sceaux, en plein carrefour de tous les
courants spirituels du grand siecle, la future cofondatrice des
Filles de la Charit6 gouite h toutes les sources, a puise a chacune
d'elles ce qu'elle y trouve de meilleur D.
Apres I'analyse de son itineraire spirituel, ce sera la transposition de sa spiritualitd en langage de charit4, sous la conduite
de Monsieur Vincent.
Un centenaire ne peut se reduire h de banales festivitts. 11
contient une grace speciale pour nous tous. II constitue un
pressant appel de la grice < qui nous invite a marcher par les
aust6rites du depouillement, de la generosit6, de la vie int6rieure
vers 1'epanouissement de nos ames, dans le chemin royal d'une
charite agissante %.
II y aura toujuurs des pauvres parmi vous ; le message de
sainte Louise de Marillac gardera toujours son evangelique actualit, pour donner < ah la misere de tous les temps et sous ses
multiples aspects, la possibilit6 de marcher a la rencontre de
Dieu n.

Apres le Salut du Saint Sacrement, la veneration des reiiques
dc saint Vincent et de sainte Louise nous invita 5 puiser a la
source un elan nouveau.
< LE SAINT DE LA.MISERE

HUMAIXE
I

Le soir du 25 mars, a 20 h 45, nous sommes a la cathddrale
Saint-Etienne. Mgr 1'Archeveque preside, assists des Vicaires
generaux, des reprdsentants du Chapitre metropolitain, de l'Assistant g6neral des Pretres de la Mission, entour6 de M. i'oymiro,
provincial et de ses confreres de la Maison et de la Province
de Toulouse.
C'est le R.P. Gaston Fournier, SJ., qui prononca le panegyrique et montra en Monsieur Vincent le saint de la misere
humaine.
La lecture de deux pages d'Evangile : Le plus grand des
commandements : Amour de Dieu et du prochain et la parabole du bon Samaritain, mises en parallele avec un conte
hindou, nous firent comprendre la source de 'action charitable
de Monsieur Vincent au chevet des malades dans les h6pitaux,
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aupr's des cnfants abandonnes et au milieu des forqats et
galeriens de son temps.
Notre Vincent de Paul a compris, apris l'age de quarante ans,
que ce qui est constitutif chez le chretien c'est d'etre a la fois
tournm vers le Pere du ciel et vers les hommes ses freres. a I1
cst impossible de diviser l'amour ,. Toute sa vie il s'efforcera de
mettre chaque jour un peu plus d'amour et de justice dans le
Royaume de Dieu et mourra avec le regret de n'avoir pu faire
< davantage -.
Discours impressionnant par la haute spiritualit6 qui l'anime,
par les faits historiques qu'il met en relief, par les tableaux et
les portraits aux vives couleurs, par une eloquence qui remue
piofondement les ames.
L'AsSEAMBLiE DES ETUDIANTS A LA DALBADE

Dans la grande ville oii le jeune Vincent fit ses 6tudes
universitaires, on ne pouvait pas oublier les 6tudiants. Le
samedi 26 mars, ils 6taient invites a une messe a la Dalbade.
Ils y vinrent nombreux.
Au cours de la messe cdl6br6e par Mgr Chansou, animee par
M. l'abb- Souille, aum6nier du monde scolaire. le P. Andre,
C.M., aum6nier des 6tudiants de Montpellier, montra a ces
jeunes. epris d'ideal, comment Vincent de Paul avait lui aussi
mend sa vie. Dans ce monde devor6 par I'ambition et la technique, ( vous vivrez, leur disait le Pere en terminant, parce que
vous aurez su risquer dans l'amour *. Du haut du ciel, saint
Vincent doit souscrire a tous ces jeunes successeurs dans la
Cit6 Rose.
LA REUNION

DES RELIGIEUSES

Le 27 mars, dans la chapelle des Dominicaines du Cours
Bertrand gracieusement mise a leur disposition, se r1unirent les
religieuses de la ville et des environs. M. Charles Philliatraud,
directeur des Filles de la Charit6 de la Province de Toulouse,
retraqa l'itineraire spirituel de saint Vincent et de sainte Louise
pour en tirer des legons pratiques. Fut presente ensuite un rapport particulierement interessant sur l'oeuvre charitable de
Marie. Pour terminer, M. l'abbd Vernazobres, en contact quotidien avec des desh6rit6s, parla en excellents termes de ses
pauvres et de la pauvret6. La r6union 6tait prdsidde par M. Poymiro, provincial de Toulouse.
A LA ClERMONIE DE CL6TURE

Pour cl6turer les f6tes du Tricentenaire de la mort de
saint Vincent de Paul et de sainte Louise de Marillac, il
convenait que tous les Toulousains fussent invites.
Dimanche 27 mars, A 17 heures, en la cathedrale SaintEtienne, c'6tait bien - l'hommage de Toulouse A saint Vincent ,.
Une belle assistance accueillit Mgr l'Archev6que. La Sainte

-

222 -

Messe. chantee par M. Felix Contassot, premier assistant de
M. le Superieur general, etait animee par M. le chanoine Gaudillere, cur6 de Saint-Aubin. Les chants de ce dimanche de
Laetare, bien interprdt6s par les grands s6minaristes et I'ordinaire alternd avec les fideles, aiderent I'assemblee A unir leurs
sentiments d'amour et de louange.
A l'Evangile, 1'Archev6que Mgr Garrone prononga l'homdlie:
SSaint Vincent de Paul, pere des pauvres ».
A quoi saint Vincent a-t-il dui de traverser trois siecles sans
que le coeur mobile des hommes I'ait oublie ?
Sans aucun doute ii l'a d
ah ce que sa vie ne s'est pas
epuisee avec ses annees de vie terrestre mais s'est prolongee au
milieu du monde par toute une filiation vivante, hiritiare fidkle
de son esprit et de sa charitd.
Sans auicun doute aussi a ce que son cwour s'gtait fixe et qu'i
a fixd le cceur des siens sur ce que le monde a de deshdritd,
d'abandonne, de disgrdcid, sur ce que I'on appelle, apr&s NotreSeigneur lui-meme : K les pauvres *.
Parmi bien d'autres raisons, celles-la sont justes entre toutes
et doivent retenir ce soir notre pensde.

*
Comme le temps a vire fait d'effacer les visages.
Comme les noms un moment familiers et charges de sens
cessent vite d'appeler le moindre echo. C'est la loi et nous nous
y rdsignons tant elle est puissante et constante.
Qui d'entre nous peut remonter, dans sa lignde de famille,
au-deld d'un grand-pare ou d'une grand-mere qu'il a pu connaitre
personnellement ? Au-dela on se souvient a peine d'un nomr..
Et il s'agit des notres. Comme elles sont done remarquables ces
lignees spirituelles, ces filiations dans la grdce, oh un a pare
survit, si parfaitement present dcoutd, rayonnant, agissant ; oih
chacun des fils et chacune des filles reconnaissent, aprds des
siecles, sur ce visage restd parfaitement lumineux, ce que doit
dtre leur propre visage pour etre fidele a son destin.
Nous devons nous dtonner de cette victoire sur le temps,
de ces prdsences maintenues. de ces vies demeurdes intactes et
fdcondes, comme des sources. Ainsi d'un saint Vincent de Paul.
Ainsi d'une sainte Louise de Marillac.
De proche en proche le regard, la pensee, l'amour remontant
d'aujourd'hui jusqu'au lointain xvii sicle oi un certain Monsieur Vincent reunissait autour de lui ses premiers pares et
freres de la Mission, ses premiircs Filles de la Charitd, Servantes
des pauvres.
C'est lui, ce sont eux, les Saints, qui ont ouvert la route et
qui continuent d'y marcher a la tete d'un bataillon fid.le.
Ici
et liA la luminre qui emane de leur visage pose sur un autre
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visage sort de lombre, celui d'un P. Perboyre, ou d'un autre
missionnaire martyr, celui d'une Catherine Labourg... C'est un

fleuve qui roule, a partir de la source, les mimes eaux de foi et
de charitd.
Chacun de ceux qui passent aujourd'hui continue de tendre
l'oreille a la meme parole qu'on &coutaitjadis avec aviditg de
la bouche meme de Monsieur Vincent. C'est lui qui continue de
prkcher dans ses a Entretiens * les fits d'aujourd'hui comme les
compagnons d'hier, les Filles de la Charitd de notre siecle conme
celles d'il y a trois sikcles.
Et tous continueront de suivre les mimes indications, de
chercher du mime c6td les bnedficiaires du meme amour, les
Spauvres *, comme il y en a et il y en aura toujours parmi nous.
Et nous savons, depuis Jesus-Christ, ce que signifie un tel
mot.

On ne peut plus lui faire porter seulement un poids de sensibilite facilement dquivoque. On ne peut plus lui faire signifier
une attention discrete et ephemere qui est un acquit de conscience, le droit achete d'etre tranquille.
Jesus nous a dit, II nous a montrd ce qu'dtait I'amour, et
que cet amour dtait la seule loi.
Le pauvre, pour Lui, c'dtait nous, c'etait moi, c'etait vous.
Et nous savons comment II nous a traites, avec quelle gendrositj avec quel respect, avec quelle inlassable patience, sans
digolt, jusqu'a la mort.
II n'y a pas d'autre fafon de traiter le pauvre, quand on veut
etre chretien.
Et c'est pourquoi saint Vincent, sainte Louise sont devant
nous des relais si chers et si sars de la lumiare du Seigneur.
Its nous gardent contre nous-memes.
Its nous appellent a leur suite, pour suivre avec eux I~susChrist. Les pauvres ne manquent pas parmi nous.
Qu'ils se rappellent a notre attention, qu'ils se cachent dans
I'obscurite et le silence, qu'ils crient ou qu'ils se taisent, Dieu
les entend : leur appel monte jusqu'au cour de Celui qui les
a aim6s.
II nous jugera sur ce que nous aurons fait pour les rejoindre,
pour les aimer, pour les servir. La joie de cet amour et de ce
service va avec la peine et la souffrance partagees. La joie que
notre amour lui procure c'est Dieu qui s'en estime debiteur;
SC'est it moi que vous I'avez fait *.
La charite de Jesus-Christ dans une salle d'h6pital, la prdsence prolongee de saint Vincent et de sainte Louise, c'est JesusChrist qui continue et les pauvres le savent bien.
Puissicns-nous ouvrir notre coeur ia ces lumieres:
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Puisse la charitd de ]Jsus-Christ susciter en toutes les dmes
chrericnnes, i la faveur de ce Centenaire, un vrai rdveil et, en
quclquesl-tves, le gout dt don total qui relaiera vers I'avenir la
luInieie de la charitI.

RASSEM\BI.EMExT DES ENFANTS AU PALAIS DES SPORTS, 31 MARS

Ei2 un climat zmeridional, le jeudi 31 mars, les enfants de la
Rdgion toulo.saine euirent aussi leur part et leur fete vincentienne
au Palais des Sports. Parmi les attraits du jeu scinique, de profirables leons ptentrdrent dans l'dme de ces « Bons petits
diables ,.
Si I'enthousiasme fut discret mais reel au pelerinage familial
de la modeste paroisse de Saint-Vincent-de-Paul, il n'en fut pas
de merme ce jeudi 31 mars, alors que par flots successifs, qui
par cars, qui a pieds, les plus jeunes de Toulouse et de la
Haute-Garonne se pressaient, se bousculaient, et manifestaient
joyeusement, disons meme bruyamment, cet enhousiasme meridional qui devait plaire a saint Vincent, I'ami des enfants.
Nous dirons meme que les organisateurs de 1'apres-midi
tinirent par s'inquieter devant cette rude juvenile, en voyant
avcc une telle rapidite se garnir les nombreuses trav6es de ce
Palais des Sports, qui peut, parait-il, contenir cnnq mille personncs... peut-etre six mille enfants?
Sur la place, le calme se fit enfin. A 1'intdrieur, tout le monde
fut < cas6 ,.On dut cependant abaisser les belles tentures qui
encadraient la scene pour permettre la visibilit6 de tous.
Chef Bruno, venu du beau ciel de Pau, cristallisa son jeune
auditoire sur le grand mot du jour: < Vincent ). II sut magnifiquement avec des moyens pauvres, petits jeux spectaculaires,
et une ou deux ritournelles chantdes, capter I'attention de tous
ces turbulents Toulousains pendant plus d'une heure.
Diss6mindes parmi cette bruyante jeunesse, de a grandes
personnes respectables D manifestaient, elles aussi une joie exubdrante.
Puis ce fut le moment du jeu sc6nique conqu sp6cialement
pour ces enfants. Trois meneurs, a tour de r6le, prdsentaient :
Une scene evangelique; Son application dans la vie de
Monsieur Vincent ; Et enfin comment, nous, en 1960, nous pouvons vivre, a l'exemple de saint Vincent, la Loi de I'Amour.
Avant la separation, alors que sur la scene Monsieur Vincent
benissait ses Missionnaires qui partaient rayonner la Charit6
du Christ, M. I'abb6 Soullid et M. Philliatraud cl6turaient la
soiree en nous rappelant I'appel de Jesus a la Charite et t I'Unit6.
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DAX
LE TRICENTENAIRE DE LA MORT DE MONSIEUR VINCENT
(1" mai 1960)
Enumerer la multitude des personnalitds landaises, rdgionales, comme parisiennes qui ont eu l'honneur de celebrer la
plus illustre figure de la France bienfaisante, en ce troisieme
Centenaire de son envol vers une 6ternit6 de gloire, celle de
1'effarant ap6tre de la Charitd que fut Vincent de Paul, c'est
plaquer en quelques mots, l'infinie reconnaissance de cette
innombrable foule d'humbles gens qui envahissent, ce 1" mai,
la cathedrale de Dax et sa place, sous un ciel radieux en ce mois
de blanc muguet.
Tous les colori; floraux se sont rencontrts pour faire a
Vincent de Paul le plus magnifique bouquet du triomphe populaire alli6 a 1'hommage des grands de ce monde, qu'il c6toya,
fustigea parfois, mais qui se plibrent, sans discuter, a son bon
sens de paysan.
Le rouge cardinalice eclatant de Mgr Richaud, archeveque
de Bordeaux, primat d'Aquitaine, se mariait podtiquement avec
les mauves ddlicats de Mgr Mathieu, 6veque d'Aire et de Dax,
gardien de la gloire vincentienne, de Mgr Audrain, archev&que
d'Auch qii officiait, de Mgr Gouyon, evEque de Bayonne.
Tandis que un envol de plus de 100 cornettes blanches (qu'on
appelle populairement a les Bonnes Soeurs a, les Filles de la
Charite) emplissait la nef centrale ; que plus de 80 aubes blanches
des < Petits Chanteurs apostoliques , du Berceau de saint Vincent de Paul ; que plus de 100 orphelins en bleu ; que le noir
infini des soutanes des Pretres de la Mission et du Clerg6
regional ; que les tons bistres diapris, a toutes les couleurs d'un
arc-en-ciel gigantesque, d'une foule joyeuse et endimanchde se
pressaient dans l'Idifice et sur la place, le cortege triomphal
pen6trait dans la basilique aux sons des grandes orgues tenues
par le Maitre Andre Marchal, organiste de Saint-Eustache de
Paris, descendu de la capitale pour apporter A son eminente
collegue dacquoise, I'organiste Rolande Lacoste, I'appui simultan6
(0 pres de 100 m6tres de distance) de son art magnifique sous
ces voCites qui nous le pensons sincerement, n'en ouirent jamais
autant... a part Widor, en 1904.
Paris fut battu nettement. L'hommage de la capitale n'a
pas comport6 une telle ferveur, une telle affection a Monsieur
Vincent. Les milliers de Parisiens, masses dans la vaste cathedrale et sur I'ample parvis, ont magnifi6 Vincent de Paul avec
une beaut6 incommensurable; mais il y manquait ce folklore
landais d'amour du peuple pour son compatriote dacquois qui
efit tant plu & Vincent de Ranquines.
Comme aux grandes 6poques du moyen age, la cath6drale
de Dax fut !a maison commune de chacun, oh tous s'entretenaient
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hautement - avant la c6remonie rituelle - d'une fagon familiale
et familiere qui eCt tant fait plaisir au grand saint.
Mais ce qui n'a pas manqu6 de frapper la foule, c'est la
presnce du Sous-Prefet, M. Valette, du d6put&-maire Max Moras,
de tout le conseil municipal de Dax: MM. Deyris, Clement,
Martin, Barroumeres, Dr Carrere, du professeur Dubecq, maire
de la commune natale de saint Vincent de Paul et de ses
adjoints et aussi du magnifique vieillard, l'6ternel et sympathique
Milliýs-Lacroix, ancien maire et senateur de Dax.
Je ne saurais passer sous silence le sourire connu de ce
Landais que tous connaissent bien : M. Pierre, administrateur
du Berceau de saint Vinceilt de Paul et Sup6rieur du Grand
Seminaire de Notre-Dame du Pouy, ce constructeur ne, compatriote de son Pere : Monsieur Vincent.
UNE

CATHIEDRALE

EMPLIE

A ECLATER

Le dix-neuvieme successeur direct de saint Vincent, le Tres
Honore Pere Slattery, accompagne de son secrdtaire g6neral, un
Landais 6galer ent, le R.P. Dulau de Tartas ; la R.M. Lepicard,
Superieure des 48000 Filles de la Charit6 avec leurs milliers
d'Enfants de Marie ; M. Dorlet, president local des Conferences de
Saint-Vincent de Paul ; le president des Brancardiers de Dax
qui assumaient I'ordre; M. de Masin ; M. Darmaillacq, archipretre de Dax; la soutane blanche du R.P. Abb6 de Belloc, si
6pris de saint Vincent, un Lazariste manque ; NN.SS. SaintGermain et Dichary, vicaires g6n6raux ; toutes ces personnalites
faisaient la haie d'honneur devant le reliquaire vermeil contenant
le Cceur de Monsieur Vincent revenu apres 260 ans d'absence
dire sa joie et son affection de se retrouver au berceau de sa
jeunesse et de son adolescence.
Que de monde, que de celebrites rdgionales, nationales et
internationales qui ont prefe6r honorer Vincent t Dax plut6t
qu'a Paris.
Je note au has,ard de mon stylo, M. Defos du Rau, l'6minent
historien de M. Vincent, le Visiteur de la Province d'Aquitaine,
M. Poymiro, celui des religieuses provinciales, M. Philliatraud,
enfants du Berceau de saint Vincent de Paul.
Des Missionnaires chinois, malgaches, am6ricains... rien n'a
manque au triomphe universel de Monsieur Vincent. L'armie
elle-meme est reprdsentee, pour le colonel Luthereau, par son
collegue le commandant Bordet, le capitaine de gendarmerie
par le marechal-chef Martet.
Vincent, du haut de sa gloire, a peut-&re pens6 que Dax
allait loin dans ses hommages. Ou'importe. C'etait nous et non
lui qui disions notre admiration pour ses ceuvres mondiales
admirables. II n'a pas eu la parole et ce uit tres bien ainsi.
Haut-parleurs sur la place, dans la cathedrale, orgues tonitruantes, chants polyphoniques des a Petits Chanteurs du
Berceau
sous la baguette de leur maitre et Sup6rieur,
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M. Beuste, chants grdgoriens des grands seminaristes dacquois ;
mais surtout les superbes puissance et harmonie de la schola
Notre-Dame... rien n'a manqud au ddroulement fastueux de ce
qui n'dtait plus une cerdmonie classique, mais une manifestation
formidable d'affection filiale d'une foule innombrable oii se
melaient joyeusement toutes les classes de la soci6te, depuis les
plus officielles et les plus hautes que Vincent fustigea si souvent,
jusqu'aux plus humbles qu'il soulagea quotidiennement avec
l'argent qu'il ranconnait aux premieres.
UNE MAGNIFIQUE JEUNESSE GRANDIT

Ce qui m'a frappd intens6ment, c'est la quantite extraordinaire d'enfants et jeunes garcons venus spontandment a cet
hommage de leur Bienfaiteur: un ou deux milliers peut-tre
qui noyaient le lot classique des jeunesses f6minines coutumikres
de ces c6rdmonies.
Que d'espoirs la jeunesse dacquoise peut inspirer pour
contrer la petite, mais hurlante vague des blousons noirs ; ceci
c'est bien encore une victoire posthume de Vincent de Paul.
J'ai meme vu des pauvres, des vrais, peut-etre des clochards,
qui avaient tenu a apporter leur amour (un v6ritable celui-la) a
leur Protecteur. Bref, un triomphe total.
UNE CRJEMONIE GRANDIOSE

La grand'messe pontificale commence au milieu d'une assistance hypertendue pr6te a rompre le respect dfi au lieu saint,
pour applaudir sans fin son heros, son Saint, son Illustre Compatriote.
Puis le cortege, colorid des dignitaires de l'Eglise, accompagne le Cardinal (presque legat) vers la chaire centrale, oh
son Eminence donne un vibrant pandgyrique du Grand Saint.
La c6remonie suit alors son cours traditionnel dans le faste
que I'Eglise sait imposer a I'humilit6 de ses meilieurs enfants.
Les centaines de petits garcons et de petites filles pr6sents,
ceux qu'a tant aim6s Vincent de Paul, dcarquillent de grands
yeux sur cette f6erie de couleurs, de lumieres pour magnifier
leur Pere.
Et la foule conquise entonne le Credo en une seuie voix
puissante, vibrante. Ce n'est pas l'orgueilleux Credo Royal de
Du Mont, mais le plus simple Credo de la liturgie gr6gorienne,
plus humble, plus prenant, qui sied mieux A la modestie fulgurante de Vincent de Ranquines.
Plusieurs centaines de communions cl6turent cette grandmesse inoubliable dans un grand froufrou de cornettes blanches.
Le c616brant franchira m6me le seuil du sanctuaire pour
apporter I'hostie i celui qui, sans s'en douter, represente ici la
synthese de la vie de Vincent: un jeune gargon paralyse, dans
sa petite voiture d'infirme.
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Les orgucs du chceur et de la nef tonitruent une iltime
fois la gloire universelle du Landais Vincent de Paul, tandis que
la foule se dirige vers la maison enfin authentique, de la famille
de Comet, oiu Vincent fut precepteur.
CHEZ DE COMET

Les autorites civiles et religieuses ont grand peine b se
fraer un passage dans la foule joyeuse, pour proc6der h
l'inauguration de la grande plaque de marbre:
Ici vecut, de 1594 a 1597
chez M. de Comet,
son protecteur,

le jeune Vincent de Paul
erudiant iiDax.
L'harmonic dacquoise, la q Nehe , forte de 85 musiciens,
sous la direction de son chef reput6, Barsacq-Mongis, emplit
'air radieux et frais de son meilleur repertoire et principalement
de < La Dacquoise >, compos6e specialement par lui.
La cer&monie est courte car il est d6dj plus de midi et demi.
M. le depute-maire Moras prononce une breve allocution B
laquelle repondra, en termes rapides mais chaleureux, Son Eminence le cardinal Richaud. Puis la foule se disloque.
Et je rentre a N.-D. du Pouy en songeant au vceu que j'ai
tant form6, chaque fois que depuis 1900, ou j'entrais au Berceau
de saint Vincent de Paul comme eleve assez tapageur, celui
que vient enfin d'accomplir la municipalit6 dacquoise :
Accoler le nom de Saint aux plaques de la belle avenue qui
conduit les foules de la gare a la ville de Dax.
Adam MAURICE.
journaliste.
N.B. - L'auteur de ces lignes color6es, M. Maurice Adam,
constamnnent devotii a sa chlre ecole du Berceau, se trouve
dans le groupe des Anciens reproduit p. 229. 11 est assis, au
premier rang, en cinquieme place i la gauche du T.H.P. Slattery.
EXTRAITS DU PANIGYRIOUE DE SAINT VINCENT DE PAUL

prononce A Dax, le dimanche 1" mai 1960,
par Son Eminence le cardinal Richaud
SLe Seigneur a exalte les humbles... Celui qui s'humilie
sera eleve... (Luc, I, 52 - XIV, 11).
t1est impossible de celebrer, au lieu mime de sa naissance,
un saint ou quelque personnage glorieux, sans entrer dans un
timide recueillement, bien gloignd, croyez-le, du souci, curieux
ou vaniteux, d'dvoquer le folklore du tout premier cadre de son
existence.
C'est au regard interrogateur et niditatif qu'il s'agit alors
de jeter sur le plan, toujours mystdrieux et logique, de la Pro-
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-230iidence. Le Seigneur immuable, qui conduit les hommes et les
hvenements, marque infailliblement, d4s le principe, ceux qu'il
engage vers un destin superieur.
Ici, vous me direz, rien que de banal et de pauvre a l'origine
locale et familiale de Vincent de Paul. C'est pr&cisement la
seule pensee que je crois devoir livrer ce matin a votre
reflexion.
Les habituds des celebres Conferences du Mardi, institutes
ai Saint-Lazare - et parmi lesquels se rangeait encore ii cette date
Tristant de la Baumkde-Suze, votre preddcesseur, cher Monseigneur I'Archeveque - voulurent quelques mois apres la mort
de Monsieur Vincent, survenue le 27 septembre 1660, faire
celcbrer un service solennel ia sa memoire, le 23 novembre, i
Saint-Germain-l'Auxerrois. L'un d'eux, Mgr Henry de Maupas
du Tour, dveque du Puy, fut charge de prononcer l'dloge funtbre
de celui qui les avait rant de fois exhortes et toujours edifids.
Le prelat - au style, cependant, prolixe et un peu emphatique ie crut pas pouvoir mieux faire que de concentrer route sa
loiumae sur la modestie de Vincent : lJe puis dire, s'ecria-t-il,
', la face des Saints Autels, en repassant idans ma memoire
ce quie j'ai vu dans sa conversation durant le cours de tant
d'annees que je I'ai pratiqude, qu'il me semble que c'est avoir
troive utne explication litterale et admirable des sacrds devoirs
de 'lhiiniliti du Christianisme que d'avoir 6tudid le geste, la
c'ro!e, le logement. la nourriture, i'habit et tout le reste de
I'jquiipage du grand Vincent de Paul, qui se nommait un gueux,
que i'estimais un saint, et que vous avez si souvent admire,
tlessieurs, comme un exemplaire acheve d'une parfaite hrmiiite >.
Elle est aussi pyrdndenne, cette gloire vincentienne : vous I'avez
;miarquie, cher Monseigneur de Bayonne. puisque Vincent a
recui la tonsure et les Ordres Mineurs I Bidache, qui est mainten•rnt sutr votre territoire, des mains, ii est vrai, de I'Evdque de
Tarbes, qui lui confera ensuite le sous-Diaconat et le Diaconat
dans sa cathddrale.
Elle est languedocienne, et a djit detd brillamment mise en
'aleur par les soins de Mgr I'Archeveque de Toulouse, puisque
c'est dans l'antique universitd de Toulouse que notre saint a
fait ses etudes thdologiques. Enfin, je ne manquerai pas de
.igynaler qu'elle est pdrigourdine, car c'est au diocese du cher
Ev;qzre de Pdri~ue•x., qui nous a tors deux prdpards au sacerdoce, cher Monseigneur I'Archeveque, que Vincent recut la
pretrise de I'un de ses prdddcesseurs.
Comme I'a dit de Maupas du Tour, Vincent volontiers a met
ia decouvert I'obscurite de sa naissance, ii fait voir pour ainsi
dire la crasse de ses pieds, ii veut que tout le monde sache qu'il
est fils d'un laboureur, qu'il a gardd les troupeaux comme un
autre Moise ; mais quand ii est question de le considerer comme
un legislateur choisi de la main de Dieu pour la conduite de
son peuple, ah, c'est .pour lor. qu'i! couvre sa face, qu'il
se
cache de. hont, et veut etre inconnu 3.

Les
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l'humilite :

ses

abaissements et

ses

triomphes.
La petite maison de Ranquines, au village de Pouy, n'dtait
pas habitee par des nobles, Jean Depaul et Bertrande Demoras,
les parents de Vincent. Leurs noms etaient simplement tirds des
hameaux ou des lieux-dits que leurs ancitres avaient habitds.
Vincent repugna toujours a signer de son nom de famille,
dans la crainte qu'a Paris on ne lui attribudt quelqu'origine
aristocratique. II aimait mieux entrer au Conseil de la Reine
avec une soutane rapicide et de gros souliers, s'y faisant
annoncer par son seul prdnom, plut6t que de laisser sonner
une particule inexistante, avant que de faire attribuer dvdchds
et abbayes aux fils des plus hautes families.
Plus tard, il ne fera plus allusion a son seiour & Dax que
pour ddclarer qu'il n'a jamais Wtd qu'un dilve de quatrieme.
Ce qui ne I'empicha point, on le sait, d'aller accomplir tout
le cycle de ses etudes theologiques & Toulouse, oii il conquit
m~me le grade de bachelier en theologie, en attendant de
prendre ensuite, I Paris, sa licence en droit canonique. Mais
Dax, j'ai plaisir a le souligner, fut bien le lieu providentiel
de son orientation vers la carriere ecclisiastique. Un avocat a
la Cour prdsidiale, M. de Comet, & qui il avait dtd recommandd
par le PWre Gardien des Cordeliers, I'engagea comme precepteur
ou rephtiteur de ses enfants et Fencouragea vivement & embrasser
l'tat sacerdotal. Que ce soit la gloire de cette cite d'y avoir
devind l'avenir providentiel, pour la Sainte Eglise, du jeune
berger de ses Landes.
De ses origines, il ne conserva pas que la lente ponderation
dt rural et la finesse d'ure race judicieuse et avisde. Etaient
pour toujours imprimdes en lui cette reserve et cette mdfiance
de soi-mime, que garde inevitablement celui qui a fait ses
premiers pas dans une condition modeste. II sera vite gind
dans le milieu mondain de la reine Margot, dont il devint I'un
des chapelains. It le fut, peut-itre plus encore, dans la brillante
et mouvementde famille de Gondi.
La grdce, dont M. de Birulle fut le prestigieux instrument,
n'eut pas de peine & envahir pleinement son time et a en
expulser definitivement tout ddsir d'avancement humain et
toute estime exagdree de sa personne. Elle fit mime irruption,
je dirais, par I'une des preuves les plus clatantes de ihumiiird.
N'est-ce pas le triomphe supreme contre 'orgueil que d'accepier,
saus se disculper, d'itre tenu pour coupable d'un acte rdprdhensible ?
Exagdrations en paroles, quand Vincent en fait I'dloge ?
o L'humilitd, dit-il, est une vertu si ample, si difficile et si
ndcessaire, que nous n'y saurions jamais assez penser : c'est la
vertu de Jesus-Christ, la vertu de sa sainte Mere, la vertu des
plus grands saints, la vertu des Missionnaires. Mais que dis-je?
le me reprends, je souhaiterais que nous l'eussions. Quand j'ai
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dit que c'dtait la vertu des Missionnaires, j'entends que c'est la
vertu dont ils ont le plus besoin et dont its doivent avoir an
bien ardent desir : car cette chetive compagnie, qui est la derniere de toutes, ne doit etre fondde que sur I'humilite comme
sur sa vertu propre... Oui, je le dis derechef, que si nous somnmes
veritables Missionnaires, chacun de nous en son particulier doit
erre bien aise qu'on nous tienne pour des esprits pauvres et
chetifs, pour des gens sans vertu, qu'on nous traite conmme des
ignorants, qu'on nous injtirie et nzmprise, qu'on nous reproche
nos difauts...
a Je passe encore plus avant et je dis que nous devons etre
bien aises qu'on dise de notre Congregation en gdneral, qu'elle
est inutile a I'Eglise, qu'elle est composee de pauvres gens, qu'elle
reussit mal tout ce qu'elle entreprend, que ses emplois de la
camnpagne sont sans fruit, ses missionnaires sans grace. ses
ordinations sans ordre.
< Oid. si nous avons le veritable esprit de Jesus-Christ. nous
devons agrger d'etre rputdts tels que je viens de dire...
< Depuis soixante-sept ans que Dieu me souffre sur la terre,
j'ai pense et repense plusieurs fois aux moyens les plus propres
pour acquerir et conserver l'union et la charite avec le prochain;
nais ie n'en ai point trouve de meilleur et de plus efficace que
la sainte humilitd, de s'abaisser toujours au-dessous de tous
les autres, ne juger mal de personne et s'estimer le moindre et
le pire de tous... *.

Et de fait, un prdlat vient-il a louer sa vertu : « Oh ! Monseigneur, s'dcrie-t-il, que dites-vous? moi un parfait chritien,
on me doit plut6t tenir pour un damne et pour le plus grand
picheur de i'univers .
Ne soyons pas 6tonnds surtout des prodiges de bienfaisance
et de fondations charitables qu'il a rdalises. Le contraire derrait
nous surprendre. Dieu est jaloux de sa gloire. II ne prate sa
puissance miraculeuse qu'O ceux qui ne lui en ravissent pas la
moindre parcelle.
Faites le calcul, mes freres, des secours qu'il a distribuds.
II Iui en a fallu des dcus et des livres pour soutenir son teuvre
des Enfants trouvis. S'il n'est pas alld les chercher dans la rue,
la nuit, ces pauvres petits, comme le reprisentent trop souvent
une imagerie et des films fantaisistes, ii lui a fallu importuner
la reine et le roi et mime pathdtiquement mettre au pied du
nur les Dames de Charite, afin de subvenir a une entreprise
epuisante pour les bourses bien plates et toutes ruindes, au
moment ohl la France payait, dans des finances aux abois, ses
luttes intestines et ses guerres multiplides.
II lui en a fallu des demarches et des organisations pour
mettre sur pied tous les riseaux de bienfaisance dont ii a couvert
le pays, pour constituer ces stocks de vdtements, de vivres et
de semences qu'il a fait distribuer, pour supplier & un service
de sante et a une intendance, sinon absents, du moins cruelle-
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ment insuffisants, au temps des campagnes militaires qui ont
ravagd la Lorraine, la Picardie, la Champagne, V'lle de France
et la Brie.
II lui a fallu un veritable genie institutionnel pour fonder
scs Dames de Charitd, ses Pritres de la Mission, ses Filles de la
Charitd, ses h6pitaux pour les malades, les fous et les vieillards,
ses missions en Afrique et jusqu'd Madagascar.
II lui a fallu un sens surnaturel aiguisd et rdalisateur, pour
promouvoir les Retraites d'Ordinands, jusque-lk inconnues : pour
icablir des Sdminaires, tandis que, sur ce point de la Rdforme du
Concile de Trente, on n'avait jusqu'alors abouti qu'4 des echecs ;
pour tenir ces cd•lbres Confirences du Mardi oht it exerga une
influence determinante sur des prdlats comme Bossuet et sur
des moines comme de Rance, pour se classer ainsi, aux cotes du
Cardinal de Bdrulle, de saint Jean Eudes et de M. Olier, comme
I'm des grands restaurateurs du clerge du xvIIe siecle, sans
oublier l'influence dclairante et pacifiante, qu'il exerca, en liaison
e:roite avec le Saint-Siege, dans l'affreuse querelle du Jansdnisme.
II lui a fallu tn courageux sens civique et iune chariti singulierement largie, non seulement pour faire face a tant de necessir~s nationales et de miseres sociales, mais encore pour ne pas
reculer devant les interventions les plus franches et les plus
hardies, quand il s'est agi d'aller trouver la reine d Saint-Germainczi-Laye ou d'ecrire a Mazarin lui-mnme pour obtenir quoi ? rien
moins que l'loignement du Cardinal,et dans un dessein politique ?
non : pour faire cesser les troubles et surtout la famine dans
Paris.
Or, quand un homme entre si avant dans les plans de Dieu
pour la conduite de la sainte Eglise, quand it domine les ev9nements humains au point de mdriter la confiance et le respect
des plus redoutables et des plus puissants, quand les oeuvres
imombrables et gigantesques qu'il a otablies subsistent a travers
les sikcles et se developpent encore, ne prend-il pas, dans l'histoir,',
l'allure d'un triomphateur? C'est le peuple qui par ses acclamations couronne les vrais vainqueurs. Y a-t-il, mes freres, saint
plus populaire en France que le petit berger des Landes, qu'ici
i Dax pres de son berceau nous fltons tous aujourd'hui d'un
cceur enthousiaste?
Sa diconcertante humilite lui vaut une extraordinaire elevation.
II n'y a jamais de conditions trop reduites on trop effacees.
Oil que lon soit et a quelque fonction que lon se trouve prdposd,
la Providence nous conduit. Mais nous ne pouvons ici-bas, suivant
sa loi la plus profonde et la plus rigoureuse, nous frayer un
passage pour exercer dans le monde une action rdellement heureuse et durable, det-elle rester inconnue, qu'en proportion de
rotre humilitd. C'est du moins, le seul moyen de nous ouvrir un
passage glorieux dans l'eternitd. Ainsi soit-il !
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MONTOLIEU
LA CELEBRATION DU TRICENTENAIRE
(8 mai 1960)
Montolieu, lui aussi, a fete a le Tricentenaire
de saint
Vincent et de sainte Louise. Ne devaient-elles pas cet hommage
a leur Pere bien-aim6, ses Filles qui pour la plupart, de longues
et meme tres longues annees de leur vie, ont tel ses ouvrieres,
k-s .Bonnes abeilles de sa grande Ruche x, comme leur disait
Mgr de Carcassonne ?
Nous axions en effet, notre ev4que pour la cdremonie do
soir de 14 h 30 a 17 h 30. Apres la messe de communion, i
l'aurore de ce beau jour du 8 mai, la c6remonie de la matinee
cut pour centre principal la messe solennelle, a 9 heures, avec
diacre et sous-diacre, messe celebree par M. Pardes, Superieur
du Grand Seminaire d'Albi.
II representait M. le Visiteur, qui avait etd empechl,. En
notre chapelle, si a bellement ornde n, remplie de a belles sonorites D, sous les veux bienveillants de Notre-Dame a dans toute
sa gloire z, les yeux et les oreilles et les coeurs de toutes nos
Bonnes Anciennes 6taient ga la f6te w.
La joie fut double a la ceremonie du soir, pr6sidee par
Mgr Puech, eveque de Carcassonne. Des son arrivde, a 14 h 30,
les Vepres de la Translation furent chantees par M. le Doycn
de Montolieu, en presence de Monseigneur, assiste de
Mgr Boyer, son vicaire general et du chanoine Montagne,
maitre de cdermonie a la cath6drale.
X'pres achevees, M. Pardes monta en chaire et nous parla
du Pere de la Charitd

<

a la belle mrniere vincentienne

'.

Puis eut lieu le Salut sui-i de la vne6ration des Reliques,
apres lequel Son Excellence adressa a l'assistance un mot
tout paternel demandant de supplier le Maitre de la Moisson,
Sdenvover i sa Moisson des ouvriers comme Monsieur Vincent
et des ouvrieres comme Louise de Marillac, et, s'adressant aux
cheres Soeurs malades des infirmeries qui l'entendaient par le
micro, il leur demanda de I'aider dans sa lourde tache a trouver
des ouvriers, en offrant leurs souffrances i Dieu et cela par
l'intermediaire de saint Vincent et de sainte Louise.
La pri&re, leur dit Mgr, qui passe par le feu de la souffrance,
est une flanmme vive qui brtile Dieu. Bralez-Le, mes Seurs,
pour qu'll vous ecoute. L'entretien fini, Son Excellence, en sortant,
donna de nombreuses benedictions, aux Sceurs de la maison,
aux Soeurs retraitantes, aux paroissiens de Montolieu. Avant de
nous quitter, Monseigneur eut la grande charite de passer dans
les quatre infirmeries et la - a chaque lit - de laisser apres
la ben6diction de Dieu, le mot paternel qui est a le sacrement
du malade

>,

disait-il.
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Il etait 17 h 30, quand Monseigneur nous quitta. Apres de
si belles graces du bon Dieu, nous achevames la journde dans
la reconnaissance.

MADRID (Saint-Louis)
LA FETE DE SAINTE JEANNE D'ARC ET DE SAINT VINCENT
(8 mai 1960)

Invite par M. Meunier, recteur de I'6glise Saint-Louis-desFranqais, Mgr l'Eveque s'est rendu a Saint-Louis le dimanche
8 mai, accompagn6 par M. l'abb6 Etchegoyhen, 6conome de la
Villa Pia, qui avait ete l'ann6e dernilre le pr6dicateur de Careme
de la Colonie frangaise.
En presence de Son Excellence M. de Margerie, ambassadeur
de France, qui avait pris place dans le chceur et du personnel
de l'ambassade, Monseigneur a c616br6 pontificalement la messe
et exalt6 l'id6ale figure de la sainte de la patrie. II a montrd
comment jusque dans son combat temporel, elle 6tait demeurde
fidele aux exigences de perfection de l'Evangile, s'inspirant dans
ses paroles et dans ses gestes de l'esprit des Beatitudes.
Dans I'apres-midi, Monseigneur rendait visite a l'Hopital
Franqais, tenu par les Filles de la Charit6. Le lendemiain, Son
Excellence M. 1'Ambassadeur et Mme de Margerie le recevaient
tres dtlicatement B l'Ambassade. Dans la soiree, Monseigneur
faisait une leciure spirituelle aux religieuses frangaises de la
capitale espagnole, et se rendait a 1'Institution Jeanne-d'Arc
qui groupe, sous la direction des Filles de la Charite, plus de
mille 61eves espagnoles qui s'initient avec aisance aux secrets
de n.otre langue.
La journ6e s'achevait par une seance a 1'Institut Francais,
pour la comm6moration du troisieme Centenaire de saint
Vincent de Paul.
Pr6sent6 par M. Paul Guinard, directeur de l'Institut Francais, Monseigneur donnait une conference sur saint Vincent
de Paul et son temps. Elle servit d'introduction a un tres beau
documentaire sur le grand ap6tre de la charit6 et a la projection
de quelques s6quences du film < Monsieur Vincent o. M. de Margeric, concluant cette tres belle reunion, marqua avec eloquence
la place de saint Vincent, de ses Fils et de ses Filles dans la
societe contemporaine, pour le plus grand rayonnement de la
France.
Aux c6tds de 1'Ambassadeur de France et de Mme de Margerie, on remarquait 1'Ambassadeur du Canada, M. Terrasse,
directeur de la Casa Velasquez et Madame, Mgr Boyer-Mas,
M. Poymiro, Visiteur des Lazaristes, M. le Recteur de SaintLouis, lui aussi Lazariste, des religieux, des religieuses et des
personnalites espagnoles.
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NICE
FETES DU TRICENTENAIRE DE SAINT VINCENT DE PAUL
(13-15 mai)

C'cst par un lien muouvant que la ville et le diocese de Nice
tiennent a saint Vincent de Paul. Lors de sa captivit6 sur la
Terre Africaine, it convertit un de ses maitres, un chretien
renegat, qui, precisement, 6tait de a Nice, en Savoie v. La lettre
uu saint Vincent rapporte ce fait ne donne pas d'autres renseignements. Est-ce que, apr&s I'abjuration en Avignon, saint
Vincent a ramene son converti dans son pays natal, lorsqu'il se
rendit avec le legat a Rome ? L'histoire n'en dit rien. Toujours
est-il que l'oeuvre de saint Vincent et de sainte Louise de
Marillac a conquis la capitale de la C6te d'Azur depuis deja
pres d'un siecle.
Apres le rattachement de Nice A la France, le gouvernement
imperial demanda aux Lazaristes de venir prendre et assurer la
direction du college nicois.
C'est ainsi q,'e, en 1866, neuf Lazaristes, sous la conduite de
M. Pemartin, vinrent ouvrir, a 1'endroit oi s'Cleve 1'actuel Grand
Seminaire, un college, qui, apres avoir vgtgit pendant quelques
annees devait, A partir de 1875, sous l'impulsion de M. Courrege,
devenir fameux dans toute la region. Beaucoup de Nicois,
aujourd'hui encore, parlent, avec enthousiasme et reconnaissance, de 1'6ducation morale, litteraire et scientifique qu'ils y
recurent.
Vers la meme epoque, d'ailleurs, en 1868, fut 6galement
confide aux Lazaristes la direction du Grand Sdminaire, qui se
trouvait alors dans la vieille ville, aux environs immddiats de
la cathddrale.
Les evenements de 1902 ruinerent en grande partie toutes
ces ceuvres: la Congregation de la Mission dut c6der le college
au Clerg6 seculier et pendant quelques ann6es interrompre sa
presence au Grand Seminaire.
Quant aux Filles de la Charit6, elles travaillaient ddja dans
la region _nioise, bien des annees avant I'arrivde des Lazaristes.
Et, dans plusieurs dtablissements, elles comptent plus d'un
siecle de presence.
Aussi le diocese de Nice se devait des lors de c61lbrer avec
quelque solennit6 les Fetes du Tricentenaire.
En guise d'introduction, dans l'apr6s-midi du 15 mars, fete
de sainte Louise de Marillac, une d616gation form6e de Dames de
la Charite, de Conferenciers de Saint-Vincent de Paul, de Filles
de la Charite, de M. le Superieur du Grand Seminaire accompagn6 de ses confreres, se rendit a l'Ev6che, aupres de leurs
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Excellence Mgr Rdmond, archev6que et Mgr Verdet, auxiliaire,
pour leur offrir, dans un bel ecrin, la Medaille du Centenaire,
ainsi que la biographie, luxueusement reli6e de saint Vincent
de Paul, par Mgr Calvet.
Sa Grandeur, vivement touch6e de cette ddlicate attention,

eut un mot aimable pour chaque groupe. Laissant se derouler

le film de ses souvenirs, il rappela aux Lazaristes sa visite A
leurs confreres de Syrie et du Levant ; aux Filles de la Charit6,
conta quelques traits de devouement de certaines de leurs
compagnes ; loua l'excellent travail accompli, dans le domaine
charitable et social, par les Dames de la Charit6 et ces Messieurs
les Conf6renciers ; et exprima a tous sa profonde gratitude pour
le bien que chaque groupe, anim6 de I'esprit de saint Vincent,
s'etait efforc6 de rdaliser. Son Excellence ne voyait qu'une seule
ombre au tableau : le nombre restreint des Lazaristes et celui,
toujours diminuant, des Filles de la Charite.
C'est que, a Nice, comme ailleurs, pour les recoltes d'ames
qui s'annoncent abondantes, les moissonneurs font d6faut.
Cependant les grandes solennitds du Tricentcnaire se sont
deroulýes un peu plus tard, au ddbut du mois de mai, meilleur
moment, au dire des sages, pour les c6l~brer et leur donner le
plus de rayonnement possible.
Le triduum en l'honneur de nos Saints Fondateurs s'ouxrit
le 13 mai, sous la pr6sidence de Sa Grandeur Mgr R6mond et
Mgr Verdet, son auxiliaire. Dans une des plus belles 6glises
de Nice, et une des plus centrales, Notre-Dame, gracieusement
mise a la disposition des Fils et des Filles de Monsieur Vincent,
par le chanoine Isaia, frere d'une Fille de la Charit6, A 17 h 30,
dans un magistral pan6gyrique, ecout6 par une eglise comble,
avec une religieuse attention, Son Excellence Mgr Barthe,
evcque de Monaco, montra en saint Vincent, homme d'action et
mystique dans le bon sens du mot, un modele magnifique de
prudence et de force. Des traits innombrables, emprunt6s a la
vie du Saint, dtayaient chaque ddveloppement dogmatique ou
moral, et leur ensemble permettait a I'auditoire d'avoir comme
une vue panoramique de toutes les activit6s de ce heros de
la Charit6.
La soir6e se termina par une messe, dite par M. Poymiro,
Visiteur des Lazaristes, et au cours de laquelle la chorale du
Seminaire executa des cantiques en l'honneur de saint Vincent
de Paul.
Le lendemain, samedi 14 mai, a 11 heures, A I'eglise Notre
Dame du Port, grace a la bienveillance de son cur6, M. le chanoine Pontremoli, rassemble pr6s de 200 vieillards, par les
soins des Dames de Charitd, des Confreres de Saint-Vincent de
Paul et des Filles de la Charit6. La messe est c6l6brde par
Mgr Giraud, vicaire g6n6ral, qui, apres l'6vangile, parle de
saint Vincent de Paul avec tout son coeur, disant ainsi sa
reconnaissance envers les enfants de saint Vincent pour leurs
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activites plus que centenaires & Nice. II dvoque notamment deux
grandes figures de Lazaristes qu'il a connues, le celebre P. Courrege, Superieur legendaire du college-seminaire du Lazaret et
le plus celebre encore M. Portal, Superieur du Grand Seminaire
au debut de ce siecle.
Les chants sont assures avec talent par les eleves des
Scurs.
Apres la messe, dans la grande salle de la maison des
Sceurs de Saint-Vincent de Paul, rue Foderd, ces memes vieillards prennent part a un repas succulent, offert par le bureau
de Bienfaisance, les Dames de la Charit6 et les Confreres de
Saint-Vincent de Paul. Soeurs, Dames, Louises de Marillac, Messieurs se font un honneur de servir a table.
A la fin du repas, les convives disent leur reconnaissance,
avec beaucoup de delicatesse, r6citant des poemes et jouant
quelques scenes.
Aucun doute. saint Vincent et sainte Louise de Marillac
auront et6 heureux de voir ainsi honores ceux qu'ils appelaient
SNos Seigneurs les Pauvres *.
Le soir, ce fut le tour de Saint-Pierred'Arkne, de f6ter saint
Vincent et sainte Louise. La paroisse possede en effet de fortes
attaches avec les Lazaristes et les Filles de la Charite. Celles-ci
y tiennent une florissante 6cole technique et ceux-la ont vu,
il v a pres de quarante-cinq ans, deux vicaires de cette paroisse
devenir Lazaristes : MM. Th6veny et Guirard.
Rien d'6tonnant des lors que M. le chanoine Rua ait largement ouvert son 6glise aux families de saint Vincent. Ce fut
cependant devant un auditoire assez clairsem6 de fidiles, quoique
tres fourni en cornettes, que, a 1'Evangile de la Sainte Messe,
celdbree par Son Excellence Mgr Verdet, M. Coudron, Superieur
de la Mission de Marseille, nous parla de sainte Louise de
Marillac. L'orateur, dans une analyse psychologique delicate A
la fois et profonde, montra l'dvolution, sous I'action de la grace
et par la ferme direction de saint Vincent, de cette ame tourment6e, qui, de pusillanime, devint assez dnergique pour assumer
de lourdes responsabilit6s et organiser des oeuvres qui, pour
l'epoque, pouvaient paraitre hardies.
Apres un expose aussi lumineux, on n'a plus aucune peine
a comprendre que le Pape Jean XXIII ait proclam6 sainte Louise
de Marillac Patronne de toutes les oeuvres sociales.
Le couronnement des f&tes eut lieu le 15 mai, a la cath6drale,
au cours d'une grand'messe, avec diacre et sous-diacre, chantee
par M. le chanoine Costamagna, cure de Saint-Jean-Baptiste.
Sa Grandeur Mgr Remond assistait au trone en Cappa magna.
A I'Evangile. surmontant sa fatigue, Son Excellence, apres avoir
montr6 dans un parallele original et saisissant comment saint
Vincent et saint Francois d'Assise 6taient les deux hommes qui
avaient le plus profond6ment bouleverse le monde depuis
Jdsus-Christ, celui-ci ayant 6pous6 dame pauvretd et celui-li
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dame charitd, donna un bref apercu de la vie, des aventures et
des entreprises bienfaisantes de saint Vincent de Paul.
Dans une vibrante p6roraison, Sa Grandeur invita instamment tous les chrdtiens a suivre les traces de ce g6ant de la
charit6 et de s'adonner toujours davantage, comme lui, a la
vie intdrieure comme aux ceuvres sociales.
Un intermede a toutes ces cer6monies, ce furent les fraternelles agapes, auxquelles, sons la presidence de leurs Excellences
I'Archeveque et Eveques de Nice et de Monaco, assisterent, sans
oublier les Vicaires generaux, MM. les Chanoines et Cures qui
possedent des Filles de la Charit6 sur leur paroisse ou s'occupent
d'elles et de leurs oeuvres, ainsi qu'un certain nombre de personnalit6s civiles : le representant de M. le Maire, les prtsidents
des differents h6pitaux, des membres des Conferences de SaintVincent de Paul.
Pour terminer, enfin, dignement ces solennites, l'apres-midi
du 15 mai, dans une belle et grande salle de la maison de la rue
Fod6re, chez les Filles de la Charit6, M. Henri Bosco, petitneveu de saint Jean Bosco et laureat du prix Thdophraste
Renaudot, voulut bien parler de la captivit6 de saint Vincent
en Barbarie.
Dans une conference extremement vivante, tres po6tique et
rainutieusement documentie, le confdrencier prouva que tout un
ensemble de faits et d'affirmations, dans la vie de saint Vincent
de Paul, militent en faveur de la r6alit" de ce sejour forc6
en Terre Africaine.
Les applaudissements chaleureux qui saluerent la conclusion
prouvr&ent que l'auditoire avait ete pleinement convaincu.
Apres la conf6rence, la projection d'un film fixe sur saint
Vincent et sainte Louise, presente en quelques mots, par
M. Blanchandin, Superieur du Grand Sdminaire de Nice, renseigna les assistants sur les principales activit6s charitables et
sociales des Fils et des Filles de saint Vincent de Paul et de
sainte Louise de Marillac.
Esperons que les manifestations de ce triduum auront contribue a exciter dans les ames une plus grande devotion envers
saint Vincent et sainte Louise, et a faire connaitre davantage
leurs ceuvres et leur esprit. Et puissent les deux Saints, si
magnifiquement honords durant ce triduum, obtenir d'abondantes ben6dictions a tous ceux et a toutes celles qui ont
contribu6 & l'6clat de ces pieuses manifestations.
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BORDEAUX
LES FETES DU TRICENTENAIRE
(18 mai-22 mai 1960)
*

La capitale de la Gascogne se devait de marquer specialement
le Tricentenaire du Grand Saint de Gascogne.
Les festivites commencerent le mercredi 18 mai. Le soir, au
SThdatre Frangais ,,Robert Garric - fondateur des - Equipes
Sociales », agr6eg de lettres, directeur de la Cite Universitaire
de Paris, specialiste de Bossuet - fit sentir combien son ame
\ibrait en harmonie avec celle de saint Vincent.
11 met en lumiere les deux rencontres capitales de sa vie:
M. de Berulle et saint Francois de Sales. 11 peut ddfinir ainsi la
methode de saint Vincent : Ce n'est pas un systeme. Vincent
isole le besoin, I'analyse, et avec une prodigieuse aptitude a la
synthesc spirituelle, tendra d'y apporter une solution qui satisfasse autant au particulier qu'au general.
Monsieur Vincent est un directeur nd, un organisateur apte A
voir chacune de ses realisations dans leur d6tail en les integrant
dans !'cnsemble de ses actions.
On cut souhait6 pour cette conference un auditoire populaire ; on eut surtout, semble-t-il, une Alite et de nombreuses
personnalitds : prefecture, armn,,
H6tel de Ville, magistrature,
groupps autour de Son Eminence le cardinal Richaud.
M.algrd un temps peu favorable, la jcurnde des enfants fut
une reussite aux arenes du Bouscat. Leurs panneaux retragant la
vie de saint Vincent, leurs cahiers et leurs boites a sacrifices
tdmoignaicnt d'une s6rieuse et longue preparation a ce - rallye
de la ?aix et de la Charit >,.
La messe celebree par Mgr Laroza, fut suivie avec recueillemcnt par les 5000 enfants. Un grand nombre d'entre eux communierent de la main de 15 ou 20 pr6tres circulant a travers les
gradins des artnes.
L'apres-midi, un jeu scenique, anime par F. Corbal, responsable provincial d'Expression du scoutisme frangais et auquel
participaient de nombreux groupes d'enfants, avait pour but
d'evoquer la vie du grand Saint pour en tirer les conclusions
pratiques pour la vie de a tous les jours ,.Malgre le vent et la
pluie, ce fut vraiment une tres belle r6ussite.
La conclusion 6tait sans doute incluse dans ce chant repris
par cinq mille jeunes poitrines a Si tous les gars du monde ,..Le vendredi le Pere Philliatraud presentait aux religieuses de
Bordeaux: < La Spiritualit6 de Monsieur Vincent *.
Le samedi fut marqu6 dans les paroisses par des repas pour
les pauvres, de nombreuses visites aux malades chez eux et
dans les h6pitaux. Toutes les oeuvres charitables y prirent part,
aux c6t6s des Sceurs et des conf6renciers.
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Cc mime jour, Son Eminence visita la prison du Fort du Ha,
administra la confirmation A quelques detenus et retraga aux
prisonniers 'action de saint Vincent en faveur des galeriens.
Le dimanche 22 mai aurait pu marquer I'apotheose. Primitivement avaient 6te prevus la messe pontificale, dans la matinee,
et le pan6gyrique dans la soivee, auquel aurait pu prendre part
la grande masse des vieillards et des pauvres et les ceuvres
charitables.
Mais Son Eminence n'est plus seulement I'archeveque de
Bordeaux. II est Prince de 1'Eglise universelle et ilse doit a tous.
Aussi apres le repas offert par les Soeurs de Saint-Andre et
les Lazaristes, est-il parti, accompagn6 du chanoine Glenadel,
dans ses plus beaux atours, faire une procession A Barbezieux.
Dans son allocution aux nombreuses personnalit6s et a la
foule qui n'emplissait pas la grande nef de la cath6drale, Son
Eminence fit ressortir surtout a pour notre profondc reflexion >,
]'unite de la charit6 : a I'amour ne peut pas 6tie divisd ) (saint
Augustin). Et il 6voqua le souvenir des missions de saint Vincent
aux gal6riens de Bordeaux en 1622 et 1623.
Le nom de saint Vincent de Paul est synonyme de charitd.
C'est pourquoi il souleve la sympathie universelle. C'est pourquoi
il a suscitd, pour ce Tricentenaire de sa mort, une telle convergence de divouements gendreux et d'hommages comprdhensifs,
de manifestations pieuses et bienfaisantes, de rassemblements
imposants, de paroles et d'ecrits qui ont singulibrement contribug
i la gloire de notre grand saint franCais, que nous pouvons
appeler aussi le grand saint de l'Aquitaine, puisqu'il y est nd.
Pour le profit spirituel de nos vies, notons pour notre
reflexion profonde, mais tres brievement, ce qu'il y a eu
d'essentiel dans la facon dont Monsieur Vincent a pratique la
charite : amour divin, amour humain, qui, pour lui, ne faisaient
qu'un ; car, suivant la grande parole de saint Augustin :
l 'anzour ne peut pas 6tre divised .
Un simple trait, que je rappelle pour vous bien preciser le
point de depart de cette vie de charitd. Tous saveni que Monsieur
Vincent ne fut pas un saint des son jeune age. II n'a jamais eu
les ecarts et les erreurs d'un Augustin, la jeunesse mouvementde
d'un PNre de Foucauld. Mais il faut bien avouer que, si lors
de son deuxieme voyage ici, a Bordeaux, nous le trouvios dans
I'exercice de la plus touchante charitd, au milieu des galdriens
auxquels il preche a bord une mission, par contre, au temps de
sa premiere venue dans notre ville pour une affaire qui devait
hliapporter quelques avantages, il n'dtait pas encore en plein
desinteressement et sans ambition.
Or le voili i4 Paris, chapelain de la Reine Margot. II y a
rencontre un eccldsiastique tres docte, mais en proie aux
epreuves intfrieures les moins pensables. Vincent, qui a cherchd
en vain a I'dclairer et a le pacifier, n'hdsite pas devant le Seigneur, a prendre sur lui cet infernal tourment. Du coup, son
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ami est delivr·.
Lui, trainera son epreuve durant quatre ans,
mais, du coup aussi pour lui, c'est une delivrance, la delivrance
de soi-meme. Finies les perspectives d'amour-propre et d'agreable
sinecure.
Cet acte de charite pour une ime, dans I'ordre de la foi,
a la cime du surnaturel, a fair de lui le heros chretien de la
bienfaisance. Rien donc, che: Vincent, d'un philanthrope qui
demeure sur le plan humnain, ren d'un romantique de la
misere qui etale ses initiatives d'une fagon spectaculaire.
C est simplement une adme, d'abord et avant tout, remplie
d'amour de Dieu.
De ses propres paroles ai ce sujet, je ne citerai que quelquesunes. Elles sont tirees d'un entretien aux Filles de ia Charite,
celles que nous appelons en France les Sceurs de Saint-Vincent
de Paul. Quelle admirable parente.
SUn moyen de faire comme Dieu veut, c'est de le faire
en charite, mes filles. Oh ! que cela rendra votre service excellent. Mais savez-vous ce que c'est que de le faire en charitd?
C'est de le faire en Dieu, car Dieu est charitd, c'est le faire pour
Dieu tout purement ; c'est le faire en la grace de Dieu. car le
pichd nous sdpare de la grace de Dieu...
a Un autre motif... c'est que, servant les pauvres, on sert
Jesus-Christ. 0 mes filles, comme cela est vrai. Vous servez
Jesus-Christ en la personne des pauvres. Et cela est aussi vrai
que nous sommes ici. Une Sceur ira dix fois te jour voir les
malades, et dix fois par jour elle y trouvera Dieu... Allez voir
de pauvres foreats A la chaine, vous y trouverez Dieu ; servet
ces petits enfants, vous y trouverez Dieu... D.
Et alors cette reflexion bien connue, adress.e celle-ld aux.
Pritres de la Mission et qui nous introduit dans notre seconde
consideration: a Aimons Dieu, mes freres, aimons Dieu, mais
que ce soit aux depens de nos bras, que ce soit a la sueur de
nos visages... a.
Notre amour pour Dieu invisible, ddversons-le, transposons-le
sur notre prochain, sur tout notre prochain, sans exception.
, L'amour ne petit pas 6rre divised . La charitd est universaliste.
Vincent de Paul I'a bien prouve. Je ne rappellerai pas ce matin
toutes ses initiatives et toutes ses fondations, toutes ses
ddmarches et l'immense rdseau de bienfaisance qu'il a etendu
str la France entiere et sur les nombreux pays vers lesquels
partaient ses agents et ses missionnaires, rdseau qui n'a fait
que s'accroitre,se resserrer et s'agrandir: les chiffres qui ont itd
cites et publids i I'occasion de ce Tricentenaire le prouvent
gloquemment. La trame du rdseau etait solide. Elle partait du
Ceur de Dieu, mais aussi bien des plus essentielles, des plus
nobles profondeurs du cceur humain.
Vincent n'a connu la charitd que cordiale. Je ne dirai pas
qu'il a repoussd toutes les mesures administratives, lui qui a
multiplie des reglements, exig, des comptes et des fiches bien
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Sminaire fran;ais.
ROME. Echange de felicitations entre lIe cardinaux Alfredo OTTAVIANI et Paul RICHAUD,
archevque de Bordeaux (Consistoire du 15 decembre 1958)
Au second plan : M. Taggart, Visiteur des Etats-Unis orientaux. le T.H.P. SLAYTERY
et M. I'abb6 DEVAUX, scretaire particulier de I'archevque de Bordeaux.
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en ordre, mis en garde contre les exploiteurs frauduleux de la
pitie. Mais, il le declare : ,La cordialitd, a proprmenet parler
est leffert de la charite qu'on a dans le cceur... C'est une saillie
de cwaur par laquelle on fait :oir qu'on est fort aise d'etre avec
ce pauvre D.

De miine que le Christ a eu cette puissance d'lncarnation
de faire habiter la divinite dans la chair des homnes, de mime
Vincent, non par simple imagination ou representation emotive,
i clliprunre ia son muaitre cette minee puissance, une vraie
iter:hode d'incaunazion, c'est-ia-dire de participation personnelle,
affective ei affeciive, itla souffrance des autres.
«<Quand nous allons voir les pauvres, disait-il, entrons dans
'!urs

s,'ntiments

pour souffrir avec eux...

Pour cela, il faut

rzicher d'attendrir nos cceurs et de les rendre susceptibles des
'•utlffrances et des miseres du prochain... Que nous serions
,;'iereux de devenir pauvres pour avoir exerce la charite envers
'es autres... Vouts appliquer avec affection & servir les pauvresAlcme cherchons les plus pauvres et les plus abandounets o.
Alors ne soyons pas surpris, mes Freres, de trouver ici, a
Bordeaux, Vincent, en 1622 et 1623, avec les galeriens dont i
clra devenu I'aumnnier et pour lesquels, soit avant la cam;vagne de La Rochelle, soit durant I'hivernage qui suivit, il eut
rout loisir de Icrr pricher une mission et de les faire profiter
de son ministere d'adoucissement et d'encouragement. Le film
t la
a liiteraure ont dicrit d'une maniBre bouleversante la
misere et le travail extdnuant des forcats, qui constituaient la
principale force motrice des vaisseaux a cette dpoque : nous
a-ons encore sous les yeux ces dchines sanglantes et squeletriques : nous entendons, pour ainsi dire encore, les coups de
jfoet retentir pour activer la manauvre.
Or I'un de mes predecesseurs sur le siege de Bazas,
A\lgr Edme Mongin, nmembre de I'Academie Frangaise, dans
cette cathddrale inme, le 19 juillet 1739, prononFa le pandgyrique de saint Vincent de Paul a l'occasion de sa canonisation.
Le style du prdlat acaddmicien est peut-.tre un peu emnphatique et ne s'inspire guere, dira-t-on, de la a Petite Mdthode,
pour precher en toute simplicite, qui fut lancde par Vincent
aux Conferences du Mardi, & Saint-Lazare. Entendez-le cependant
decrire la technique apostolique de l'Aum6nier des Galres:
« Vincent ne leur parle pas du ddplorable de leurs aimes, il ne
deplore que leur misere ; il baise leurs chaines, ii les arrose de
ses larmes ; et ces larmes fecondes coulent de leurs chaines
jusque dans leurs cceurs : is voient de leurs yeux que leurs
propres fers lui pisent autant qu'd eux-mgmes ; its sont etonnis
de voir un homme qui leur vient de la part du Roi, touche et
artendri de leurs inaux jusqu'aux larmes : ils ne peuvent done
plus douter qu'ils n'en soient vdritablement aimds. Et voilit des
cceurs gagnes, ils seront bient6t convertis .
Exageration oratoire? Pas tant que cela. Car nous possedons
le remoignage de Vincent lui-meme. Voulant un jour ramener Fl'a
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de ses pretres a la methode de la doucear, il lui dit : K Les
forgats memes avec lesquels j'ai demeurd ne se gagnent pas
autirement ; et, lorsqu'il m'est arrivd de leur parler sechement,
j'ai tout gite ; au contraire, lorsque je les ai loues de leur
resignation, que je les ai plaints en leurs souffrances... que i'ai
baise leurs chaines, compati ia leurs douleurs et temoignd
affliction pour leurs disgrdces, c'est alors qu'ils m'ont dcouti,
qu'ils ont dopnn gloire i Dieu et qu'ils se sont mis en dtat de
.Ualult ...

VoilM, mes Freres, ce qui s'est passi dans le port de
Bordeaux ii y a trois cents ans. Je ne vous evoquerai rien
d'autre.
J'ai vouhz
seulement, ce matin, vous faire descendre au plus
intime du cteur de saint Vincent de Paul, plutdt que de vous
donner an panorama de ses ctuvres. Elles sont immnenses,
impressionnantes. II valait mieux courir t leur principe. La
synthbse, I'explication, la richesse sont li. La legon aussi est ld.
Partie di coeur de Vincent ii faut qu'elle atteigne les n6tres.
Ce sont nos cceurs qu'il faut changer, mes Freres. Seut
botleversement qui rendra efficaces toutes les autres transformations que les &venements nous imposent. Ainsi soit-il !
De 10 a 16 heures, une recollection avait lieu au Grand Seminaire, et le Pere Dodin pr6senta les grandes 6tapes sacerdotales
de saint Vincent de Paul.
LE VIN D'HONNEUR

A l'issue de la ceremonie, un vin d'honneur 6tait offert a la
Maison de la Charite, 16, rue du Pere-Louis-de-Jabrun. Au cours
de la c6r6monie, Son Eminence, avec 6motion, rendit hommage
a tous ceux et a toutes celles qui, dans la ligne de Monsieur Vincent, ceuvrent a une profonde chariti.
Remerciant ensuite les personnalitis officielles, le cardinal
Richaud souligna que Bordeaux 6tait la seule ville de France oi
elles fussent entries dans le Comit6 d'honneur du Tricentenaire.
Enfin, 6voquant tout ce qui s'est passe autour de cette date,
le Primat d'Aquitaine se f6licita de la conf6rence donn6e, la
semaine passee, par M. Robert Garric, relatant pour terminer
ses visites aux h6pitaux et maisons de charit6 et surtout la
messe qu'il cel6bra lui-mEme, la veille, devant les ditenus, au
Fort du HA.
NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE
CELEBRATION VINCENTIENNE
(22 mai 1960)
*

Ce fut une journme d6bordante de foi et de reconnaissance
que celle du dimanche 22 mai. Prime-Combe avait voulu, a sa
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maniere, celebrer le Tricentenaire de la Mort de saint Vincent
de Paul et de sainte Louise de Marillac.
C'etait justice. Le sanctuaire de Notre-Dame de Bon-Secours,
les paroisses de la region, les fideles du Gard et de 1'Hdrault.
pour ne citer que ces deux departements, ne bWneficient-ils pas
depuis 1874 de l'apostolat des Fils spirituels de Monsieur Vincent ?
Par les missions pr6chees, la formation donnre dans leurs
tcoles, les retraites, les pelerinages suscitds, organists, accueillis
dans cette combe mariale, les Lazaristes n'ont-ils pas rayonn6
la charit6 conquerante de leur bienheureux Pere ?
La presence a ce pelerinage de nombreux anciens eleves de
Prime-Combe et I'animation apport6e par certains d'entre eux,
devenus Prktres de la Missiun, aux cer6monies de cette cel6
bration en dtait une preuve 6clatante.
Venues pour rendre hommage a leurs Saints Fondateurs,
d'innombrables cornettes de Filles de la Charitd dmergeaient
de la foule bigarree qui emplissait la veranda ou s'6tageait sur
!cs gradins i I'ombre des chenes verts. Elles 6taient accourues
de toute la region, depuis Narbonne jusqu'a Avignon, emmenant
avcc elles des groupes d'Enfants de Marie ou de a Louise de
Marillac .
Car les oeurcs vinccnticnnes voulaient etre presentcs a la
priere de cette journue. Les conf6renciers de Saint-Vincent de
Pzaul de Nimes et de Montpellier apportaient |l leur desir de
renouveau. La lucide et courageuse rdvision de vie apostolique
A laquelle les entraina le professeur Cypriani, 6tait une garantie
de cltte \olonte d'authenticite.
Quant aux pelerins, ils furent invites par le Pere Pierre
Causse, Pretre de la Mission, a ranimer leur foi et a rechauffer
leur Charit6 au contact de I'ame et du coeur de saint Vincent
ct de saint Louise. N'est-ce pas par cette foi robuste en JesusChrist, en sa Providence agissante dans les 6venements et
I'histuire des hommes que s'expliquent l'universel rayonnement
et les audacieuses r6alisations de ces deux coeurs ?
Si a travers les besoins et les necessites des hommes, Dieu
fait signe et appelle, notre foi doit aujourd'hui, comme celle
des Saints hier, dtre attentive aux divines invitations. Et notre
Charite, comme la leur, toujours pr6te A intervenir doit donner
la priorite aux personnes, car plus que jamais celles-ci courent
le risque de l'oubli et du m6pris.
II revenait a Mgr Defebvre, 6evque lazariste de Ning-Po,
expulsý de la Chine a laquelle il a vou6 sa vie sacerdotale,
d'offrir & Dieu, dans la messe qu'il cel6brait pontificalement, les
resolutions de tous.
Un tricentenaire passe, la grice de Dieu prodigude par l'intermediaire de ses Saints, demeure. Puissent les pHlerins de ce
jour garder plus lucide leur foi et plus g6n6reuse leur charite.
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VALFLEURY
CENTENAIRE ET TRICENTENAIRE
(15 mai 1960)
*
LE FILM DE LA JOURNtE

Le dimanche 15 mai, Valfleury a vdcu une inoubliable
journee. La paroisse et le pelerinage fetaient : le Centenaire du
couronnement de la Vierge du Genet d'Or et en meme temps,
ie Tricentenaire de saint Vincent de Paul et de sainte Louise
de Marillac.
Les journaux ont parl6 de ces 6v6nements. Ils ont donnd
de tres jolies photos, sp6cialement La Depiche du 16 mai, et
'Essor du 22 mai.
Mais il convient de revenir sur ces festivit6s. Favorisdes par
un temps ideal, elles ont connu le plus grand succes, et M. le
vicaire g6n6ral Jourjon, avec dilicatesse, les resumait par cette
phrase, ecrite des le lendemain : a Tous mes compliments pour
les splendides f6tes de dimanche et I'effort admirable de la
population pc'.r orner le village et accueillir les pelerins ".
Oui, ces solennites furent belles et impregn6es de foi profonde.
Que de foi chez nos paroissiens pour orner, comme ils surent
le faire, les rues de leur village, les facades de leurs maisons.
Qui ne se souviendra du magnifique Arc de Triomphe, edifi6
par MM. Didier, Bonjoui et Gerard Thizy?... Et comment
oublier le pieux reposoir de la Maison Galland ?... Que dire
egalement des illuminations du bourg, de la montagne et de
l'eglise, artistique en tous points, et dues A la population et
au grand d6vouement de M. Albert Ciseron?
Que de foi chez nos pelerins qui. d&s la veille et jusqu'au
soir du 15, envahirent le sanctuaire, les rues, les places, le
terrc pleirn de I'6cole, la Chapelle du Souvenir...
Que de foi durant les six messes qui compterent tant de
communions... La grand'messe, cl66br6e avec diacre et sousdiacre par M. le vicaire g6neral Jourjon, fut particulierement
prenante, chant6e par toute l'assistance qui, a I'ext6rieur comme
a l'int6rieur de 1'6glise, grice a la sonorisation, put prier dans
]'union parfaite et entendre sans difficult6 la poignante predication du Provincial des Lazaristes: . La Moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux».
Que de foi egalement, dans la soir6e, a l'occasion de la
SProcession Triomphale v qui vit dans nos rues, escortant les
statues de Notre-Dame, de saint Vincent de Paul et de sainte
Louise de Marillac, plusieurs milliers de pelerins.
L'imposante manifestation fut pr6sidde par Son Eminence
le cardinal Gerlier, accompagnd par M. le vicaire g6ndral Jourjon
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et par Mgr Duquaire. De nombreux pretres et religieux prirent
part a la c6remonie, notamment M. I'Archipr6tre de Saint-Heand;
M. I'abb6 Sapin, de la Propagation de la Foi; M. I'abbe Veyre,
curd de La Talaudire ; M. I'abbd Rey, cur6 de Cellieu; M. le
Sup6rieur de I'6cole Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Etienne;
M. I'Aum6nier de la Charit6; M. I'Aumnnier de l'Hermitage;
les RR.PP. C6sa et Salem, de 1'6cole Saint-Vincent; les Freres
directeurs des Scolasticat et Juv6nat de Notre-Dame de I'Hermitage, etc...
Une mention d'honneur et de reconnaissance pour le R.P.
Bohin, ancien recteur de Valfleury qui, malgrd sa fatigue, vint
expres de Paris nous prouver sa fid6lit6.
Dans la cour de I'6cole libre, face A I'autel dress6 sur le
podium, Son Eminence le Cardinal fut accueilli par M. de La
Gardette, maire de Valfleury, et salu6 par le R.P. Poymiro,
Provincial des Pr6tres de la Mission...
Le discours de M. le Maire fut un regal pour l'esprit et le
cceur.
ADRESSE DE M. DE LA GARDETTE

Maire de Valfleury
AU CARDINAt. GERLIER

Eminence,
Le 31 mai 1860, Sa Saintete le Pape Pie IX accordait la
faveur du couronnement de la Vierge Miraculeuse de Valfleury.
Un siecle s'est ecoule et vous nous faites aujourd'hui la grace
de prdsider cet anniversaire,en mnme temps que le Tricentenaire
de saint Vincent de Paul et de sainte Louise de Marillac.
Si mes fonctions officielles me valent I'honneur de vous
accueillir dans notre commune, ce devoir constitue pour moi une
etape bien agreable au milieu des charges diverses que je dois
assumer.
Permettez-moi de vous dire, Eminence, que la foi dont nous
sommes animis, le respect que nous avons pour I'Eglise et les
sentiments de vdndration et de reconnaissance que je nourris
personnellement envers votre personne, ajoutent a cet honneur
une profonde joie...
Je ne sais si le devoud desservant de notre paroisse vous a
entretenu de ses fidtles et de notre Conseil municipal, mais je
tiens a vous dire que nous avons pour lui la plus respectueuse
affection : il faudrait un trop long discours pour celebrer le bien
qu'il fait chaque jour au milieu de nous. Je suis heureux de
pouvoir devant vous, Eminence, en porter temoignage.
Je ne saurais taire les nombreuses et fecondes activites de
nos Sceu's de saint Vincent de Paul et de saint Joseph dont les
ceuvres rayonnent sur toute la commune.
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Au nom de la population, de son Conseil municipal tout entier
et en mon nom personnel, je vous souhaite, Eminence, filialement
et de tout cceur, la a bienvenue * a Valfleury...
Le Pere Provincial avec delicatesse, exprima au chef du
diocese les sentiments d'affection et de fiddlit6 des Missionnaires
qui, depuis si longtemps, dirigent la paroisse et le pelerinage
de a Notre-Dame au Genet-d'Or .
Un choeur parl6, prononcd avec Ame par les jeunes de Valfleury, mit ensuite en lumiere la charit6 de saint Vincent :
SComme Lui, clamerent ces jeunes, ayons un coeur, des
mains et des Ames ouvertes aux miseres de notre temps n...
La foule chanta avec ardeur la a Charit6 du Christ, 1'Unit6
des chretiens et I'Envoi des ouvriers dans la moisson des ames ..
Puis ce fut la a piece maitresse *, tant attendue de tous, le
sermon du cher Cardinal...
Son Eminence, apris un mot plein de tact adress6 a M. ie
Maire, au Pere Provincial, aux Pires Lazaristes, aux Soeurs de
Saint-Vincent de Paul, ce61bra la Madone de Valfleury, son couronnement et ses innombrables faveurs... Mgr 1'Archev6que exalta
ensuite saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac. II
supplia les assistants d'imiter leurs vertus, specialement leur
chariti et leur humilit....
Enfin, avec insistance, il evoqua le v Champ du Pere de
famille
et, au nom du Seigneur, demanda des a ouvriers ý,
pretres et missionnaires, religieux, religieuses, parents chr6tiens,
militants d'Action Catholique, coeurs g6nereux, ames ardentes,
capables de a donner , surtout de a se donner -.
Le Salut du Saint-Sacrement mit fin A ce grandiose rassemblement. Le Cardinal, sans s'attarder, repartit pour Lyon, laissant a tout le monde le souvenir de son sourire et de sa
bienveillance pour notre a region stdphanoise D et son a plerinage pr6fdr6 *..
Le soir venu, dans le a Bois des PNres n, face aux illuminations
du village, une fervente procession aux flambeaux redit a sa
fagon les merci dus a Notre-Dame et ie a Magnificat * de a tous
et de < chacun m.
LISBONNE
FETES DE SAINT VINCENT DE PAUL
Saint-Louis (29 mai). - Maison Centrale (19-22 mai 1960)
*

Les fetes paroissiales du double Tricentenaire de la mort
de saint Vincent de Paul, dont les fils desservent Saint-Louis-desFrangais de Lisbonne, depuis un siecle et de sainte Louise de
Marillac, fondatrice des Filles de la Charit6, se d6vouant a
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modestes.
La piet6 de nos fiddles est plus intdrieure qu'extdrieure;
leurs occupations professionnelles, leurs obligations familiales
et mondaines, la distance souvent appreciable, ne permettent
pas, en notre eglise, des r6unions fr6quentes et denses.
Les fetes liturgiques se reduisirent done pour nous a une
grand'messe solennelle, a 10 h 30, le dimanche 29 mai, sous la
presidence de Son Excellence Mgr 1'Archev6que de Mithylene,
auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Patriarche, en pr6sence
de Son Excellence M. Bernard de Menthon, Ambassadeur de
France, entourd de notre repr6sentation diplomatique et consulaire.
Y assistaient les membres du Conseil de Fabrique, la Direction du lycde frangais, les repr6sentants des groupements francais, M. le professeur Dr Costa Sacadura, m6decin-chef de
1'hopital et I'assistance fournie des jours de grandes fetes. Etait
egalement present, M. l'Ambassadeur de Belgique, notre fidele
paroissien.
L'eglise avait requ une dicoration sobre, mais de bon
goOt. Sur un autel lateral, la statue de saint Vincent. ainsi
que ses reliques 6taient entour6s de fleurs magnifiques et artistement dispos6es.
La chorale des enfants, prepar6s et dirig6s par Mile de Belligny, ex6cuta quclqucs chants avec gouit et expression, entraina
les voix et la participation de l'assistance.
M. G6rard Poymiro. notre Visiteur, qui avait accept6, malgre
ses absorbantes occupations, et la longueur du voyage, de venir
pr&cher une neuvaine mariale et la retraite de communion,
prit la parole au cours de Ta messe. TI engagea 1'auditoire a
recueillir les lecons pratiques qui d6coulent de la vie et des
exemples de saint Vincent, pre de la patrie et ap6tre de .a
charit6.
Apres la messe. un aperitif d'honneur r6unit les personnalit6s pr6sentes, M. le Visiteur remit a M. l'Ambassadeur de
France et A Mgr 1'Archeveque de Mithylene, la m6daille d'argent
du Tricentenaire.
A une heure, dans la grandc salle des Rois, des agapes
fraternelles, que voulut bien presider, avec une exquise simplicit6, Mgr de Mithylene, auquel se joignit Mgr Limongi, conseiller
de la Nonciature, r6unirent les confreres portugais et francais.
Ce fut I'occasion pour M. le Visiteur de remercier ceux qui
avaient bien voulu participer a nos fetes.
Le 31 mai, au cours de la derniere r6union de la neuvaine
mariale, I'assistance moins nombreuse, mais fidele, rendit un
dernier hommage a saint Vincent, en venant baiser ses reliques.
Au cours de son s6jour, M. le Visiteur eut I'occasion de
presenter et commenter le film du Centenaire, d'abord a l'Institut
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francais, devant une assistance nombreuse et choisie, pr6sidde
par M. 1'Ambassadeur de France, puis a I'h6pital Saint-Louis, b
I'Alliance frangaise, enfin au s6minaire patr:arcal des Olivais,
devant les professeurs et s6minaristes reunis. Ce fut un etonnement admiratif de voir que la presque unanimit6 de I'auditoire suivait et comprenait la presentation faite en francais par
M. le Visiteur.
*

Les confreres portugais et les Filles de la Charit6 portugaises,
avec le concours des Conferences de Saint-Vincent de Paul
et I'empressement de la population de Lisbonne, purent faire les
choses en plus grand et donner aux fetes de saint Vincent plus
d'clat exterieur.
Du 19 au 22 mai, un triduum avec grand'messe a la Maison
Provinciale des Filles de la Charit6, et I'apres-nidi, une c6rmonie, en 1'eglise das Merces, avec predication et Salut du
Saint-Sacrement, reunit un grand concours de peuple.
Les seminaristes de Mafra et de Felgueiras, avec la chorale
de 1'ecole d'infirmieres de Campo Grande, assuraient les chants.
Chaque jour un dveque presidait, montrant I'estime de la
hierarchie pour I'oeuvre des Fils et des Filles de saint Vincent.
Le P. Castelo Branco, 616ve de nos confreres, fut 1'orateur des
fetes. Pendant les trois jours, il exalta saint Vincent, sans
lasser un auditoire avide.
L'hommage solennel A saint Vincent, eut lieu, le samedi
soir, 21 mai, dans la plus vaste salle de la Soci&te de g6ographie,
pleine A craquer. Son Eminence le Cardinal Patriarche de Lisbonne, avait accepte de presider cette seance, ayant a ses c6tes,
M. 1'Ambassadeur de France, M. le Ministre de la Sante, les
presidents et pr6sidentes des oeuvres vincentiennes, ainsi que
M. le Visiteur de la Province.
Apres le chant * Ubi caritas et amor o, et la presentation des
orateurs portugais par M. le Visiteur, prirent successivement la
parole : le president des Conferences de Saint-Vincent de Paul
de Lisbonne, le directeur de la Santa Casa de Misericordia,
dont le discours sur le role social de saint Vincent fut particulierement remarque. Enfin Mgr 1'Archeveque d'Evora, le prestigicux orateur, si connu a Lisbonne, exalta noblement la saintete
de saint Vincent.
Son Eminence le Cardinal Patriarche voulut bien conclure
par quelques mots bien sentis sur la source de la charitd
vincentienne : Jesus-Christ.
Les fetes se terminerent le dimanche 22 mai, par le transfert,
a travers un quartier populeux et mis6rable de Campolide et
sur les epaules des Confreres de Saint-Vincent de Paul, d'une
statue de leur Saint Patron, destin6e a une 6glise provisoire,
construite grice a leur g6n6rositd et d6di6e b notre Saint
Fondateur; amorce pour une future paroisse de 20000 Ames.
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Plus qu'une procession, ce fut un chemin de croix ; longue
montee de trois heures, sous un soleil accablant. II fallait que
le saint passit par toutes les rues et ruelles. Chacun avait
decor6 sa maison en sortant ses images pieuses, ses statues,
ses guirlandes.
Ce fut une manifestation typique de la pietl populaire
portugaise. Mais saint Vincent devait ktre heureux d'etre lI,
au milieu des siens, les pauvres qu'il a tant aimes.
Jean CONTASSOT.

PRIME-COMBE
*

UNE REALISATION DU TRICENTENAIRE
(juillet 1960)
Le 22 mai, Prime-Combe fetait saint Vincent de Paul par
un pelerinage, mis sous son patronage et preside par Mgr Defebvre.
Cela se devait puisque, depuis bientbt cent ans, les Lazaristes
et les Filles de la Charit6 se devouent a Prime-Combe. Le mois
de juillet devait, aussi mettre a l'honneur notre bienheureux
Pere.
M. Pierre, sage President des Conferences de Saint-Vincent
de Paul de Montpellier pour la Section des jeunes, avait
demande a M. le Superieur, s'il lui serait possible de recevoir
une cinquantaine de grands-peres et de grands-mbres de Montpellier pour trois semaines de vacances. En cette ann6e du
Tricentenaire, c'6tait une indication providentielle et malgr6
les difficultes que I'on pouvait prevoir a cause du chantier de
reconstruction de l'Ecole, la demande fut accept6e.
Les 6ieves quittaient Prime-Combe le 29 juin. Des le
1" juillet, un camion de matdriel, lits, couvertures, voitures,
chaises longues, et un groupe de jeunes gens et jeunes filles
arrivaient en avant-garde pour prdparer le terrain. En un tour
de main I'h6tellerie etait nettoy6e, amnnagde, rendue accueillante. On prenait les dispositons pour la salle A manger... On
jetait les jalons pour la vie de t Campagne =.
On essayait de resoudre quelques difficults : les pierres,
les escaliers, les petits raidillons de Prime-Combe... Comment
ces bons vieux et ces bonnes mdm6s vont-ils s'en sortir?
Le 4 juillet, dans un car magnifique, tout ce monde nous
arrive, la joie est repandue sur tous les visages... trois semaines
de vacances a Prime-Combe, loin du bruit de la ville de Montpellier, en pleine nature, dans un cadre riant de verdure, aupres
de Notre-Dame... tout le monde est enchantS, les jeunes mettent
de l'entrain, tout s'annonce pour le mieux et le soir, dans le
calme de la chapelle de Prime-Combe, M. le Supdrieur exprime
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sa joie qui est celle de tous, mais surtout il nous rappelle que
la plus grande joie, c'est dans le coeur de la Sainte Vierge et
de saint Vincent qu'elle se trouve.
Et la vie s'organise. Bien vite on volt que les difficultes qui
semblaient des montagnes, disparaissent comme par enchantement. Prime-Combe va connaitre, durant ce mois de juillet,
une animation inaccoutumde. Un peu partout, a l'ombre des
chenes verts, on rencontre des groupes, on cause, on goCte le
calme et la paix de Prime-Combe.
Chaque matin, a 8 heures, un groupe fidele se rtunit a la
chapelle pour la Sainte Messe. Les vacances vont devenir une
sorte de retraite... Et tard dans la nuit, on entend encore des
chants, des rires, toute cette jeunesse qui se devoue de tout
c(eur au service des bons anciens, laisse eclater sa joie...
A la salle a manger on est un peu serre, mais qu'A cela ne
tienne, l'abondance, le fini de la preparation des repas. les
chants, les bonnes histoires, font oublier ce petit inconvenient.
Le dimanche apres-midi, la troupe de Mme Boyer vient
donner une seance. Sketch, chant, histoires, danses, piano, guitares, accord6on, mettent un entrain endiabl6 et cr6ent une
ambiance de joie et d'amiti4.
Tous ces bons anciens savent qu'ils doivent tout cela au
devouement des jeunes des Conferences. Qui leur enseigne ce
devouement ? Saint Vincent de Paul. Ils l'ont pris pour Patron,
ils veulent marcher sur ses traces. En les felicitant, nous ne
pouvons que les engager a etre le plus possible fideles A leur
module.
Cette innovation, nous en sommes sirs sera une b6nediction
pour Prime-Combe. Les trois semaines furent bien rite pass6es,
trop vite disaient les bonnes grands-mares... on &tait si bien...
meme le temps 6tait de la partie, pas trop chaud, pas froid non
plus, pas de pluie, pourquoi fallait-il qu'il y ait une fin ?
Dans notre derniere reunion dans la chapelle aupres de
Notre-Dame, nous avons form6 un voeu: Que cette fin ne soit
qu'un au revoir.
PORT-SAINT-LOUIS
Le minist&re pastoral - notammeni dans les centres ou
regions en evolution sociologique requiert une necessaire
adaptation.
Ainsi, dans la banlieue de Marseille, et son complexe de
I'Etang de Berre, Lavera, Port-Saint-Louis, etc., plusieurs equipes
travaillent i une penetration apostolique en ces milieux i
christianiser. Les Annales ont dgjiz evoqu9 cette situation (voir
t. 123, (1958), p. 618-620 et t. 124, p. 271).
Comme souvenir vincentien du Tricentenaire, comme adapration de I'ceuvre lazariste, voici quelques-unes des resolutions
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prises par la Province de Toulouse : effort guide par l'esprit
td, ,sint Vincent dans ce Doyenn6 missionnaire.
Le dimuanche 7 septembre 1958 tine equipe missionnaire
conduite par M. Philliatraud, prenait possession " ad experimentin
m, de Port-Saint-Louis-du-Rh6ne. La raison qui dtterminait cette prise en charge erait la possibilitd de donner aux
.lissionnaires tine formation pastorale suivie a partir de
donnies concretes. Durant deux anndes nos confreres, MM. Vi,laret et Chapuy ont travaille et riflechi, le Directeur des .lissions de la Province a participd pendant plusieurs mois i ce
travail et a cette reflexion apostolique, moi-mgme

a

ntaintes

reprises je me suis rendu sur le terrain afin de voir les possibilitds et les difficultis avant de prendre un engagement definitif.
.hgr l'Archeveque d'Aix nous a dit a maintes reprises sa
joie et so satisfaction en face du travail accompli et it concluait
'une de ses dernmires lettres : a Votre etablissement a PortSaint-Louis sera pour le diocese un vrai m6morial Vincentien
pour ce troisieme Centenaire >.
Les contacts frequents qu'il m'a etd donne d'avoir avec les
Superieurs Majeurs des diffdrentes Congregations Missionnaires,
comme avec un certain nombre d'dveques et de prdtres responsables de la pastorale n'ont fait qu'affermir mes convictions sur
la necessitd de poursuivre 'ceuvre entreprise sur ce secteur.
Les reponses au questionnaire envoye le 25 janvier dernier
a tous les confreres des Grands Siminaires souhaitaient avec
insistance cette orientation. A Chdtillon-les-Dombes, a l'occasion
des fetes vincentiennes de ce dimanche 3 juillet, le cardinal
Feltin parlait a son tour dans ce mnme sens a face au laicismne
qui vent organiserun monde sans Dieu, face aux techniques qui
veulent se substituer a Dieu, I'Eglise doit prendre plus q:ie
jamais conscience de ses obligations missionnaires et agir en
consequence ,...

Or il est impossible aujourd'hui a qui veut s'adonner a uine
evangelisation en profondeur de se lancer sans etre au prealable
mesurd sur le terrain avec les dures rdalitis et cela pendant
assez longtemps. Du reste, la recente Assemblde pldenire de
I'Episcopat inscrivait dans son article 7 la resolution suivante :
, L'Assembl6e decide que de nouvelles sessions r6gionales ou
provinciales seront organisdes pour les Directeurs de Grands
Seminaires, elles auront particulibrement pour objet I'initiation
des jeunes pretres au ministare pastoral »...
Cette ddcision de la hierarchie n'est-elle pas une rdponse alt
voeu que formulait M. le chanoine Boldard dans une lettre qtuil
ecrivait en mars dernier au Directeur de notre Seminaire Interne :
- Ce que je puis faire, c'est de dire ce que j'attendrais
d'apres mes contacts avec de nombreux dioceses des futurs
Directeurs de Grands Seminaires que seront beaucoup de vos
dlbves.
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q II parait de plus en plus indispensable que les Directeurs
de Seminaires soient tres en contact avec les dioceses dans
lesquels ils ont une mission si haute a remplir. On pouvait concevoir la formation des pretres autrefois sans rdefrence directe
i leur champ d'apostolat concret, it apparait aujourd'hui que
ce devient de plus en plus impossible. II n'est plus possible
d'isoler la vie spirituelle de laction pastorale.
. Par ailleurs un certain nombre de Directeurs de Seminaires voient s'elargir leur tdche en conseiller du Clergd et cela
demande aussi de connaitre de tres pr8s ce champ d'apostolat.
<cCe que I'on attend des Directeurs c'est d'aider les futurs
prrtres i se situer comme pritres face aux phenomenes sociaux
(qui marquent nos contemporains, or il est tres difficile de
trouver le mode d'insertion d'une action sacerdotale. La tentation
etant tant6t de se rifugier dans une pidtd sans influence, tant6t
d'entrer dans
'<
faction
sociale qui est une tiche des l'ics
principalement, alors qu'il s'agit de faire l'dducation de la foi
i4 travers des realites tres concretes et tres pressantes.
< Cette attitude du jeune pretre doit se preparer longuement
au Seminaire jusqu'd constituer en quelque sorte une sorte de
reflexe spontane du pretre ».

Ce qui est dcrit pour le Directeur de Seminaire vaut pour
tout pretre de la Mission qui de par sa Vocation doit dvangdliser
le pauvre, mais aussi former le Clerg6.
Ces invitations pressantes de la hidrarchie on de ceux a
qui elle donne sa confiance, tout ce qui nous a dtd rappeld de
notre Fondateur en ce troisiame Centenaire constitue il me
semble un appel de I'Esprit-Saint. Pouvons-nous apres de tels
signes refuser de nous prdparer & nos tdches pastorales...
C'est done cette premiere expdrience sur ce secteur Missionnaire, cette fiddlitd a l'Esprit de saint Vincent, cet appel de la
hierarchie, ce souci de former nos jeunes qui me poussent A
prendre la ddcision en accord avec le Conseil Provincial et
I'autorisation de M. Notre Tres Honord Pere de fonder la
Mission permanente du Doyenn6 de Port-Saint-Louis.
Ce vaste secteur comprend deux tdches apostoliques nettement distinctes - une dvangelisation d'un monde urbain, a predominance ouvrier, reparti en deux centres : Port-Saint-Louis et
Fos-sur-Mer.
Une dvangdlisation d'un monde rural en pleine evolution
rdparti dans la pdripherie nord de Port-Saint-Louis, Fos et
I'agglomdration de Mas-Thibert. L'ensemble comprend 12000
habitants environ.
Cet apostolat ndcessite le travail de deux equipes missionnaires : une dquipe urbaine et une dquipe rurale ayant chacune
i sa tdte tn responsable, mais I'ensemble ne formant qu'une
seule Communautd, sous la direction d'un mnme Supdrieur.
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C'est M. Jalfeux qui aura la Direction de la Communautc et
la responstibilirt du Secteur rural randis que A. Vialaret aura
la responsabilite de I'equipe urbaine.
Nos jeunes pretres de l'annee de pastorale sont places sur ce
secteur, sous la responsabilite de M. Jaffeux. Sur place ils recevrout les cours de formation theologique et trouveront sous la
Direction de nos confreres un terrain d'application.
Les confreres n'ayant pas ddpasse dix ans de sacerdoce,
dans la mesure oit nos possibilitds le permettront, seront susceptiblcs, un jour ui I'autre, de faire sur ce secteur tn stage de
vie apostolique.
Des cette aninee notre confrere Monsieur Vincent, de notre
mai-son de Toulouse, est envoye en stage ia Port-Saint-Louis.
Nos Sceurs elles aussi et dans cette mnme perspective, sont
at travail sur ce m'iie terrain depuis bientdt un an. Visites des
jamilles catecheses des enfants, toutes les activites vincentiernes,
rel est leur travail. Conmne irous, en cette annee du Tricenteinire,
elles prennent definitivemrent possession de ce secteur si desherit4
er qui precisement pour cela est vraiment notre lot. Avec notre
collaboration, elles veulent realiser en plenitude les exigences
de leur vocation de servantes des c Pauvres *.
Ne perdant pas de vue notre fonction d'educateur du Clerge,
deux pretres diocesains envoyds par leurs devques collaboreront
avec nous.
Daigne saint Vincent nous aider ia realiser aujourd'hui ce
qu'il faisait voici trois sikcles et pour cela confions lui dans
hl priere ce doyenne missionaire que la Province prend en
charge, afin que les Pauvres soient dvangdlisds.
Gerard POYMIRO, Visiteur.
Chatillon-sur-Chalaronne, 3 juillet 1960.

TRICENTENAIRE -

LA TEPPE
JUBILE SACERDOTAL DE M. MOREL
*

Les 17, 18, 19 juillet 1960, La Teppe celebre le Tricentenaire
de saint Vincent. Le dimanche 17, M. J. Laxagueborde met en
lumiere les dimensions de la Charit6 du Saint. Le 18, il anime la
veillee de prieres et fait vivre l'impressionnant diptyque : le
Pauvre et le Christ, le Pauvre et saint Vincent.
FtE DE SAINT VINCENT DE PAUL A L'ETABLISSEMENT DE LA TEPPE

Mgr Paul Vignancour, ev6que de Valence, c61ebre a La Teppe,
la fete du Fondateur des Filles de la Charit6 qui dirigent cet
important etablissement et prononce le panegyrique du saint
populaire entre tous, dont 1'Eglise celebre le troisieme centenaire,
ainsi que celui de sainte Louise de Marillac, si 6troitement
associ6e a son oeuvre.
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Apres I'Evangile de la messe chantee par M. I'Archipr6tre
de Tain, Mgr evoqua les phases marquantes de la carriire
extraordinairement feconde de saint Vincent. N6 d'une tres
pauvre famille rurale, et dans une non moins pauvre contree,
il fut appele a exercer sur !a haute societ6 de son temps, jusque
sur la cour royale, une influence toute entiere consacr6e au
soulagement des miseres du peuple et de la sanctification du
clerge. Une double famille religieuse devait continuer son
ceuvre : les Lazaristes, ou Pretres de la Mission et, plus connues,
les Sceurs qui font b6nir son nom dans tous les pays du
monde, oi elles sont actuellement plus de quarante nille.
On n'aurait pas dit le principal en d6crivant ces activit6s
exterieures. II fallait remonter A la source d'ou elles d6rivent,
et Mgr 1'Ev6que montra que ce furent chez x Monsieur Vincent ,,
les vertus theologales de foi, d'esperance et de charitd, pratiquees par lui a ce degre d'heroisme qui est la marque A
laquelle I'Eglise reconnait ses saints.

II est un autre trait de la physionomie de saint Vincent
qu'allait esquisser, dans I'apres-midi, le premier aumonier de
La Teppe, en face d'une statue monumentale de saint Vincent
remarquablement expressive, due au ciseau de M. et Mme Hartmann, et a laquelle Mgr l'Ev6que allait donner la b6nediction
liturgique.

En face de cette assemblde des pensionnaires de La Teppe,
aux soins desquels se d6vouent plus d'une trentaine de Filles
de la Charit6, il fut parld en termes 6mouvants des 6preuves
de toute sorte qui marquerent la vie de saint Vincent, et d'oi se
degage cette legon austere, mais bienfaisante entre toutes : la
Croix, pour qui sait, comme saint Vincent, la comprendre et
l'accepter, est I'une des plus grandes graces que puisse, dans
sa bonte, nous accorder notre Pere des Cieux.
La Teppe fete le 24 juillet 1960, la cinquantaine de sacerdcce du Pere Louis Morel. La veille, a l'exercice de la Neuvaine
Perpetuelle, la grande famille de La Teppe s'associe et participe
aux sentiments d'action de grAces du P. Morel.
Le dimanche 24, Son Excellence Mgr Andr6 Defebvre - luimeme ordonnd pretre en Chine avec le P. Morel (3 juillet 1910) celebre la messe de communaut6. A 11 heures, le P. Morel
chante la messe.
A l'Evangile, Mgr Defebvre ddcouvre et detaille la richesse
de graces qui marqua et ponctua la vie du P. More!, ce qu'il
doit a une famille foncierement chrdtienne, ses merites dans les
cmplois apostoliques, la constance dans l'effort et la peine : le
P. Morel fut quatre mois gard6e
vue, et Mgr Defebvre fit
dix mois de prison.
A la fin des V6pres, le P. Morel rdpond aux vceux et souhaite
que nous profitions du ministare du pr6tre, de ses dons, grAces,
sacrements, catdchismes, entretiens, conseils, instructions.

-

258 -

Le lendemain, les deux venerds Jubilaires font pelerinage i
Ars et Chatilion, leur haute et digne amiti6 et fraternit6 ne
laissa pas d'emouvoir les pensionnaires de l'etablissement.

SAINT-ETIENNE
Au cours des fbtes que Saint-Etienne a consacrees au Tricentenaire de saint Vincent et de sainte Louise, on eut l'occasion
d'entendre les conseils et considerations de 1'Auxiliaire stephanois
de Son Eminence le cardinal Gerlier, archeveque de Lyon.
Mgr Marius Maziers, devant un vaste auditoire, fit passer
quelques consignes et suggestions qui ne manquent pas d'intertt.
Cette page - parmi nombre d'autres - conserve ailleurs
sa signification apostolique.
Fiter le centenaire de la mort de quelqu'un est-ce bien la
peine? Pourquoi regarder le passe alors que dans le present tant
de tdches nous sollicitent ? Ce serait peut-etre perdre son temps,
s'il ine s'agissait simplement que de regarder des archives mortes.
Mais lorsqu'il s'agit de I'histoire de I'Eglise, c'est Dieu dont
nous contemplons faction ai travers I'histoire, a travers les
homines et les evenements pour eclairer notre foi, fortifier notre
esperance. Les saints sont ccs hommes in travers Itsquels Il
Christ ressuscitd, maitre du temps, manifeste d'une manirre
visible et concrete son ceuvre de salut. Its sont le signe vivant
par lequel parviennent jusqu'a nous la lumiere et la c raleur de
son amour sauvcur, par lequel ils'efforce d'annoncer d'tne ianiere toujours actuelle la bonne nouvelle du salut qu'il est venu
apporter sur la terre.
Mes Freres, le vieillissentent de l'histoire n'atteint pas les
saints car ils participent a l'dternelle jeunesse du Christ ressuscitd.
En regardant Vincent de Paul, nous ne regardons pas un
mort, mais un vivant. Nous voulons rechauffer nos vies dans son
cceur toujours jeune, toujours rayonnant de Charite. Car pour
nous chretiens il est d'abord cela, un Saint, c'est-a-dire un homme
qui ayant rencontre Jesus-Christ lui a laiss6 prendre totalemeznt
la direction de sa vie, un hommne qui, avec le Christ, s'est donni
sans reserve pour le salut spirituel et temporel des homines de
son temps.
La rencontre mystirieuse d'une dine et de Dieu qui fait les
Saints qui est la saintete, est un dvdnement intdrieur, mysterieux
qui echappe et qui dchappera toujours itnotre curiositd humaine
et qu'aucune camdra ne pourra jamais saisir. Le chemin par
lequel Dieu rejoint celui qu'il aime pour en faire son confident et
son temoin est toujours un chemin inddit, personnel, qui ne
ressemble i aucun autre.
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II y a des vies qui des le depart semblent misres pour le
Royaume parce que Dieu veut les cueillir de bonne heure et qui
semblent s'avancer rapidement vers le sommet de la saintete :
je pense & Thirese de I'Enfant Jesus, t Bernadette. II y a des
vies qui, au depart, semblent au contraire tourner le dos it Dieu
et voild que Dieu se met en travers, apparait subitement pour les
bouleverser. le pense it Paul sur le chemin de Damas, i Charles
de Foucault dans le confessionnal de Saint-Augustin. 11 y a des
vies au contraire pour lesquelles Dieu semble prendre davantage
de temps pour les acheminer vers lti, laissant aux annees qui
passent le soin de faire la purification, le depouillement necessaire et de les prdparer ia une vie plus gindreuse grdce aux
rencontres providentielles de la route : ce fut le cas, semble-t-il,
de Vincent de Paul. II a marchg vers Dieu d'une maniare a plus
htinrainen.
Pour faire du fits de l'humble paysan des Landes le Saint le
plus populaire de notre pays, Dieu ne semble avoir manifestd
auciune hItte, aucune precipitation. Lorsque de bonne heure, en
effet, it s'oriente vers le sacerdoce, ii semble que, dans son
amour de IJsus-Christ ii y ait encore beaucoup d'impuretd, beaucoup de motifs humains et que le sacerdoce soit autant pour lui
l'occasion d'une promotion sociale que celle de servir JdsusChrist et les hommes.
II dvoquera un jour avec douleur ce souvenir de son enfance
oii son pare venant le voir au collage, ii n'a pas voulu le voir
parce que c'ftait un pauvre paysan. Ce sont au depart 6galement
ces brillantes quialits humaines d'intelligence, d'a-propos, de
savoir-faire, cet art qu'il avait de profiter de toutes les occasions
et de loutes les rencontres, qui le mettront en contact avec le
monde beaucoup plus que le souci de porter I'Evangile.
Ce n'est que par l'exercice progressif de la charitd pastorale
dans les cures de Clichy et de Chdtillon, et surtout par la rencontre d'dmes a travers lesquelles ii verra vivre Jesus-Christ, et
je pense au cardinal de Birulle, is Frangois de Sales, que Vincent
tie Paul dicouvrira une appartenance plus totale au Christ, sera
artire davantage par Lui.
Lorsque vers quarante ans ii est mur pour la grande aventure
de la charitd, de ia saintetd, et ii est tout de m~,nie riche d'une
longue experience humaine : sa vision tres large du pays. de
rons les milieux, de tous les problmes qui se posent, voici qu'il
ra la mettre au service de 'Eglise, et qu'a c6td d'une vision
hlmnaine va se substituer une vision de I'Eglise ez fonder, a
bdtir, ia rajeunir partout oi elle est.
II met au service de Jdsus-Christ toutes ses qualites humaines
et Dieu sait si elles sont grandes, si elles sont brillantes; purifiees
par le feu de la Charitd elles vont faire de lui le plus grand de
nos hommes d'action.
Son souci de paraitrefait place it une humilite sans pareille,
i la passion de servir, de se mettre an service de tous. Son intelli-
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),.:Lce pnL'etrante, organisarrice, transfigurde par la foi, va marcher
(A pas de la Providence, arec audace, avec perseverance, mais
i.iec patience aussi. Son art de plaire et de gagner les cceurs
.sur le plan humtain dans la lumiere de l'Evangile, va devenit
Ie ravonnement de la bonte de Jesus-Christ. Le secret de cette
t;ransformation intime du ccer de Vincent de Paul nous ne le
trotuvons pas dans ses ecrits spirituels ; il n'a pas ecrit, itn'est
pars i auteur spirituel, mais dans tous les conseils qu'il donne
itses fits et i ses filles, ittous ceux qui auront I'audace d'emboiter
le pas derriere le sien, et s'il est un texte qui nous livre le
secret de sa vie transformee par Jdsus-Christ, c'est bien celui
qu'il ecrivait en 1656 a un jeune Superieur de Grand Semiiwire craintif devant sa tiche : ,Certainement, dans votre
itiche, ii n'y a rien d'humain, ce n'est pas ici I'euvre d'un
honmme, c'est celle d'un Dieu, c'est la continuation des emplois
de lesus-Christ.
a Notr, Monsieur, ni la philosophie, ni la theologie, ni les
discours n'operent dans les dames, ii faut que Jesus s'en mile
avec nous, que nous operions en lui et lui avec nous, que nous
parlions en lui et en son esprit, comme lui-inme dtait en son
Pere. II faut donc, Monsieur, nous vider de nous-mime pour nous
revitir de Jdsus-Christ. -.
Conunent ne pas penser qu'en ecrivant cette phrase, Vincent
de Paul rendait compte de son experience spirituelle, du chemin
qu'il venait de faire en Jdsus-Christ.
Si j'ai d'abord cherche avec vous ce visage interieur de
Vincent de Paul, c'est parce que c'est celui qui est dternel,
celui que nous contemplons aujourd'hui, que ses oeuvres terresires ne font que manifester.
Un de ses historiens a dcrit justement , ce n'est pas sa
charite qui a fait de lui un Saint, mais c'est sa saintetd qui l'a
rendu vraiment charitablez.
o Dieu, mes freres, est Charitd>. C'est saint Jean qui nous
le dit et lorsque ii vit dans le cceur de I'homme il le fait battre
ii son rythme, ii le fait vivre comme lui dans la Charitd. Pour
saint Vincent de Paul cette identification de son cceur et du
cceur du Christ dans la Charitd est devenue si forte que son
nom est signc de Charitd, signe d'amour et que dans la suite
des temps aucune ceuvre d'amour ne pourra naitre sans qu'on
veuille invoquer son patronage et son nom, et non seulement
chez les chretiens mais meme chez les incroyants.
La Charitd dans le cceur et sur le visage de saint Vincent
de Paul c'est d'abord le rayonnement de l'amour de Dieu, la
manifestation de Iamour de Dieu qui brdile en lui et iU pense
que c'est la plus belle des prddications, en dehors de laquelle
les autres ne portent pas.
Comme elle est belle cette phrase qui est une de ses convictions a on ne croit point un homme pour &trebien savant, mais
parce que nous I'estimons bien et l'aimons .. Quelle charte de
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I'apostolat : mdriter la confiance des homines, conmne Dieu,
par I'amour que nous leur portons.
C'est avec le regard de Dieu qu'il volt tout homme et qu'il
discerne a travers tout homme, mime le plus pauvre, le plus
detgrade, le plus abimd, la grandeur et la digniti qui li est
propre. Voici ce qu'il dcrit un jour a ses filles : a le ne dois pas
considerer un pauvre paysan on une pauvre femtne selon leur
exterieur, ni selon ce qu'il parait de la portte de leur esprit :
tournez la medaille et vous verrez par la linniere de la foi que
le fils de Dieu qui a voldu etre pauvre, nous est represente par
ses pauvres *.

Et avec le Christ voyant dans I'homme le Fils de Dieu, l'image
du Christ, ii fait siennes les souffrances des autres.
A travers la vie de saint Vincent de Paul, comme a travers
la ve de tous les saints et de tout chretien, c'est le mysiýre de
I Incarnation qui se continue, c'est Dieu qui fait sienne la
souffrancc humaine.
Voici ce qu'il dcrit encore a ses Filles: Quand nous
allons voir les pauvres, entrons dans leurs sentiments pour
souffrir avec eux. L'amour fait entrer les cmeurs les uns dans
les autres et sentir ce qu'ils sentent, nous sommes tous nmembres
les uns des autres. Etre chretien et voir son frrre afflige sans
pleurer avec lui, sans etre malade avec lui, c'est etre un chretien
en peinture, c'est itre pros des betes v.
Toutes les formes de la souffrance humaine, dclairees par so
foi et par sa charitd retiennent son attention douloureuse. Mais
celle qu'il ressent le plus vivement avec le cceur de son Maitre,
c'cst la misere interieure, cette misere de I'homme qui ne se
comnait pas comme crdature de Dieu, qui ne connait pas sa
vocation de fils et de fille de Dieu et cette misere spirituelle des
hommes it la dicouvre sous Ihabit des puissants, coimme sous
le denuement des pauvres ; ii la decouvre a la Cour, i Chdriiion,
i Clichy, partout oil ii passe et il se rend compte que cette
misre du cceur de l'homme, seul Dieu pent la giurir par la
mediation de ses pretres, de leur parole, des sacrements qu'ils
sont chargis de donner en son nom.
Comment s'dtonner que Vincent de Paul air eu le souci de
redonner aux pretres de son temps une conscience aussi vive
que possible de la dignitd de leur vocation et de leur r6le.
Ah ! comme ii souffre Vincent de Paul, de la pauvrete spirituelle
des pritres et comme au contraire il croit en la dignite du
pretre. 11In'y a rien de si grand qu'un bon pritre ,, s'dcrie-t-il
et par vole de consequence il ajoute : a former de bons pretres
c'est l'ouvrage le plus difficile, le plus releve et le plus important
pour le salut des dmes ». Former de bons pritres, voili la tdche
qui lui semble la plus importante et la plus urgente.
Comment s'dtonner qu'avec M. Oilier, ii soit au xvle siecle
a l'origine des Grands Sdminaires, ces maisons dont nous ne
pourons pas imaginer aujourd'hui qu'elles n'existent pas ; ces
tllme
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maisons oit dans le silence, la priere, le travail se forme Iame
sacerdotale.
II est i l'origine aussi des Confirences du Mardi, en plein
Paris. oil ii convie tous les prteres engages dans le ministere a
venir refaire leur nme sacerdotale, d venir prendre conscience
des exigences de leur minislire pour vivre leur sacerdoce d'une
,maiereplus lucide et plus gendreuse, Bossuet a dtd I'tcole de
ces conferences et bien d'autres.
C'est aussi pour faire face aux besoins criants et douloureux
des populations rurales spirituellement abandonnees, sous-alimentees qu'il a l'idee de regrouper autour de lui quelques prerres
plus donnes, plus gdndreux, qu'il forme comme des Missionnaires, des Missionnaires dont il veut qu'ils soient les tdmoins
de IEvangile et qu'ils parlent aussi simplement que possible le
langage que les foules comprendront.
Ces Missionnaires, qui sont les - Pretres de la Mission »,
s'appelleront bient6t < Lazaristes . Et voici que leur champ
d'aciion depasse bient6t la France. L'Irlande, la Pologne, Madagascar les appellent.
Dans le caeur de saint Vincent de Paul, c'est l'inquiditde
missionnaire de I'Eglise de tous les temps qui bat et qui se
manifeste.
Et comme ii est bon ce soir, imes freres, de rdchauffer pres
de son ceur. nos cceurs d'ap6tres et de mettre sous sa protection
cet effort missionnaire de I'Eglise d'aujourd'hui, dans un lmonde
spirituellement sous-alimentr,
oil I'on oublie trop que l'hommne
ne vit pas seulement de pain, mais surtout de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu et oil 'on situe la misere sur le plan
corporel beaucoup plus que sur le plan spirituel. Ne sommes-nous
pas en effet, mes freres, beaucoup plus sensibles de notre
tepm' e 'a misere des corps qu'I la misere des ames qui ne
connaissent pas Dieu et qu'on empiche de connaitre Dieu.
Pour nous, comme pour le Christ, comme pour Monsieur
Vincent, ce qui doit d'abord retenir notre attention, notre
souffrance et notre inquidtude c'est la misere intdrieure des
cceurs et des imes.
Lorsque nous manifestons notre amour pour le corps, c'est
toujours le moyen d'atteindre I'ame, l'intime de I'homme afin
de I'eclairer de Iamour m7me de Dieu. N'est-ce pas ainsi que
faisait le Christ lorsqu'au paralytique il dit d'abord :
Tes
pechds te sont remis -. II volt d'abord le cceur, la misere intirieure et ce n'est que pour prouver son pouvoir de guerir I'dme
qu'il ajoute : - Prends ton grabat et marche w.
La charitd chrdtienne, mes freres, vise d'abord la misere
des imes et notre amour pour Ihomme est d'autant plus efficace
que nous le voyons tel que Dieu le voit et le veut.
D'ailleurs, en ce qui concerne la Charitd sur le plan temporel - sur le plan des corps - saint Vincent de Paul est aussi
inquiet que sur le plan des ames et des cazurs.
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toutes les miseres de son temps et qu'il a inquietd son temps
de toutes les miseres et de toutes les souffrances que son regard
decouvrait : les h6pitaux, les enfants trouvds, les mendiants, les
prisonniers, les forfats, les rdfugids des regions devastees par
ia guerre, les esclaves des Turcs sont les bendficiaires de sa
misericorde.
Sa charite est perspicace, attentive i toute souffrance.
Auctine ne lui dchappe. aucune ne le laisse insensible. Sa charitd
est realiste, elle ne se contente pas de gemir et de soupirer.
.-Aimons Dieu, dit-il, au ddpend de nos bras et que ce soit ia a
sneur de nos visages .
Quelle exigence, I'amour de Dieu nous rend actifs au service
des autres.
Sa charite attentive, organisatrice, fait qu'il veille it 'ensemble comme aux details. Sa itchuiii, enjin, est contagieuse,
educatrice, partout oi il passe, il laisse derrire lui de vdritables dquipes de sauvetage. Les Dames de Charitd sont les
pre'midres en date ai Chdtillon.
C'est dans les paroisses oh ii passe, par l'exercice pratique
de la Charite, en mgme temps que par I'annonce de la parole de
Dieu et par les sacrements, qu'il achemine les hommes vers
Dicu, car ils ne peuvent pas aller vers Dieu en dehors du
chemiin de la Charite. Elles sont bient6t suivies par les Filles
de la Charitd qui, avec Louise de Marillac, seront tout entieres
disponibles au service des pauvres et vivront leur vie religieuse
dans et par le service des pauvres. Elles marqueront une etape
importante dans I'histoire de la vie religieuse et trois cents ans
apres, leur nombre, leur presence, tdmoignent en faveur de
I'ide giniale de Vincent de Paul qui n'dtait autre qu'une inspiration de I'Esprit-Saint.
Par les Filles de la Charitd, par ses Fils de la Mission, par
toutes les ceuvres qui depuis trois siecles sont ndes sous l'impulsion de son ccEur et de la charitd, nous pouvons bien dire
que Vincent de Paul vit encore. Sa figure rayonnante de Charitr evangelique semble iclairer comme un phare cette aube
des temps modernes, qui allait etre marqude par un tel souci
de la domination de la terre, d'expansion commerciale, d'orgalisation technique.
Dans cette prdoccupation dominante des biens de la terre,
ii nous rappelle par ce qu'il est, par ce qu'il fait, le primat de
la Charite. Et comment ne pas citer ce passage de la lettre de
Jean XXIII, qu'il a dcrite au Superieur des Lazaristes, at 'occasion du Tricentenaire saint Vincent, ou il dit en parlant de
la Charitd:
a Elle est toujours actuelle, cette charge que Dieu a confide
a saint Vincent de Paul, malgre tous les vastes progr&s jusqu'ici
realises cette force, cette vertu, doivent encore progresser en
etendue, en efficacitd, notamment par la valeur et le devoue-
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ment de ceux qui portent le nom illustre et suivent les regles
d'un si glorieux maitre et heros de perfection chretienne. Si
a notre epoque, la connaissance scientifique, la technique, rdalisent d'dtonnants et audacieux progres, les mceurs publiques et
privees par contre vont en se degradant: un froid s'dtend ronjours plus avant. Les esprits des humains sont sous I'emprise
d'un amour de soi excessif et illegitime, les rapports publics
entre les Nations sont impregnees de crainte mutueiie plutdt
que d'amour. De notre temps, la chaleur de la Charitr reste le
principal besoin des humuains afin d'eviter leur perte et de
trouver en Dieu cette union productrice de tout bonheur ,.
La chaleur de la Charitd opposde au froid de norre civilisation inoderne, comme c'est vrai, mes freres, ce contraste sur
lequel nous fait refldchir Jean XXIII.
Dans la civilisation collective qu'est la notre et qui le
devient chaque jour davantage, dans cette civilisation oil I'homme
se sent de plus en plus perdu, noye dans une foule anonyme,
oil il n'a plus de nomn, oil U n'est plus appele par son nolm,
conmme la Charitd reste ndcessaire afin que nous puissions
reconnaitre la personne telle qu'elle est dans sa dignite, dans
son mystere, pour que nous puissions continuer d'appeler
l'homme par son norm, de nous appeler les uns les autres par
notre nom.

Rien ne remplacera, mes freres, la joie de l'pouse appelde
personnellement par son epoux, la joie de la maman appelee
personnellement par son enfant. Non rien ne remplacera dans
la civilisation qui vient, ce mystere de la reconnaissance des
personnes les unes par les autres et seule la Charitd dans le
monde qui vient est capable de ddlivrer I'homme du danger de
la solitude et de I'ecrasement qui le menace.
Dans la civilisation technique qui est la n6tre, oi le
scuci d'efficacitd et de rendement semble tout regir et tout
conduire, seule la Charitd, mes freres, nous rend attentiis &
I'homme, i chaque homme, non pas pout ce qu'ii fait, mats
d'abord pour ce qu'il est ; car I'homme vaudra toujours mieux
que son oeuvre. C'est pourquoi le malade, le vieillard, 'enfant,
tous ceux que le monde technique risque trop rapidement de
considerer comme des geneurs et des parasites garderont toufours, dans nos coeurs de chretiens illuminds par la Charite du
Christ, la premiere place.
Dans la civilisation organisatrice qui est la n6tre, oih les
institutions se multiplient, oh les r&glements deviennent de plus
en plus nombreux, oit ils enserrent de plus en plus dtroitement
toutes les formes de notre vie humaine, seule la Charitd, nes
fr&res, peut maintenir dans les relations sociales cette spontaneitd, cette fraicheur de la rencontre, qui fait que l'on est
content de se retrouver et que nous ne sommes pas des numeros.
Mes fr&res, jamais aucun rglement ne remplacera, pour
faire l'unit des hommes, le ciment intdrieur de la Charitd.
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Dans un monde de plus en plus complexe et dur, oil la loi
de I'interet ne rigit pas .eulement I'individu, mais helas de plus
en plus, les groupes humains compacts qui s'appellent la race,
la classe, la nation, le bloc, seule la Charitd de I'Eglise, d'une
Eglise de plus en plus rayonnante de JesusChrist, peut faire
fondre ces enormes blocs de glace que fabriquent chaque jour
.a haine, la violence, I'intirit et qui risquent de mener le monde
i la derive.
Oui, plus que jamais, mes fr&res, dans un monde temporel
qui prend conscience de son existence et de son importance et
qui, comme tous les autres mondes qui lont prdcedd, marche
v'ers sa fin, nous avons a prendre conscience que c'est la Charitd avec laquelle nous vivons dans ce monde, qui fait ici-bas et
!;our I'dternitd, notre valeur essentielle. Nous vaudrons dter,ellement ce que nous valons des maintenant par notre charite
et nous sommes sztrs, avec saint Paul, a que la Charite ne
passera jamais , que celle qui nous ouvrira les portes du
Royaume de Dieu.
Plus que jamais, mes frbres, dans la lumiere de Vincent de
Paul, nous devons nous sdparer ce soir avec la conviction que
c'est I'heure d'une charitd jeune, audacieuse, intelligente, entrerrenante, condition de la paix entre les hommes tant au plan
des individus qu'au plan des nations, condition aussi de notre
ientrde dans le Royaume de Jdsus-Christ.
Aussi bien, mes freres, pour terminer je vous invite a vous
"nettre en priere, afin qu'ensemble nous demandions 4 Vincent
de Paul pour cette assemblde, pour chacun d'entre nous, cette
grande grace d'un accroissement de Charitd.
* Dieu tout-puissant tt eternel qdi avez rempli de charite
le coeur de saint Vincent de Paul, ecoutez notre priere et
donnez-nous votre amour. A son exemple faites-nous dicouvrir
et servir Jesus-Christ votre Fils, en nos freres pauvres et mulIzeureux. A son dcole, apprenez-nous i aimer a la sueur de nos
'sages et a !a force de rs
bras ; a sa priere, ddlivrez nos
cceurs de la haine et de l'dgoisme.
4 Faites-nous souvenir que tous un jour nous scrons juges
sur l'amour. Dieu, qui voulez le salut de tous les hommes,
donnez t notre pays des prgtres et des religieuses dont it a tant
besoin. Qu'ils soient parmi nous, les premiers tdmoins de votre
amour.

SVierge des pauvres et Reine de la paix, a notre monde divisd
et angoissd, obtenez l'amour et la paix. Ainsi soit-il .
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MONT-DE-MARSAN
HOMMAGE A SAINT VINCENT
(25 septembre 1960)

LA JOIRN\EE DU DIMAXCHE 25 SEPTEMBRE

Apres Ies fastes de Dax, capitale religieuse du ddpartemcnt,
c'est Mont-de-Marsan, la capitale administrative des Landes, qui
rend hommage au saint landais.
Trois journ6es seront consacrees a sa m6moire. Mais comme
Monsieur Vincent fut essentiellement un realiste, un constructif,
deux belles realisations marqueront le Tricentenaire : pose de la
premiere pierre de 1'6glise de la paroisse Saint-Vincent, route
de Bordeaux, et, benediction d'une maison, construite a la
diligence de la Confdrence de Saint-Vincent de Paul, pour recevoir
trois families aux resources modestes.
A la prison. - Saint Vincent fut aum6nier-real des Galkres.
Aussi, geste infiniment delicat, la premibre visite de Mgr Mathieu,
des son arrivee dans notre ville, sera de visiter les prisonniers...
La messe. - C'est Mgr Mathieu, assist6 de Mgr Saint-Germain et de M. l'Archipr6tre, qui officiera A la messe de 11 h 15.
Cette messe 6tait dite a la m6moire des Anciens Combattants
de l'Yser, dont une forte delegation franco-belge, pr6cdd~e de
quatre drapeaux, occupait les premiers rangs.
Parmi les personnalit6s, nous avons retenu MM. Taunay,
secretaire general de la Prefecture, Campet, premier adioint
au maire, le colonel Thomas, commandant la subdivision, Nihous,
pr6sident des Anciens Combattants de l'Yser. etc.
M. Charles Philliatraud, Directeur provincial des Filles de la
Charit6, monte en chaire.
Deux faits essentiels semblent avoir dt6 a I'origine de
I'ceuvre fantastique de saint Vincent: deux ev6nements-source,
tous les deux en l'an 1617.
A ChAtillon-les-Dombes, pour avoir attir6 en chaire l'attention
de ses paroissiens sur la situation lamentable d'une famille, il
declancha un tel mouvement de solidaritd que les pauvres gens
furent litteralement submerges par I'exces des apports : trop, et
tout d'un coup.
Vincent pensa alors a a normaliser la Charitd * et eut I'idee
de creer les - Dames de la Charit6,, dont la premiere, Louise
de Marillac, a laiss6 un imp6rissable souvenir.
Ce fait fut A I'origine des diverses associations qui depuis,
se sont admirablement d6veloppees : vinrent ensuite les Filles
de la Charit6 et, beaucoup plus tard, les Conferences de SaintVincent de Paul fondies par Fred6ric Ozanam.
Le second fait se situe chez M. de Gondi, a Gannes, en
Picardie. Monsieur Vincent se rend h son chevet, et obtient
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sa confession generale. Or le moribond s'est confessd de fautes
qu'il avait jusqu'alors conserv6es secretes : < Si je n'4tais pas

venu, dit Vincent, cet homme serait damnd... .
Boulevers6, il fit en chaire une exhortation d'une telle elo-

quence que tout le village passa au confessionnal.

ii importait done de creer des pr6tres dont la mission serait
de nr&cher dans les campagnes et de confesser a pour eviter

que le paysan se damne >. Et ce fut l'origine du gigantesque
mouvement missionnaire. L'orateur, apres avoir soulign6 les
traits de ce caractere absolument exceptionnel, de ce bitisseur
infatigable, de ce travailleur acharnd, de ce mystique a l'esprit

positif, le tout enrobe de rude douceur et de bonhommie souvent truculente, conclut en reprenant l'idde d'un de nos plus
grands historiens : S'il fallait caractdriser le g6nie frangais en
citant deux saints de France, le choix se porterait sur Jeanne
d'Arc et Vincent de Paul.
POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE L'9GLISE DE SAINT-VINCEXT-DE-PAUL

L'apres-midi de ce meme dimanche,

a 15 h 30, Mgr Mathieu

procedait A la benediction de l'emplacement de la future eglise,
et h la pose de la premiere pierre.
De nombreuses personnalites assistaient a la ceremonie.
Monsieur I'abb6 Darricau, cure de la paroisse, accueillit
Mgr I'Eveque qui etait accompagne de Mgr Saint-Germain, de
M le chanoine Pozo, archipretre de la Madeleine, du clerg6 du
Doyenne, de MM. Besson, maire de Mont-de-Marsan, Campet,
premier adjoint, colonel Thomas, commandant la subdivosion,
de MM. Diprunaux, prere et fils, architectes, de M. Farthouat,
entrepreneur, etc... Une grande foule suivait. M. I'abbe Darricau
prononca une allocution, et Mgr I'Ev6que lui rdpondit en fin de
ceremonie.
BENEDICTION DES LOGEMENTS

A quelques pas de la future eglise, s'61lve la construction
comprenant trois logements, edifi6s sous le patronage de la
Conference de Saint-Vincent de Paul, grace au concours de
1'Association Catholique Landaise d'Aide au Logement, des Allocations Familiales des Landes, etc..., sur un terrain donn6 g6nereusement par un particulier ; cette r6alisation a 6t6 rendue
possible par I'effort g6ndreux des architectes et des entrepreneurs
que M. Robert Bourrus, president de la Conf6rence de SaintVincent de Paul de Mont-de-Marsan, n'oublie pas dans ses paroles
de gratitude. II est heureux que ses cheveux gris aient pu vivre
cette journme.
Certes, ces trois modestes logements ne r6solvent pas !a
crise. Mais ce bitiment est le symbole du souci de la Conf6rence
pour les grand problkmes sociaux, et de sa joie de voir, par
ses soins, trois families arrachees au taudis.
Le Pr6sident est fier de ce que cette rdalisation n'ait eu
rien entrav6 les habituelles distributions de pain, de bois, de
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vivres, de vetements, et de mobilier, que la Conference, avec
l'aide de ses collaboratrices feminines, fournit aux plus desherites de la ville.
C'est que le message de Charit6 lancd il y a trois cents ans
par le Pere de < l'Assistance Publique >, est plus que jamais
present.
Recucilli, i yva cent vingi ans pat Frederic Ozanam, le frele
etudiant au grand cceur, ce message a preside h la creation de
la premiere Conference de Saint-Vincent de Paul. II y en a
actuellement 20 000, dans 61 pays, qui groupent 500 000 membres...
Mais, conclut I'orateur, le meilleur du Message de Monsieur
Vincent est qu'il ne suffit pas de donner son superflu : il faut
surtout donner la chaleur de son amitie...
A son tour, M. Gabriel Lesparre, president de l'Association
Diocesaine d'Aide au Logement, prend la parole. Pour repondre
a l'invitation de Sa Saintete le Pape Pie XII, qui demandait aux
catholiques de participer par I'action a la lutte contre le taudis,
Mgr Mathieu confia cette tiche, en 1954, a un groupe d'hommes
de son diocese.
Apres quatre ans, voici les resultats obtenus : 15000000 d'investissements pour 15500000 francs de recette.
Ont 6t6 r6alises : cinq logements F 4, un logement F 4 bientot
termine ; plusieurs pr6ts a la construction consentis. Les recettes
proviennent des versements des employeurs au titre du 1%
des dons et subventions, et des pr6ts du Credit Foncier.
Les trois logements bdnis ce jour sont un premier pas:
la Conference de Saint-Vincent de Paul est d6cid6e a en faire
un second. Elle sait qu'elle peut compter sur i'appui de l'Association. Mais 1'Action Catholique garde la t4te froide. Ces
realisations - dont on peut &tre fier - ont surtout ia valeur
d'un symbole, la valeur d'un exemple.
Valeur d'un symbole par I'union des Chretiens dans l'etfort
charitable. Valeur d'un exemple, soit par le versement d'un
loyer modique, si l'occupant ne peut faire mieux, soit par
l'accession a la propridt6 par le versement d'un loyer liberatoire... allegd par le double jeu de la prime et de l'allocation
logement.
Voils ce qui est ralis6 par un groupe d'homrnms mettant
au service des moins favorises leur temps, leur trav"u., Iur
intelligence, et leur coeur, sans ombre d'une tache d'interet
lucratif : employeurs courageux et genereux qui nous ont choisis
comme organisme collecteur, donateurs des terrains, architectes
et entrepreneurs compr6hensifs et diligents.
Attention soutenue et bienveillante de M. le Ddlegud d&partemental, du Ministre a la Construction et de ses Services, qui
nous ont grandement epaule en facilitant notre route dans le
reseau des textes et reglements.
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Et surtout, tcrmine 1'crateur, a Merci a vous, Excellence, au
nom de tous. Merci ' vous dont le coeur si obstinement tourne
vers la Charitd, nous a fait naitre A une oeuvre charitable nouvelle
ct nous fait aider de notre mieux, selon le Christ, nos freres
sans logements, en leur offrant ce bonheur inestimable d'avoir
un toit bien A soi, indispensable au foyer .

MARVEJOLS
HOMMAGE

SOLE\NEL A SAINT

VINCENT DE PAUL

(25-27 mars 1960)
Les fPtes du Tricentenaire vincentien ont fourni partout
i'occasion d'dvoquer la famille spirituelle et les ceuvres actuelles
des Saints Fondateurs. Circonstance propice aussi pour rap-

peler, sur le plan local, les fondations qui, depuis nombre
d'annees, ceuvrent charitablement.
Ainsi au dioctse de Mende, outre les cinq maisons de Filles
de la Charite, c'est I'Ecole apostolique de Marvejols qui fit
ses premiers pas en 1897 et a, depuis lors, continul dans son
cadre modeste et austere.
C'est ce que rappelle avec flamme et fiertd un bulletin
recemment lance par I'ardent M. Triclot, actuel Superieur de
la maison et jadis animateur du Renouveau des Enfants de
Marie, brusquement arretd par un accident de sante, ainsi que
le rappellent Les Rayons en leur numero de mars 1961.
*

II v a trois si&les, la m6me ann6e 1660, deux « Grands
Cceurs cessaient de battre ; celui de saint Vincent de Paul,
Ie 27 septembre et celui de sainte Louise de Marillac, le 15 mars.
Monsieur Vincent est bien connu. C'est le l6gendaire a Pere
des Pauvres n et des « Enfants trouvs v. La Rdvolution l'a resa Pere de la Patrie ,. Et chacun sait compect6 et I'a proclamr
sur
ment !'incomparable Pierre Fresnay a comme ressuscit:
l'ecran la bouleversante figure de ce Pionnier de la Charite.
Ses Fils spirituels, les a Pretres de la Mission v, appeles aussi
< Lazaristes * sont actuellement rcpandus dans le monde entier,
au nombre de 6000. Ils s'appliquent A continuer ses muvres apostoliques par les Missions et les S6minaires.
Marvejols s'honore de les poss6der dans ses murs, au 23, rue
Carnot (l'ancienne sous-Prdfecture) oh ils dirigent la modeste
Ecole Apostolique Saint-Vincent, qui a prepare, de loin, quelques
futurs pr6tres ou futurs missionnaires. Depuis soixante-quatre ans
qu'elle existe, cette Ecole Saint-Vincent a donn6 a l'dglise 36 Missionnaires Lazaristes ou Pr6tres de la Mission, 51 Pretres diocesains et 8 Missionnaires ou religieux d'autres communautes.
Parmi ces anciens 6elves, il est permis de nomamer deux eveques :
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Mgr Sartre (Jesuite), archev6que de Tananarive, qui vient de
demissionner pour laisser la place a un Malgache et Mgr Sidarouss
(Lazariste), patriarche des Catholiques Coptes d'Egy'te.
On voudrait espdrer que le Centenaire de saint Vincent de
Paul redonnera a cette Ecole un nouvel 61an.
Les families qui voudraient confier leurs enfants a cette
zEole Saint-Vincent, peuvent s'adresser au Superieur: 23. rue
C:mot, Marvejols (Lozire).
Sainte Louise de Marillac est moins connue du public. Le
Pape Jean XXIII vient pourtant de la proclamer Patronne de
toutes les oeuvres sociales. Elle fut pendant trente-cinq ans
!'admirable associde de toutes les ceuvres charitables de Monsieur
Vincent, et sa collaboratrice dans la Fondation des Filles de la
Charit6, dont elle fut Ia premiere Sup6rieure Generale.
Les Filles de la Charite sont actuellement repandues dans le
monde entier et atteignent le chiffre record de 46000. Et pourtant, que de besoins partout, et en France... On dirait que
les jeunes d'aujourd'hui boudent a la rel6ve des vocations sacerdotales et religieuses, qui sont pourtant le plus bel idaal de
vie et le plus beau service.
Le diocese de Mende possede cinq maisons de Filles de la
Charit6. La plus ancienne date de 1846, c'est la a Misericorde,
de Marvejols. Vient ensuite 1'humble maison de Sainte-Enimie,
en 1858. Puis I'hospice du Malzieu, en 1860. Enfin I'Ecole Rurale
de Bouldoire, en 1925. Et le Preventorium d'Antrenas, en 1934.
Sous leur bienfaisante influence, tout un reseau d'oeuvres
magnifiques a fleuri : orphelinats et ouvroirs, hospices et dispensaires pauvres et vieillards, catichismes, 6coles et patronages,
associations de Dames de la Charit6, des Enfants de Marie. et
des Louises de Marillac, Rayon sportif, etc., etc...
On ne saurait trop remercier la Divine Providence d'avoir
envoyv les Filles de Monsieur Vincent dans le diocese de Mende
pour y faire tant de bien.
Peut-tre m6me serait-il permis de regretter que certaines
de ces ceuvres magnifiques aient 6t6 desertdes par une generation
trop oublieuse d'un solide passe, et lanc6e vers un avenir que
tous voudraient meilleur que le pass6, mais qui n'apparait pas
toujours bien precis.
On comprend maintenant les raisons pour lesquelles le
1iocese de Mende a voulu se joindre au concert des ce6lbrations
officielles du Tricentenaire de saint Vincent de Paul et de sainte
Louise de Marillac.
Un triduum solennel avait d6eja et c616brd dans la paroisse
du Malzieu, du 17 au 20 mars, sous la direction du R.P. Triclot
(Lazariste), r6sidant a Marvejols. (On soulignera volontiers que
M. le rhanoine Albepart, cur6-doyen du Malzieu, et M. I'abbe
; . ,iii.on, vicaire, sont, tous les deux, anciens d61ves de 1'Ecole
Apostolique Saint-Vincent de Marvejols.)
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Marvejols se devait de donner un lustre encore plus dclatant
a ces solennites, au cours d'un triduum qui vient de se ddrouler
eIs 25, 26, 27 mars, et dont Mgr Boudon, 6veque de Mende, est
venu pr6sider la messe de cl6ture le dimanche 27 mars.
Dans l'allocution si autorisee qu'il a faite a cette occasion,
Mgr Boudon se plut I montrer comment saint Vincent fut
toujours a l'affft des miseres de tout genre de son temps, et
surtout qu'il y a toujours porte un remade efficace avec rapidit6

et un merveilleux bon sens de l'organisation.

Puls il en esquissa une d6monstration par l'evocation rapide
de ses principales oeuvres :
I. -

D'abord sur le plan social.

1. L'oeuvre de la visite des pauvres et des malades N domicile
par l'association des Dames de la Charitd.
2. L'ceuvre des hospices et des h6pitaux.
3. L'ceuvre des Enfants trouvds et des orphelins.
4. L'oeuvre des prisonniers et des galeriens.
5. L'organisation des secours aux victimes des guerres et
des calamitds, etc...
II. -

Ensuite sur le plan spirituel et religieux.

1. L'ceuvre des Missions, soit dans les paroisses des pays
chr6eiens, et principalement dans les campagnes, soit dans les
pavs paiens, comme Madagascar.
2. L'oeuvre de !a Formation du Clerg6 :
par les Retraites d'Ordination,
par-les confdrences ecclesiastiques (tous les mardis).
par la fondation des S6minaires, qui n'existaient pas encore
(le premier fond6 par lui date de 1642, etc...).
Trois organismes permanents sont nds sous son impulsion
pour r6aliser et continuer toutes ces ceuvres:
1. D'abord une association de laiques : les Dames de la
Charite.
2. Ensuite une communaute de Religieuses : les Filles de
la Charit6 ;
3. Enfin, une communaut6 de Pr6tres : les Pretres de la
Mission.
Mgr Boudon conclut en d6clarant d'une maniere bien sentie
la reconnaissance officielle du diocese pour les Fils et les Filles
de saint Vincent de Paul, et son plus vif ddsir de voir se lever
dans le diocese de nouvelles et nombreuses vocations pour la
relive des Pretres de la Mission et des Filles de la Charite.
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Les autres ceremonies du Triduum avaient ete animbes par
la parole ardente, vigoureuse et tres goiitie du R.P. Triclot, de
la residence de Marvejols.
Ancien Superieur de Grand S6minaire et ancien aumonier
des Enfants de Marie, ce vaillant Fils de Monsieur Vincent
s'appliqua A rendre tres vivante a son nombreux auditoire la
belle figure de ce Saint formidable que l'on doit a la protection
speciale de la Sainte Vierge et dont la devise profonde etait:
SRien ne me plait qu'en Jesus-Christ "...
Ayant toujours puisd Ie secret de sa charitC dans le Coeur
meme de Jesus, saint Vincent sut, de son vivant, allumer dans
le cceur de beaucoup ''autres le feu divin de la Charite qui le
brilait.
Puisse sa memoire et son intercession 6veiller un nouveau
courant de charit6 dans notre pauvre monde qui en a encore
bien besoin.
Ajoutons pour itre complet, qu'une tres belle Exposition
Vincentienne avait ete organisde, sous la direction du R.P. Triclot,
dans une salle de la Misericorde, pour faire connaitre aux
nombreux visiteurs qui vinrent I'admirer les ceuvres de ia
famille de saint Vincent dans le diocese de Mende.
Precision, varie6t. et tres bon gouCt, en furent les caract6
ristiques tres appr6ci6es.
On ne pent que feliciter les Filles de la Charite de leur belle
r6alisation et le R.P. Triclot d'avoir 6te l'animateur de ce Tricentenaire que Manrejols n'oubliera pas.

CE OUE MAR'EJOLS A DONNE A L'EGLISE

En soixante-quatre ans, Marvejols compte 558 inscrits:
- 54 sont passes au Petit S6minaire de Marvejols;
2 sont passes an Petit S6minaire de Mende;
- 45 au Grand S6minaire de Mende;
- 16 en divers dioceses;
8 chez des religieux;
- 66 sont rentris A Saint-Lazare.
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AVALLON
L'HOPITAL A TRAVERS LES AGES
E\

L'ANNEE DU TRICENTAIRE DE LA SAINTE MORT DE VINCENT DE PAUL
ET LOUISE DE MARILLAC.

par M. I'abbd TERRE

Le Tricentenaire de saint Vincent et de sainte Louise de
Marillac a etd clebr6 i Avallon en deux etapes. Les solennitis
liturgiques se deroul&rent les 25-26 et 27 septembre 1960; elles
avaient ete precedees par une conference donnee le 17 septembre,
dans la salle des fetes de l'H6tel de Ville, par M. I'abbe Terre,
auieur de travaux historiques de valeur. Les autorites civiles et
religieuses de la ville etaient presentes. Pendant une bonne
h.,ure le confirencier a retrace l'histoire de l'hopital d'Avallon,
etabli en 1659 et desservi par les Filles de la Charitd depuis 1875.
Nous devons a l'obligeance de M. I'abbe Terre de pouvoir reprodduire le texte de cette confercnce oit sont dignement louds,
dacns leurs ceuvres, saint Vincent de Paul et sainte Louise de
Marillac.

ET POUR CLEBRER LES 175 ANNEES
DE PRESENCE A AVALLON DES FILtS
DE MONSIEUR VINCENT ET DE LOUISE DE MARILLAC.
SParmi la legion fulgurante d'hommes d'dlite
qui entourent la France d'une aureole de perfection chretienne de splendeur cdleste, nous
nous rejouissons d'evoquer Vincent de Paul
et Louise de Marillac, ces heros du sacerdoce
et de la Charite frangaise dont l'annie 1960,
ramenera le IIIe Centenaire s.

S.S. JEAN XXIII
aux Pelerins Frangais le 4 novembre 1959.
Dans le cadre du Tricentenaire de la precieuse mort de saint

Vincent de Paul et de sa grande collaboratrice sainte Louise
de Marillac, et au souvenir reconnaissant du 175e anniversaire de
la premiere installation des Filles de la Charite & la tete de
I'h6pital d'Avallon, j'ai pensd qu'on ne pouvait laisser passer
sous silence ces pieux anniversaires et que le moment etait venu
d'exalter ensemble dans une meme commemoration, les grandes
figures de ces h6ros du a Sacerdoce et de la Charit6e, et de
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Filles D, qui depuis trente-sept lustres se devouent au
F
soin des malades, des enfants, des vieillards et des pauvres.
Avant de narrer dans le detail ces 175 annees de presence ea
notre citd avallonnaise, il m'a sembl6 bon, tant pour notre
instruction que pour notre 6dification, de dire quelques mots
de la mort qui a aurdole les deux grandes figures que nous
comm6morons.
LES SAINTS FONATEURS : LEUR MORT
Le 15 mars 1660, en la Maison-Mere des Filles de la Charitd,
alors sur la paroisse Saint-Laurent, mourait sainte Louise de
Marillac, premiere Superieure G6ndrale des Filles de la Charit,
actuellement mieux connues sous le nom de a Sours de saint Vincent de Paul B. Depuis une dizaine d'annees, selon 1'expression
meme de saint Vincent, elle n'avait de vie que ce qu'elle recevait
de la grdce, ce qui est assez dire qu'elle 6tait bien faible. Le
12 mars 1660, la malade demande la Sainte Communion, qu'elle
reqoit le lendemain dans de grands sentiments de foi et de pi6t6
et au cours de son action de graces, Louise de Marillac, declar
a ses filles qui l'entouraient de leur devouement et de leur
affection. a le meurs dans une haute estitm de notre vocation.
Vivrais-je cent ans, je ne saurais vous demander autre chose que
d'y Etre fideles *.
Saint Vincent de Paul, retenu lui-meme en sa chambre de
Saint-Lazare par ses infirmit6s et a qui Louise de Marillac, avait
fait demander un mot d'encouragement, lui imposa un dernier et
supreme sacrifice. En effet au lieu de lui 6crire, il clargea un
messager de lui dirc : a Vous partez la premiere. Si Dieu me pardonne mes pdchds, j'espere aller vous rejoindre bient6t au Ciel m.
Le 15 mars, entre 11 heures et midi, apres avoir en se frappant la
poitrine, prononc6 un Oui, qui semblait 6tre le r6sume de toute
sa vie d'obdissance et d'humilit6 Louise de Marillac, exhalait son
dernier soupir.
En cette mrme annee 166&1, quelques mois apras, a Paris,
au prieur6 de Saint-Lazare, devenu depuis 1632. la Maison-Mtre
de la Congregation de la Mission, les membres 6tant appels
- Pretres de la Mission ou Lazaristes *, Monsieur Vincent, terminait sa carriere terrestre.
C'est en effet, le 27 septembre 1660, que dans sa chambre,
Vincent de Paul, mourait. II etait 4 h 45 du matin. Son visage,
son visage de 80 ans, revetait aussit6t une majestueuse serenite,
dont tout le monde s'6tonna.
Bien que depuis le d6but de 1'ann6e saint Vincent de Paid
n'ait plus quitt6 sa chambre, il s'6tait occup6, et avec toujours la
meme lucidite jusqu'au 14 septembre, de ses affaires. Cependaut
a partir de cette date ses forces d6clinerent ; ses infirmit6s et avec
elles ses souffrances augmenterent et apres avoir requ le 26 septembre le sacrement des malades, il s'endormit, a bonnement,
simplement et paisiblement
en Dieu a l'aube du 27 septembre 1660.
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LA FAMIuLLE VINCENTIENNE EN 1660
Telles sont done les deux morts dont la commemoration, en
cette annee 1660, revat le caractere d'un ev6nement d'une portee
mondiale, surtout lorsqu'on songe que la descendance spirituelle
de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac, continue le
travail de charite Vincentienne et qu'elle est repandue desormais
dans les cinq parties de I'Univers. DIja, en 1660, c'est-a-dire
vingt-sept ans apres le jour memorable dans la charite chritienne
ou Louise de Marillac recevait chez elle, le 29 novembre 1633, pour
y mener la vie commune trois ou quatre filles choisies par Vincent
de Paul et rayonnait autour d'elle son amour pour le Christ et
les Pauvres, la Compagnie des Filles de la Charite, s'etendait :
Sau midi jusqu'a Narbonne,
ka 1'est jusqu'a Metz,
a l'ouest jusqu'a Belle-Ile en Mer,
Sau nord jusqu'a Arras, puis d6bordait les frontieres et
depensait son ddvouement jusqu'en Pologne.
LA FONDATION D'AVALLON
Pour nous Avallonnais, cette commeroration sera l'occasion
unique, en glorifiant Dieu qui suscita ces deux grands serviteurs
de la Charite, de faire monter vers le Seigneur notre gratitude
pour le bien qu'ont fait dans le passe et que font encore, dans
notre Ville, depuis 175 ans, tant aux appels de la misere des
corps que des ames, les Filles de la Charitd, dont on a pu dire
qu'elles etaient a le plus beau chef-d'oeuvre sorti d'un cceur
humain au xvi e si&cle v. Plus tard, Napoleon rencherira et
apportera a son tour son tribut de louanges aux Filles de la
Charite dans les circonstances suivantes : L'on a raconte qu'un
soir, au Chiteau des Tuileries, des philosophes et des 6conomistes
reunis autour du Premier Consul, devisaient ensemble sur les
bienfaits de la philosophie et la merveilleuse feconditi des enseignements du xvIle siecle, ce qui etait deja d'une belle audace,
apres les legons de fraternite qu'avait donnees le couteau de la
guillotine. Le Premier Consul qui professait pour les ideologues
on mepris hautain, se contenta de leur repliquer : a Messieurs, tout
ccla est bon et bien. Mais faites-nous simplement une Fille de la
Charite s.
LES DEBUTS

DE LA MAISON-DIEU

A AVALLON

L'annee 1659, coincidence heureuse, c'est-a-dire tout juste un
an, avant la mort de saint Vincent de Paul et de Louise de
Marillac, marque une date memorable dans les annales de ce
qu'il serait convenu d'appeler aujourd'hui : lI'Equipement Hospiralier d Avallon *.
Avant 1659, il existait deja des 6tablissements hospitaliers dans
la cite avallonnaise: La Maison-Dieu et la Maladitre. La fondation de I'ancienne < Maison-Dieu , qui 6tait situee au coin de la
rue du m6me nom et qui englobait tout le pait de maisons de
la - Pharmacie Bizeaun, parait remonter aux premieres pt6dications de l'Evangile dans le pays de 1'Auxois. Elle traversera
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c:'ailleurs les siecles d'age en age et se perpetuera jusqu'a nous
-an< rien perdre de son but charitable.
Les batiments de la dite Maison-Dieu, sis en la rue du Marche
de cette ville consistaient en chambres basses, caves, chambres
hautes, grenier dessus, leurs aisances et appartenances, tenant
d'une part i la rue du March6, de l'autre a la rue appel6e rue de
la M.aison-Dieu, des deux autres parts aux bitiments appartenant
a la Demoiselle Veuve du Sieur Estienne Pernost, avocat, et
au Sieur Baillat. son gendre. Les bitiments furent mis en adjudication le 18 juillet 1713. C'est a cette date que les pensionnaires
icela Maison-Dieu, furent transferes dans une Maison sise
< Porte Auxerrois » acquise a cet effet en 1708.
La Maladibre, fondee sur les chaumes de la Morlande par de
!ervents Avallonnais qui avaient pris part aux Croisades pour
v recevoir et soigner de leurs mains, les malheureux lepreux
etait une institution plus jeune. Cependant elle donna aussi
i'exemple du devouement chretien et de l'heroique charit6. Chacun
de ces etablissements avait sa gestion propre, encore qu'A partir
des dernieres annees du xve siecle, ils seront regis par les memes
administrateurs ou gouverneurs. Il reste encore quelques vestiges
de ce qui 6tait jadis la < Maladrerie ». Le lieudit porte d'ailleurs
toujours le nom de la Maaladiere*.
LA MAIsox-DtIE

AVANT sI.NT VINCENT DE PAUL

Au debut du x\v siecle, nous voyons la Maison-Dieu, 6tendre
sa sollicitude a la jeunesse et a l'enfance. A I'exemple de saint
Vincent qui selon la tradition, aurait entretenu des relations
epistolaires suivies avec quelques Avallonnais, la Maison-Dieu
ourrit sa porte aux orphelins des deux sexes, oeuvre qui s'est
poursuivie pour les petites filles jusqu'a ces anndies dernieres. A
ce sujet, on aimera se souvenir que Vincent de Paul, A plusieurs
reprises, accompagna la famille des Gondi dans leurs terres de
Joigny et qu'il aurait sejourne non loin d'Avallon, au ChAteau de
Ragny, sur la paroisse de Savigny-en-Terre-Plaine.
LA FONDATION JACQUIN :

ENFANTS TROUVES

Avant saint Vincent de Paul, en 1585, les administrateurs
de la Maison-Dieu, avaient deja particip6 it 'ceuvre charitable
d'un nomm6 Jacquin, fondeur de cloches, qui avait recueilli un
enfant de huit mois, abandonne par sa mere. En meme temps,
on les voit distribuer d'autres secours a divers orphelins et
pourvoir d'une nourrice un pauvre enfant abandonnd du Faubourg
Saint-Martin. Ne les voit-on pas 6galement, un peu plus tard,
s'int6resser A des ceuvres d'apprentissage, pour de pauvres filles
recommandables par leur conduite ?
LA DOTATION DU PRESIDENT

ODEBERT

Si pendant pres de 300 ans, les deux pieuses fondations se
cidvelopperent c6te a c6te, puis se reunirent sans cependant
Jamais se confrondre, leur reunion se fera neanmoins grace h
la geenreuse dotation du president Odebert, laquelle determinera
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Icur transfert en dehore de la cite, en un 6tablissement connu
aepuis lors sous le nom d'Hopital Saint-Joachim.
L'H6PITAL D'AVALLOK

Si d'autre part c'est bien en 1659, que Pierre Odebert,
Conseiller du Roi en sa Cour de Parlement de Dijon et premier
President aux Rcquftes du Palais, dota richement, par testament
1
'ancienne Maison-Dieu, ce n'est qu'au commencement du xvine
siecle, de 1707 a 1727, que I'h6pital ffit construit aux frais de la
Ville sur « un emplacement au dehors de la Ville et devant la
norte Auxerroise *.
De 1707 a 1713, les maisons, jardins et dependances au nombre
de 12 i 15, qui couvraient le sol aujourd'hui occup6 par l'h6pital
furent achetes, les bitiments ras6s et le sol nivel6.
La construction fut partagde en deux lots : le premier relatif
SI'e1rection de la facade au fond de la cour ou jardin d'entree
et de l'aile du nord. L'aile sud ne fut commencde que treize A
quatorze ans plus tard. La premiere partie fut executee sous la
conduite et la direction de Rollet, la seconde de Collin son

successeur.
L'H6PITAL SAINT-JOACHIM
Dans une convention entre le president Odebert et les reprt-entants de la Communaute d'Avallon, il avait 6et decide que
<, les recteurs feraient mettre sur la grande porte dudict Hospital,
regardant la rue, un marbre noir oh seraient ces mots : Hospital
Saint-Joachim. Dote et fond6 par Monsieur le President Odebert
et ses armes au-dessus *.
Le president Odebert ayant dot6 et non fonde l'h6pital, en
ce sens que d'apres les clauses de sa donation les fonds itaient
sp6cialement et exclusivement affect6s aux soins des pauvres et
des malades, s'il existe bien sur le mur de I'aile sud du dit
h6pital, une plaque, elle est cependant ainsi conque:
CET H6PITAL QUI REMPLAqA LA MAISON-DIEU
SOUS LE NOM D'H6PITAL SAINT-JOACHIM
FUT DOTE EN 1659 PAR PIERRE ODEBERT
PREMIER PRESIDENT
DIJON.

LES

DU

PARLEMENT

CONSTRUCTIONS

DE

ACTUELLES

FURENT ILEVEES EN 1713 ET 1727 PAR LES
ARCHITECTES

JACQUES

ROLLET

ET

COLLIN.

Comme on avait pas un besoin urgent et immidiat de tous ces
batiments 1'aile sud fut donnde en louage et un peu plus tard
les caves de 1'aile nord.
Aux termes de son testament, Pierre Odebert, Idguait une
somme de 30000 livres, a pour recevoir les pauvres, malades,
vieux incapables de gagner leur vie ou des orphelins malades
et stipulait en outre, qu'il y
destituds de toutes commoditds
aurait pour le service au dit h6pital - d'une trentaine de lits
deux maitresses et deux senrantes *. C'est sans
de malades -
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doute cette disposition qui a fait dire a un certain Garreau,
Sque I'Hopital d'Avallon etait servi par des filles devotes ».
L'HoPITAL SAINT-JOACHIM

AU XVIIIe

SIECLE

A partir de 1709, outre les directeurs, nous voyons a la tIte
des services de I'h6pital des v Economes . C'est ainsi que le
!3 decembre 1709, Etiennette Jacob est nommde conome en
reiplacement d'Etiennette Caillat. Mais Etiennette Jacob prendra
modestement le beau titre de a Gardienne des Pauvres a.
En 1710. en conformite avec le testament de Pierre Odebert,
i'administration de 1'interieur de I'h6pital etait alors con(iee a
Ueux , religieuses hospitalieres de Dijon, Claude Verchere et
Claude Gilbert, payees annuellement 36 livres pour leurs habits
et menus linges ».
Combien de temps ces deux religieuses demeur-rent-elles
I'hopital ? On ne saurait le preciser faute de documents. Ce qui
est certain, c'est qu'on trouve trace de la gestion d'Etiennette
Jacob jusqu'en 1740, encore qu'on voie apparaitre en 1738. A
litre d'hospitaliere une demoiselle Grangier, qui prendra le
titre de , Superieure > et qui, en 1748, demandera et obtiendra
de se retirer a Autun. Magdeleine Raudot lui succede, laquelle
-era remplacee a son tour. en 1752, par Marie Salld. C'est cette
derniere qui nous indiqie, qu'en novembre 1753, il y avait A
i Hopital d'Avallon, -,29 pauvres, un soldat, deux servantes, la
gardienne et sa seur ,.
LES FILLES DE MONSIEUR VINCENT ENVISAGtES POUR AVALLON (1750)

Ouelques anne.s auparavant, en 1750, il avait 6t6 question
d'un premier dtahlissement des < Filles de la Charit6 a Avallon *.
En effet, il existe, aux archives de 1'h6pital, une lettre dat6e de
juin 1750, adressee a M. Champion. Maire d'Avallon, par un
personnage tres dnigmatique, ddsireux de conserver l'anonymat,
qui avant appris, que le premier magistrat d'Avallon cherchait
des religieuses pour son h6pital, s'offrait de procurer a l'Hospice
des Soeurs Grises. qui n'dtaient autres que les Soeurs de saint
Vincent, nom qu'elles portaient au ddbut de leur institution.
Ce Monsieur, se faisait fort, par l'intermidiaire de Mile Jullien,
iille du docteur Jullien de Noyers, qui elle aussi ne tient pas i
etre nommde, d'obtenir de la Maison de la Charite de Paris, des
religieuses de cette communauti. Une recommandation figure
dans cette lettre, a savoir d'en demander au moins quatre, car
deux ne sauraient suffire, y est-il prdcis6. On ignore la suite qui
a et6 donn6e A cette proposition ! La demande de 1785, aura
plus de succes comme on le verra bient6t.
LA CHAPELLE : SA BENEDICTION,

SON AUTEL

Entre temps, en 1738, au mois de juillet, avait eu lieu la
benediction de la chapelle et la Consecration de 1'autel.
LES DERNItRES ANNIES DU XVIII

SIECLE

En 1768, Edmee Raudot et Jeanne Raveneau succddirent
Marie Salld. Elles demeureront en charge jusqu'en 1779.

&
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Mile Frangoise Privost, toujours des homs bien de chez nous,
qualifiee tour a tour de sous-directrice, de directrice, d'econome
et de gardienne des pauvres, leur succeda. Cependant, le 6 mars
:781, Marie Prevost et Catherine Prevost, sont agr6gdes et reques
a l'economat. S'agit-il de sceurs ou de parentes ? Toujours est-il,
qu'en 1782, il est decide, que les scins augmentant, elles
cecevront 60 livres par an pour leur vestiaire, mais seront sans
pages. De plus, les trois 6conomes porteront un habit uniforme.
Cet habit sera a d'etamine du Mans, couleur brun tirant sur le
xiolet, bonnet rond, mouchoir de col de soie noire, croix de
vermeil pectorale >.
Le chapelain d'alors, Andr6 Voillard, ancienne Chanoine de la
Collegiale Saint-Lazare, aurait voulu celdbrer cet 6venement par
t:ne cdrmonie particuliere, mais le cure de cette epoque Fen
dissuada, lui objectant que ce serait usurper les droits de
Mgr d'Autun. Aussi dans ces conditions, il se contenta d'une c6r6monie au cours de laquelle, il fit un discours et d'une messe
basse qu'il c6e1bra en pr6sence des administrateurs dans la
-hapelle de l'h6pital.
NDs lors, on ne d6signe plus Mile Pr6vost, que sous la
qualit6 de Sceur Pr6vost et cela se passait entre la derniere
-cnaaine de mars et la premiere semaine d'avril 1782. Toutefois
son 6conomat finira avec l'ann&e 1785 et elle se retirera a Toutry.
L'APPEL AUX FILLES DE LA CHARIT

En cette m6me annie 1785, le nombre des malades et des
pauvres augmentant, les administrateurs rdsolurent d'augmenter
aussi le personnel des religieuses et des domestiques. En ce qui
cst des religieuses, il s'adresserent A la 1Congrigation de la
Charite de Paris», pour obtenir cinq Sceurs, qui furent accordees
par la Superieure g6n6rale it des conditions fix6es dans un trait6
special, stipulant que : les cinq Sceurs seraient accordees pour
assister les pauvres malades, vieillards et infirmes de l'un et
I'autre sexe... avec promesse, si le nombre des malades ou des
pauvres augmentait dans la suite, que I'on y aura 6gard, en
taccordant plus de Sceurs aux m&mes culditions - qu'il leur
sera fourni un logement honn6te, meubld convenablement, &
elles seules affect6, qu'elles seront noutries tant en gras, qu'en
maigre et fournies de tous les besoins n6cessaires A la vie, tant
en sante que maladie - qu'il leur serait fourni le gros linge
comme draps, toiles d'oreillers, nappes, serviettes, essuie-mains x...
La Communaut6 demandait pour chacune d'elles, 150 livres,
c est-i-dire pour les cinq, 750 livres par an, payables d'avance,
de six mois en six mois, ce que les administrateurs trouvaient
exhorbitant ». Apres de longues discussions sur le prix on finit
par tomber d'accord, moyennant 120 livres h chacune d'elles, soit
600 livres pour les cinq religieuses.
CONTRAT D'ENVOI DES S(EURS DE SAINT VINCENT DE PAUL

Ce premier traite d'etablissement, date du 20 octobre 1785,
est signe du c6t6 des Filles de la Charitd des Soeurs:
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Renee Dubois, Superieure,
Madeleine Poinsot, Econome,
Jeanne Larroque, Assistante,
Reine Jeannin, DIpensibre.
Le 1" novembre 1785, M. Antoine Jacquier, Superieur, adressa
une lettre aux cinq Seurs qui devaient commencer le service
des malades. II s'agissait des Sceurs:
Genevieve Marot,
Marie Devaux,
Anne Valnot,
Suzanne Vege,
Michelle Louchard.
Les cinq Filles de la Charit6 ainsi nommdes entrerent en
fonction au debut de 1786. Elles s'employerent alors avec zele
a 1'exercice de leur vocation, tenant elles-memes les comptes de
1'dconomat, soignant les malades, se penchant sur les miseres
des vieillards et assistant les pauvres.
Quelques annees a peine d'un devouement inlassable de jour
comme de nuit au service des petits et des humbles et voici
que la petite communaut6 avallonnaise va se ressentir du tumulte
des iddes de l'dpoque rdvolutionnaire.
LES TROUBLES REVOLL'rIONNAIRES A L'H6PITAL D'AVALLON
Des janvier 1790, la persecution religieuse commence, sourde
au d6but, puis ensuite au grand jour. Au d6cret de juillet 1790,
qui va imposer aux protres un serment qui les s6pareront de
Rome, les religieuses y seront, elles aussi, tenues. Elles se trouveront en butte a la haine des r6volutionnaires, qui les traiteront
durement, les brutaliseront, leur feront suhir toutes sortes de
vexations. C'est ainsi que nos cinq religieuses sus-nommees
furent denoncees au Commissaire du District d'Avallon et
sommies de venir r6pondre en personne du motif de leur
accusation, a savoir, d'entretenir le fanatisme dans les classes
les plus faciles a fanatiser, notamment dans les faubourgs et
les campagnes environnantes et sous pr6texte de porter des
secours aux malades (vivant elles-memes d'aum6nes) s'introduire

,ans les maisons et m6me dans les prisons de cette commiune

pour y blasphemer la Rdvolution *. Aux termes d'une autre delib1ration du Comit6 du district, il est dit : c que les religieuses
n'ayant pas voulu prter le serment exigd, elles avaient etC
mises en 6tat d'arrestation au dit h6pital par le Comite de
Surveillance ».
LES BRUTALITES RPVOLUTIONNAIRES ET LE DEPART DES SEURS :

DEMIssIoN ET DECHARGE

Aussi ne pouvant plus tenir contre les brutalitis des revolutionnaires, le 27 juin 1791, les Filles de la Charit6 donnerent en
ces termes leur domission aux administrateurs de 1'h6pital.
L'original de cette lettre est conservee aux archives de I'H6pital
d'Avallon.
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Messieurs,
SApres avoir essuye des outrages, des injures alroces, des
inauvais traitements, des violences, nous presumons que vous
ie nous refuserez pas i accepter notre demission et a consentir
a notre depart. Votre humanite repugne sans doute i nous voir
cxposees i de plus grands dangers : c'est c elle que nous recouruns espirant que vous voudrez bien vous transporter dans le
jour i l'h6pital pour y examiner les ddgradations qui y ont dtd
faites, recevoir nos comptes et tout ce que vous a:r• mis entre
nos mains, nous en donner ddcharge, etre presents aux pacquets
qi.ue nous ferons de nos linges et hardes i leur sortie de I'hopital
et nous donner votre passeport pour nous rendre i notre grande
conwuitttauite de Paris.
Nous esperons que notre depart calmera les esprits et fera
,oulir votre cite d'une paix durable. Nous vous prions instannment
d'accorder nos demandes et nous vous accusons du profond
respect avec lequel nous avons I'honneur de nous dire,
Messieurs,
les tres humbles et obeissantes servantes,
Les SEwurs de l'h6pital,
signe : Germaine Marot, Louise Lareaut, Anne Valenet, Suzanne
I ege, Michele Louchard.
SA Avallon, ce 27 juin 1791 ».
Quelle grandeur, quelle noblesse, quelle dignitd dans cette
lettre qui - comme on en jugera par ce qui va suivre - n'a pas
ete sans emouvoir les administrateurs qu'il ne faudrait pas rendre
tous responsables des causes qui l'ont determin6e. II s'en est
meme sans doute trouv6 qui ont dfi plaider leur cause car
apres que les dits administrateurs leur eurent donn6 decharge
de tous comptes, le Conseil General leur delivra le passeport
demand6 en des termes qui ne peuvent pas proter i 6quivoque.
Voici ces deux textes dont on possede les originaux :
a 1" Dicharge de tous comptes dont la depense excedait de
49 livres, 8 sols la recette du mois. De laquelle somme de
49 livres 8 sols, il a dth expidid un mandat sur le receveur du dit
irpital, portant quitte envers les dittes dames 6conomes. Fait et
airritt au bureau tenu en la chambre de la direction du dit
h6pital, ce jourd'huy, cinquieme jour du mois de juillet
mil sept cent quatre-vingt onze, heure de deux de relevie.
Signe : Raudot, mddecin ; Boillea.1 I'aind, procureur de la
commune, Arthault puind, Hdmon, Duchdteau,.
2* Deliberation du Conseil Gindral du 18 novembre 1791.
c Ce jourd'huy, le Conseil Gindral de la Commune, sur la
demande qui lui en est faite par les cinq religieuses au service
de I'h6pital de s'en retirer et d'obtenir autorisation de ddpart,
apres en avoir ddlibdrd, delivre aux cinq religieuses a qui ont
constamment donnd leurs soins au soulagement de I'humanitd
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comporrees, in certificat pour se retirer oii bon leur semblera *.
Pcut-il v avoir de plus bel eloge rendu au d6vouement et i
i'abnegation de ces humbles femmes et quelle difference avec
Ics monstrueuses accusations de 1790, aussi on comprend que
voyant partir leurs religieuses, les malades et les pauvres pleu.
raient et criaient : < Laissez-nous nos Sceurs, laissez-nous nos
.M~res !
La demission des Sceurs entraina et fut suivie cinq mois plus
,ard. de celle du chapelain aum6nier, M. 1'abbd Breuillard, qui
prttexta de son titre de Vicaire de I'Ile Blacy et Thizv pour se
rctirer egalement.
L'HoPITAL

D'AVALLON

DURANT

LA

PERIODE

RVOLUTIONNAIRE :

LE PERSONNEL

Pendant toute 1'epoque revolutionnaire, I'h6pital, I'ancicnne
Maison-Dieu
i
D, porte un nouveau titre et devient la. Maison
cd I'Humanite ,.
Apres le depart des Filles de la Charitd, la comptabilitc fit
alors retour aux receveurs ordinaires de la Maison, ce qui n'empeche pas de nommer des c dames economes a. On a les noms
du plus grand nombre d'entre elles. Pour y pourvoir la Soci;t6
populaire de la commune avait propos6 de recruter douze femmes
v uves parmi lesquelles on ferait choix de quatre veuves qui
scraicnt affectdes a 1'h6pital, pour remplacer les ex-hospitalieres.
C'est ainsi que le 14 Prairial de 1'An II (2 juin 1794) la
citoytnne Anne Maray, Veuve Millie entre en fonction comme
Scconome , et y demeurera jusqu'au 9 Messidor de 1'An III (27 juin
1795rdate a laquelle elle donne sa d6mission a la municipalite.
Elle est remplacee le jour meme par la citoyenne Anne-Edm6e
Liger, Veuve Capler. Sous son q 6conomat
a I'h6pital c oi il
v avait habituellement vingt ou vingt-quatre pensionnaires , il
n'y en avait plus que onze. Elle avait sous ses ordres pour l'aider
dans sa tache, deux hommes et deux femmes : o Edme Perrot,
en qualit6 de jardinier et Philibert Bailly comme domestique
et infirmier n et du c6t6 femmes a Pierrette Larmonier en qualit6
de cuisiniere et Frangoise Rousseau, chargee specialement de
I'entretien des salles de malades et autres gros ouvrages V.
La citoyenne Capler resta au service de l'hospice jusqu'en
Germinal de 1'An VII (mars-avril 1794). Malade, elle dut se retirer
et fut remplacee par la citoyenne B6gon. A cette dernimre, la
citoyenne Lucault, fut d6sign6e, le 13 Flor6al An VIII (3 mai 1800),
pour lui succeder.
L'H6PITAL D'AVALLON EN 1795: sES BATDMENTS
En 1795, I'aile gauche de l'h6pital, c'est-a-dire du Sud, avait ete
affect6e a aux filles enceintes, aux enfants abandonnds et aux
vicillards .. Des secours encourageants avaient 6t6 accordds, en
ces temps troubles, aux - filles-meres x et a leur progdniture a les
orphelins de la patrie *.
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LES FILLES DE LA CHARIT9 DURANT LA RiVOLUTION : A AVALLON

Ou'etaient devenues les Filles de la Charit6 depuis leur depart
de l'Hospice d'Avallon ? I1 semble bien que toutes ne se soient pas
trop eloignees ! D'eux d'entre elles seraient meme demeuries en
fonction, mais font I'objet d'une surveillance telle qu'une decision
du Conseil Gendral de la Commune en date du 3 octobre 1792,
arrete: c Que les administrateurs de l'hospice surveillent de
pres les a Soeurs Grises, et prendront toutes les precautions
necessaires pour faire deposer par les dites a Sceurs Grises z, leur
costume selon la loy *. En effet les lois rivolutionnaires avaient
proscrit le port de tout costume religieux. La Superieure Generale des Filles de la Charitd, avait demand6 a toutes ses Filles
de se vetir de noir, pendant cette pdriode tourment6e.
Une autre deliberation du Conseil Gdndral de 1794, stipule
que deux hospitalibres, Genevieve Marot et Suzanne Vege,
rcclament des gages pour leur prdsence A I'Hospice d'Avallon,
lusqu'au 2 juillet i194.
A la citoyenne Lucault, fut adjointe, vers 1800, Marguerite
Chavanneton, native de Bordeaux, agde de 24 ans et venant de
nl Maison de la Charitd de Paris. Elle sera suivie d'ailleurs, dans
la suite, par d'autres Sceurs affecties I l'H6pital d'Avallon.
Enfin, le calme succedant a la tempete, on vit les ceuvres
hospitaliercs et charitables reprendre leur cours et refleurir
comme aux plus beaux jours.
LA

CONFERENCE

DE

SAINT-VINCE\r

DE

PACL A AVALLON

(1845)

En 1833, Frederic Ozanam, fonda, avec un groupe de jeunes
gens, a Pans, les Conferences de Saint-Vincent de Paul, pour
xisiter les pauvres a domicile et les souiager au point de vue
mat6riel et spirituel.
Avallon, ne voulant pas 6tre en reste sur la capitale, eut des
Lette epoque une conference, qui sous 1'impulsion de catholiques
inlluents et competents, entreprit la visite des pauvres, qui ne
manquaient pas tant en ville que dans ses faubourgs. Cette
conference, fut definitivement agr6gee au Conseil GCndral de
la Societe de Saint-Vincent de Paul, le 17 mai 1845.
On possede encore le registre des delib6rations de cette
epoque heroique et on peut y lire entre autres faits edifiants
celui-ci au sujet du d6ces en 1884, de l'un de ses membres. a II
etait membre de la Conf6rence depuis le mois de mars 1845. It
etait vice-pr6sident de la Confdrence qu'il ddifia toujours par
son zMle, sa charit6, son assiduitd aux s6ances et - la visite des
pauvres .. Il y eut m6me A Avallon, ce qu'on appelait KLa Petite
Confdrence*, celle des jeunes et c'est ainsi qu'au cours d'une
reunion commune aux deux Confdrences, le pr6sident de la
Grande Conference, pouvait dire : a Confondues dans un meme
esprit de charit6, nos deux Conferences, s'abriteront ensemble
sous le glorieux patronage du Grand saint Vincent et continueront les traditions de bienfaisance dans notre Socie6t avallonnaise v.
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L'HOPIlAL D'AVALLON AU XIX e SIICLE, L'HOSPICE ET L'ORPHELIXAT

Durant les annees 1841-1843, un nouveau corps de logis fut
construit A I'Hopital d'Avallon et affectd aux hommes.
En 1845, un orphelinat va s'ouvrir pres de I'hospice. Cet
etablissement n'dtait pas une fondation r6cente. II dtait 1'oeuvre
de Mme Madeleine Renaud, ancienne religieuse, connue sous
le nom de Soeur Saint-Martin, qui s'dtant vou&e A l'education des
eiunes filles indigentes, se rendit acqudreur, des 1820, d'une
maison situee rue du Bel-Air et ouvrit un orphelinat, qu'elle
nomma a Maison de la Providence » et qu'on appelait 6galement
,, Maison Saint-Martin m. Cette maison 6tait sise rue du Bel-Air,
cul de sac du magasin. numero 6 et qui ne serait autre, actuellement, qu'une partie de la Maison des Soeurs de la Providence,
en facade sur la rue du Bel-Air, en retour sur le cul de sac et par
derriere a la rue de la Tour-du-Magasin. Des apports ultirieurs
sont venus completer heureusement le a Couvent » des Smurs du
Eel-Air, si cher aux Avallonnais.
Puissamment secondde par la bienfaisance des habitants
d'Avallon, la Maison de la Providence prospera rapidement.
LES ACCROISSE.ENTS

DE LA MAISON DE LA PROVIDENCE

En 1825, Sceur Saint-Martin, proposa h la Ville d'Avallon de
se rendre acqa6reur de la Maison - ce que cette derniire fit mais a la condition d'en assurer la perpltuitd. A partir de cette
date, Mme Saint-Martin, devint directrice de la Maison de la
Providence et fut aidee dans sa tache par deux autres religieuses,
dont on ignore le nom de la Congregation, mais dont les actes
nous ont cependant conserve les noms en religion : les Soeurs
Sainte-Euphrasie et Sainte-Francoise.
A la mort de Mine Saint-Martin, en 1835, Sceur Sainte-Francoise, devient directrice et Sceur Sainte-Euphrasie fut ddsignee
pour remplir les fonctions d'6conome. Priv6e de sa principale
bienfaitrice l'ceuvre se poursuivit ndanmoins jusqu'en 1845, une
autre religieuse du nom de Sainte-Emilie dtant venue renforcer
Ia petite communaute.
L'ORPHELINAT ET LES S(EURS DE SAINT VINCENT DE PAUL (1845)

Des 1841, le Bureau de Bienfaisance, sur 1'avis favorable du
Conseil Municipal, avait decide de placer la Maison de la Providence sous le patronage de saint Vincent de Paul et d'appeler
des Filles de la Charitd pour tenir la Maison. La Suplrieure

Generale fit connaitre des cette 6poque qu'elle ne pourrait satisfaire au vceu du Conseil Municipal et du Bureau de Bienfaisance
qu'autant que la Maison de la Providence

serait plac6e

dans

1'hospice d6jh tenu par des Soeurs de saint Vincent.
Trois anndes s'ecoulerent sans solution, mais en 1844, Ie
Bureau de Bienfaisance trouva une occasion favorable d'acquA"rir
pres de 1'hospice des bitiments suffisants pour y transporter
i'orphelinat.
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iranstert d'une maison dans I'autre, lequel inventaire fut fait
en pr6sence de Sceur Sainte-Frangoise, Superieure de I'hospice
ci de S&eur Emilie 1'une des directrices de la Maison, qui toutes
deux ont signd l'acte pr&cit6.
Un reglement d'administration interieur fut ddlibdrd et adoptd
cn mars 1845. Dans ce reglement, a il est stipul6 que deux Sceurs
de la Congr6gation de saint Vincent de Paul auront la direction
de ia Maison sous la surveillance de Mme la Superieure de
l'hospice et seront sp6cialement charg6es de I'dducation et de
iinstruction des jeunes filles.
LES PETITES BLEUES (1845-1956)

C'est dans ce reglement, qu'on trouve i'origine du nom de
; Petites Bleuess

qu'ont portd ies orphelines

jusqu'en 1956,

date a laquelle faute d' c orphelines I les locaux furent affectes
aux vieillards, hommes et femmes, trop souvent, hdlas, orphelins
et orphelines d'un autre genre.
En cette ann6e du Tricentenaire de saint Vincent de Paul,
grace ta 'effort de la Commission administrative de 1'hospice et
i de gdenreux bienfaiteurs, des amenagements et des embelissements du meilleur gofit ont et6 faits dans les diff6rentes salles
aiffectees aux vieillards, r6fectoire, salle de s6jour, dortoir..., des
chaises et des bancs ont et& install6s dans la cour, des jeux de
plein air ont 6t6 mis a la disposition des vieillards valides. En
somme tout a etd mis en oeuvre pour apporter a nos a bons
vieux > un peu de joie et de bonheur.
En effet, & l'article traitant de 1'habillement des orphelines,
il est dit : <( qu'il se composera en ete comme en hiver d'une robe
en coton gros bleu et en hiver d'un pelerine simple de la mrme
0toffe que la robe ».
Au sujet de leur instruction, il est specifi6 dans ce reglement
Sque les jeunes filles seront elevees dans la religion catholique,
mais qu'on leur apprendra les travaux de leur sexe qui seront
iug6s devoir leur 6tre les plus utiles selon leur intelligence,
mais on ne les occupera & aucun de ceux qui tiennent particulierement au luxe. On les exercera a tous les ouvrages de la
maison que doit connaitre une femme et on leur enseignera a
lire, a ecrire et A compter B.
LES BIENFAITRICES ET LA VIE DE LA PROVIDENCE

En 1849, nous trouvons au nombre des bienfaiteurs de la
Maison de la Providence (et ils furent nombreux) Soeur MarieAnne Delanoiie, Fille de la Charit6, dite Soeur Jos6phine, qui
dec6d6e en mai de cette ann6e, laissa aux orphelines, ce qu'elle
possedait h la Caisse d'Epargne, pour subvenir a leurs besoins.
En 1850, Sceur Sainte-Francoise, Sup6rieure de 1'hospice
demande a etre relevie a sa charge en raison de son grand age.
lM. . Maire d'Av.iion,
Dans sa lettre du 22 aoiir iB5G
rcpondant au voeu de la Commission administrative, la Supd-
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rieure Generale des Filles de la Charit6 expose les motifs du
retard qu'elle a mis & remplacer la Seur Sup6rieure qui avait
renonce a sa charge et explique longuement que voulant donoer
b I'Hospice d'Avallon une digne remplacante de sa devancikre,
elle avait voulu ne pas agir h la 16gbre et en envoyant la Saur
Gamel, comme Sceur Supdrieure elle pensait combler les vcau
de la Commission administrative & qui elle renouvelait ses
sentiments de gratitude par le bienveillant intdret qu'elle daignait
porter aux Sceurs de la Communautd d'Avallon.
En post-scriptum a sa lettre, Sceur Mazin, se disait heureuse
de r6pondre b la demande qui lui arrivait au moment de clore
sa lettre et acceptait de consentir h I'Hospice d'Avallon un
second Traitd d'Etablissement, lequel viendrait remplacer celui
de 1785, toujours en vigueur.
LE TRAIT-CONTRAT DE L'HOPITAL-HOSPICE D'AVALLON (1850)
Date du 28 octobre 1850, ce second Traite est fait pour huit
Sceurs qui recevront chacune pour leur vestiaire, une indemnitd
annuelle de 150 F, payables d'avance, de trimestre en trimestre.
Ce second Traite est signe du c6td des Filles de la Charite
par :
M. Etienne, Supdrieur General,
Soeur Mazin, Sup6rieure des Filles de la Charit6,
Sceur Laureau, Assistante,
Sceur Henri, Econome,
Sceur Vialleton, Officiere.
C'est en cette meme annee 1850, que 1'h6pital et le college
furent detaches de la paroisse Saint-Lazare et formerent un
centre religieux a part.
Le premier aum6nier du college et de I'h6pital fut l'abbl
Michel Gaily, qui fut le fondateur et le premier pr6sident de la
Soci&tr d'Etudes d'Avallon et qui exerga ses fonctions de 1850
6 1866, 6poque B laquelle il fut nomm6 cur6 de Saint-Martin
d'Avallon.
Sceur Gamel, exerca son Supdriorat jusqu'aux environs de
1876, a la satisfaction gendrale, prodiguant sans se lasser son
d6vouemcnt aux malades et aux pauvres.
BATIMENTS ET AUMONIERS AU XIXe SIECLE
En 1867, on bitit parallklement a celui construit en 1841-43,
un second corps de logis qui fut affecte aux femmes.
Au mois d'avril 1867, M. I'abbd Hilaire Joachim, de Serminelles, arrive comme aumonier de 1'h6pital et du college. 11 le
demeurera jusqu'en 1881, date i laquelle il sera promu a la
Cure de Villeneuve-la-Guyard, a l'extr6mit6 Nord du d6partement.
La guerre de 1870-1871, avec l'occupation des troupes prussiennes et le bombardement de la ville, ne semble pas avoir
marqud d'une maniere sp6ciale la marche de I'hranita!. C'".'
Deine. si on •ig•alc It uaoi a ihopital de linge, aussi ii apparait
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que la charit6 A qui i Avallon n'a jamais dt6 un vain mot ) ait
pared a tous les besoins et a toutes les ddtresses. Comme toujours
le nom de la Soeur Supdrieure de I'h6pital, figure en bonne place,
parmi les genereux donateurs.
Soeur Gamel fut remplacee en 1876, par Sceur Maurel, qui
ne fit que passer puisque la mdme annde, elle est elle-meme
remplacee par la S&eur Loyer.
En 1878, la chapelle s'avere insuffisante pour les besoins et
la facilitd du culte A l'h6pital, aussi, le 9 mai 1878, eut lieu la
ceremonie de la pose de la premibre pierre, par M. le chanoine
Darcy, vicaire g6neral honoraire, cur6-archiprdtre d'Avallon,
delegud a cet effet par Mgr Victor-Fdlix Bernadou, archevaque de
Sens. DIs I'ann6e suivante la chapelle 6tait edifiee et sa benediction eut lieu le 8 decembre 1879, toujours par M. le chanoine
Darcy, delegue de Mgr Bernadou, en pr6sence d'un clerg4
nuombreux et des principaux notables de la cite.
CONSECRATION

DU

NMAITRE-AUTEL

DE LA

CHAPELLE D'AVALLON

(1880)

L'annee suivante le 23 juillet 1880, au lendemain des fetes de
sainte Marie-Madeleine a Vdzelay, Mgr Bernadou vint lui-m6me
consacrer le maitre-autel de la chapelle de l'Hospice d'Avallon
laquelle etait I'ceuvre de MM. Lefort et Beaudoin, architectes a
Sens et A Avallon a e6t6 difide dans le style gothique du
xil e siecle. Ce fut avec 1'dglise de Vassy-les-Avallon I'une des
principales cdostructions, faites en ciment de Vassy dans la
peconde moitiM du xIxe siecle. Longue de 24 metres, large de
9 metres, 1'6paisseur des murs y compris, haute d'une dizaine
de mntres, abondamment 6clairee par de nombreuses fenitres,
orndes dans le chceur de personnages du plus bel effet et sur
fond mosaique du xll e sidcle ; richement meubl6e avec en particulier ses autels de marbre blanc, la chapelle de l'h6pital est tres
avenante et facile d'acces aux malades qui s'y rendent volontiers.
Les frais de construction et d'amdnagement s'eleverent a environ
60000 F. Les Sceurs prirent une large part des depenses concernant son ornementation, aussi est-ce dans toute sa splendeur
et toute sa fraicheur, que fut cdldbrde avec dclat et solennite, le
27 novembre 1880, en vertu d'un indult apostolique conc6dant
l'indulgence pl6niere, la fete du cinquantieme anniversaire de
l'apparition de la Sainte Vierge & Sceur Catherine Labouri dans
la chapelle de la rue du Bac i Paris. Depuis elles y cdRlbrent
toujours avec eclat les fetes de saint Vincent de Paul et de
sainte Louise de Marillac, comme elles y c6lbrerent les fetes
Jubilaires qu'il s'agisse du XVIe Centenaire de l'Edit de Milan,
du IVe Centenaire de la decouverte de 1'Amerique et du Centenaire de la Mddaille Miraculeuse.
VIE, .jUM6NIERS

DE L'H6PITAL-HOsPICE D'AVALLON

Au mois de decembre 1881. M. l'abbd Bonin. curd de Blannay
remplace comme aum6nier M. l'abb6 Joachim.
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Vers cctte mmnne epoque, un nouvcau service auant etd ouvert
i l'hopital, les membres de la Commission administrative solli
citerent de la Superieure Generale I'envoi d'une neuvieme Sceur.
Un peu auparavant, la meme Commission administrative avait
porte i'indemnit6 annuelle du vestiaire des religieuses de 150 &
a 200 F.
L'aum6nier de l'h6pital etant en meme temps aumonier du
college, ii est un evenement concernant le college uniquement,

qui merite cependant d'etre rapporte ici en parenthese.

Au mois d'aouit 1883, le college est entierement d6moli y
compris la chapelle. Ne subsiste que la porte d'entree au-dessus
de laquelle la plaque de marbre noir avec son inscription et
i'effigie du donateur. Le college est reconstruit en 1884 sans la
chapelle maigre la promesse qui en avait 6t6 faite. L'aumbnier
continua ndanmoins de faire a 1'interieur du college le cat6chisme et les cours d'instruction religieuse. Le dimanche il
cclebre la messe des collegiens en 1'eglise Saint-Lazare a la
chapelle Saint-Pierre.
En cette meme ann6e 1884, des reparations importantes sont
laites a l'orphelinat de la Maison de la Providence, annex iA
'hopital.
En 1886, le baron Schneit, peintre d'histoire, ancien directeur
de I'ecole francaise de Rome, ancien professeur au college, retire
et inhum6 t Avallon, offrit pour la chapelle de I'h6pital, un
tableau qui est en avant de la tribune, au-dessus de la porte
a'entr.e, representant l'Annonciation de la Sainte Vierge, mystere
de la Vie de Marie, cher aux Filies de la Charitd, puisque c'est
en cette fete, que chaque annee, elles renouvellent leurs voeux
de religion. Ce tableau avait 6td admis au Salon de Peinture
de 1848.
DEVOUEALENT

ET GEXNROSITFS

DES S(EURS

DE SAINT-VINCEXT

A AVALLON

Les Soeurs de Saint-Vincent de Paul alliaient a leur devouement une grande ginerositd en repandant de nombreuses largesses. C'est ainsi que l'une d'elles, Jeanne-Marie Obeniche, en
religion Sceur Augustine, faisait en 1889, un don manuel de
4000 F a 1'Hospice d'Avallon, dont I'int&r4t servirait selon
'intention de la donatrice a procurer a des adoucissements aux
ciejeuners des vieillards, hommes et femmes .
Une autre religieuse, la Sceur Varnoux, faisait don, d'une
part d'une rente annuelle de 212 F en faveur de petits orphelins
et d'autre part d'une rente annuelle de 36 F pour am~liorer le
regime des prisonniers detenus dans la maison d'arret de cette
ville.
La fin de l'anrne 1890, se ressentit-elle djij de la perstcution
religieuse qui allait bient6t s'abattre sur les Congregations
religieuses ? On voudrait se tromper ! Toujours est-il qu'en cette
meme annee la majorit6 radicale de la Commission adminis•-.. ...........t sux
•,• S-.rs
7, Ux-s Qat
trative s'attna n
vnlide ifitu,
I--ipict piX..
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DE PAUL SE RETIRENT (1891)

A la suite de ces difficultes, en 1891, la Superieure de la
>ommunaut6 de l'hospice, Sceur Loyer, deux autres Sceurs et cinq
*.rphclines qui n'etaient pas originaires d'Avallon et qui etaient
a I'entiere charge des Sceurs de Saint-Vincent, quitterent I'h6pital
el la Maison de la Providence, pour installer Grande-Rue, tout
d'abord au 80, puis ensuite au 72, un ouvroir priv6 qui sera
fermi en 1896, par la Maison-MWre.
La presse locale, s'6tant emparde de cette affaire, voulut tout
;'abord la reduire aux dimensions d'un incident et c'est ainsi
qu'on put lire dans la Revue de I'Yonne du 5 avril 1891 : g L'Hospice s'dtant vu fortement dprouvi par la faillite Couturat, la
Commission administrative, en presence de la diminution des
:essources a songs a rdaliser quelques dconomies dans le service hospitalierm.
o L'Yonne » de cette 6poque, dont pcrsonne ne contestera
la vive combativite, exulte et triomphe. Aussi en avance la a Revue
de I'Yonne », dans son numero du 4 avril 1891, publiait 1'information suivante : a Depuis un certain temps, nous savions que
rAdministration de l'Hospice d'Avallon devait proceder a la
reorganisation et a l'installation de cet dtablissement et de
poursuivre : < Notus apprenons que plusieurs Sceurs ont dtd
ddji congddiges. Mieux vaut tard que jamats *.
Comme on peut le penser, le d6part de trois religieuses, avec
Sceur Lover, les Sceurs Louise et Jeanne, 6mut la majeure partie
de la population et souleva de nombreuses protestations devant
!es accusations port6es contre ces religieinses dont on oubliait
I la fois le d&vouement et les services rendus, et qu'on suspectait comme de vulgaires trimardeuses d'emporter de 1'*tabliscement ce qui ne leur appartenait pas. Comme c'etait au contraire meconnaitre et ignorer que c'etait au devouement de la
digne Superieure que I'hospice devait sa chapelle, son vaste
sechoir et ses caloriferes ; que c'etait A I'affection qu'elle avait
su se gagner, a son zele et b son infatigable chariti qu'on devait
'I restauration complete de I'Ouvroir de la Providence avec tout
le mobilier neuf dont il 6tait pourvu.
Le 3 avril 1891, Sceur Loyer s'adresse A M. ie president
du Bureau de Bienfaisance dont d6pendait I'Orphelinat de la
Providence, pour lui demander de reprendre le mat6riel qui lri
tst propre. A savoir 15 lits complets et la moitid du linge, en
faisant remarquer qu'elle avait toujours participd par moiti6 aux
frais d'achat.
Le 11 avril 1891, non seulement Ia Commission du Bureau de
Bienfaisance decide de remettre les 15 lits complets et la moitie
du linge r6clambs par Sceur Loyer, mais encore lui vote des
remerciements pour les eminents services qu'elle a rendus a
]a Maison de la Providence pendant quinze ans.
Apres ce vote de confiance, combien sont diffirentes les
accusations mensongeres porttes contre Sceur Loyer et sa maniere
a agir.
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la couture et les differentes taches qui devaient faire d'elles des
jeunes filles accomplies. II existe encore des personnes d'Avallon
qui se souviennent de ces humbles religieuses au grand coeur,
qui leur gardent une vive reconnaissance pour leur d6vouement,
en parlent avec un grand respect tant elles furent edifiantes
dans l'4preuve.
LE SERVICE DE L'HOSPICE

En cette meme ann6e 1891, Soeur Clair qui 6tait A Avallon
depuis plusieurs annees, fut installde comme Superieure de
I'hospice. Elle le demeurera jusqu'a son ddecs le 17 octobre 1908.
Peu a peu les esprits se calmerent, les passions s'apaiserent
et la confiance revint, sans doute lentement mais sCirement. C'est
ainsi qu'en vraie Fille de la Charite, Sceur Clair se pencha sur
toutes les miseres.
Tout d'abord, elle plaida la cause des malades et des
vieillards aupres de la Commission administrative. Elle reclama
que lui flt remise a nouveau la rente de 145 F provenant de la
fondation de la Soeur Ob6niche, afin a de distribuer quelques
douceurs aux plus malades; de donner quelques fois des chaussures ou des vetements a ceux qui restent longtemps a I'hospice
sans gagner et qui y ont quelques droits lorsqu'ils usent les
leurs en rendant des services a la Maison, de remettre aussi A
quelques vieiiles femmes qui ont bonne volontd
aider aux
petits travaux, quelques subsides, d'autant que depuis plusieurs
ann6es elles n'ont plus droit A I'argent des travailleurs >.
Le 9 mai 1894, la Commission administrative d6cide de
remettre la rente aux termes d'une delibdration oil il est stipuld :
A charge par Madame la Supdrieure de tenir une petite comptabilitd de d6tail pour justifier la somme de 145 F A la Commission ou h 1'un de ses membres a toute r6quisition, somme A
,ile attribude pour achat de douceurs aux malades et vieillards
pendant 1'annde ».
L'ORPHELINAT

D'AVALLON

Soeur Clair s'occupe 6galement d'orphelins, qu'elle place a
1'Orphelinat d'Auxerre. Dans une note sur ce sujet, Sceur Clair
indique qu'elle fait en sorte de ne s'occuper que des orphelins
natifs d'Avallon et qu'apres treize ans, elle s'occupe surtout de
ceux qui sont orphelins de pere et de mere. De plus, elle note
qu'il faut 300 F pour le prix de la pension et 100 F pour le
trousseau et qu'il est parfois necessaire de payer des mois de
nourrice pour attendre que l'enfant ait six ans, car a 1'Orphelinat
d'Auxerre on ne regoit pas les enfants au-dessous de cet age.
En 1898, l'Orphelinat de la Providence fut agrandi, par la
construction de l'aile gauche, avec au rez-de-chausse un vaste
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la gauche.
En 1899-1901, une maternite fut etablie a I'inttrieur de
!'h6pital.
En 1905, le vote de la loi de separation qui affecta si cruel1iment I'Eglise de France et les Congr6gations religieuses, n'apporta pas de shrieuses perturbations dans la vie de 1'hpital.
Les Soeurs, tant de I'h6pital que de l'orphelinat continuent h
se d6penser avec affection et d6vouement au service des malades,
des vieillards et des orphelines.
S(EUR BAJAVON ET LES AMIEAGEMENTS DE. L'HOSPICE (1908-1936)

En 1908, au deces de Sceur Clair, Soeur Bajavon, fut install6e
comme Superieure. Religieuse au grand cceur, elle saura se
gagner l'estime des Avallonnais qui ne recourront jamais en
Saina son inlassable d6vouement ; I'affection des malades, des
vieillards et des orphelines qui garderont le souvenir reconnaissant de ses attentions ddlicates et la confiance du personnel,
cu'elle entourera constamment de sa bienveillante sollicitude.
Ainsi fut-elle dans sa maison une semeuse de concorde et de paix
par son exquise charitd.
C'est a son initiative que !'on doit en 191!, l'installation de la
lingerie dans I'ancienne serre, pros de la buanderie.
En juin 1914, on amrnage dans I'aile sud, une nouvelle
maternitt, tandis que le service des contagieux est installd
.'u-dessus de la cuisine dans I'aile nord.
De l'ancien h6pital du xvIII e siecle, il ne reste en leur &tat
primitif que deux pi6ces au premier 4tage de I'aile nord.
La premiere qui etait jadis la lingerie et qui est aujourd'hui
la pharmacie avec ses boiseries en lambris, son plafond a la
trancaise, sa cheminde orn6e d'un trumeau avec peinture sur
,oile de Saint-Joachim et sur un rayon de nombreuses faiences
d'dpoque.
La seconde qui est demeur6e la salle des delibdrations de la
Commission administrative, identique A la pricddente. la seule
diffdrence est que la peinture au trumeau de la cheminde reprdscnte le president Odebert, en tenue d'apparat.
De nombreux travaux commenc6s au d6but de 1'dtd furent
interrompus par la guerre de 1914, annoncde par la sonnerie
du tocsin le samedi 2 aoCit a 16 heures. a 21 heures et le
lendemain matin A 5 heures.
Des le debut, I'autorite militaire r6quisitionne des bitiments
pour loger les bless6s et les soldats malades. C'est ainsi que la
salle Saint-Jacques (chez les hommes) est requisitionn6e par le
Service de Sant6 tandis que les vieillards occuperont la grande
saile sous la chapelle.
En janvier 1915, un premier contingent de blessds arrive,
dt'atres succ6deront toute 1'annde. Plus de 650 soldats y auront
6teen traitement pendant les annies de guerre.
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En plcinc guerre, la necessiie rend obligatoire l'installation
service de radioscopie et de radiographie.
La guerre tcrminee et la paix revenue, la vie de 1'hopital
u:prind son cours. Les travaux eux aussi vont se succeder a un
ivthme acceler6.
En novembre 1920, la Commission administrative de I'hospice
porte 1'indemnite de vestiaire de chaque Sceur de 200 a 400 F
cn raison de c. l'enorme augmentation de tous les objets n6ces
saires a l'habillement .
En decembre 1931, M. I'abb6 Bonin, troisieme aum6nier, meurt
zpres avoir et6 cinquante ans (1881-1931) en service a l'hopitaL
L sera remplace en mai 1932, par M. I'abbe Eugene Vignon,
qui etait alors cure de Mailly-la-Ville. Sa grande et vaste culture
eI feront remarquer par la Societe d'Etudes d'Avalon. Aussi
jouera-t-il un role important dans la celebration des f&tes du
Tricentenaire du Marechal Vauban.
En 1933-34, dans les jardins on construisit, un pavilion pour
les a contagieux qui fut mis en service en mars 1935 et un
pavilion pour une ' maternit6 laquelle fut ouverte en mai 1935.
Seeur Bajavon, sentant ses forces decliner, avait obtenu de
Ia Maison-Mere de la rue du Bac, une assistante en la personne
de Sceur Rivat, qui deviendra Superieure, en 1936, au dec:s de
celle qui fut a la tdte de la Communaute des Filles de la Charitd
d'Avallon, pendant pres de trente ans.
('un

LE DEVOUEMENT ET LA GUERRE 1940 : AUMOSIERS ET HOSPITALIERS.
LE GGEPERAL LECLERC

Le 21 septembre 1936, M. l'abbe Eugene Vignon, quatrieme
.umonier meurt. II sera remplace, I'ann6e suivante par M. 1'abbe
Eugene Ballacey, I'actuel aum6nier de l'h6pital dont le devouement aupres des malades n'a d'dgal que son zile sacerdotal.
Avec I'ann6e 1939. c'est la guerre qui revient et avec elle tout
ie cortege de ses miseres, de ses souffrances et de ses deuils.
Puis en juin 1940, c'est 1'exode et I'arrivee a Avallon des refugis
qu'il fallut accueillir, nourrir, et li encore, nos admirables Filles
ue la Charite, se feront maternelles et exerceront une charite
bienfaisante.
Pres de 800 blesses, prisonniers seront hospitalis6s, pendant
ces longues annees de guerre, d'occupation et de rdsistance. ,
Parmi les blessds, qui furent amends a Avallon, en juin 1940,
sous la conduite des aum6niers divisionnaires Rodhain (le futur
Mgr Rodhain qui dirige avec autant de competence que diligence
le Secours Catholique) et Vigneron, il en est un dont I'aventure
marite a bien des 6gards d'&tre cont6e.
11 s'agit du capitaine Philippe de Hautecloque. II 6tait d6ej
a l'h6pital, quand dans la nuit du 15 au 16 juin 1940, les avantgardes de I'armde allemande firent leur entr6e X Avallon. DMs
. 16 juin, le capitaine pensera -as'evader. En vue de son 6vasion
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ý%pour ne pas attirer I'attention il fera d6coudre sur les manches
Ld sa vareuse les galons qui s'y trouvaient. Ainsi transform6 en
.imple homme de troupe, blessd et hospitalis6, les occupants
r,'uront cure d'un personnage aussi peu important.
Avec la complicitd de la Sceur Superieure, il quittera l'h6pital
1k !9 juin, se dirigera vers Etaules et commencera son 6popee
riorieuse, qui par le Sud-Ouest de la France, le Portugal, 1'Angle:crre, le Cameroun, le Tchad, Koufra, Tunis, le Maroc, de nouveau
'Angleterre, puis la Normandie et la Beauce, amenera le capitaine
die Hautecloque devenu colonel, puis le ge6nral Leclerc, a Paris,
e
,, Strasbourg et au dela du Rhin, a la t6te de la II Division
Elindee, avant-garde des armees allides, dans la bataille pour la
!iberation de la capitale et celle du monde, au point de donner
confirmation a cette formule lapidaire : a C'est a Avallon, qu'est
mort le capitaine de Hautecloque et qu'est n6 le gen6ral Leclere ,
promu, A titre posthume, Mardchal de France.
Pour 6tre complet, il faudrait citer tous les actes d'heroisme,
ýouvent accomplis dans le secret et l'oubli de soi, en faveur des
blessts, prisonniers et r6sistants, par les Filles de la Charlne.
L'ACTUEL HOPITAL

D'AVALLON :

CENTRE

MEDICAL

La paix revenue, les travaux d'amenagement. d'equipement
et de modernisation encore en cours seront poursuivis activement
et feront de 1'H6pital d'Avallon un centre medical repondant aux
-xigences et aux besoins de notre region debordant sur la
Nicvre et la C6te-d'Or.
Jouissant d'une exposition exceptionnelle, l'H6pital d'Avallon
offre aux hospitalis~ s avec le plus de bier 6tre possible, une vue
':greable et souriante. Qu'y a-t-il, en effet, de plus ddlicieux que
la Vallee du Cousin, dominCe par la Morlande et les promenades
des Terreaux Vauban. De plus, quoi de plus attractif que la
grande place des Odeberts !
Enfin, en f6vrier 1949, Sceur Rivat, quitta Avallon emportant
des regrets unanimes. A partir de cette date, la Compagnie des
Filies de la Charitd, avant di adapter ses Constitutions aux
exigences du Droit Canon, est mise dans l'obligation de changer
les Supkrieures au moins tous les six ans. Mais qu'importe ces
exigences, puisque ce sont et ce seront toujours sous des noms
differents, les mEmes religieuses qui continueront et perpetueront
le travail de la Charite de Saint-Vincent de Paul, proclamn par
le Pape Leon XIII, dis 1885, le a Patron de toutes les ceuvres
ae charit6 existant dans l'Univers Catholique et que la c616bration de ce double Tricentenaire rendra encore plus attentives
et sensibles A toutes les miseres de notre monde d'aujourd'hui,
accentuant leur g6n6rosit6 A y repondre t fidelement selon le
vceu de leur premiere Superieure sainte Louise de Marillac ,.
Abbe TERRE.
Avallon le 9 novembre 195c
Avallon le 11 f6vrier 1960.
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CHATILLON-SUR-CHALARONNE

En 1617, apris le sermon de Folleville (25 janvier) au diocese
d'Amiens, Vincent fut, pour quelques mois, an diocese de Lyon,
cure de Chdtillon-les-Dombes, de nos jours Chitillon-sur-Chalaronne. Dans ce pastorat de quelques mois (mars-d&cembre) le
zele et la reussite de Vincent mirent sur pied une association
paroissiale.Cette confrerie de la Charit6 resie le point de depart
des Dames de la Charite. Avec le temps et devant la tentative
parisienne des associations desdites Dames, I'aeuvre allait donner
naissance a la Compagnie des Filles de la Charite (29 novembre
1633). Chaitillon avait done de solides raisons de celdbrer saint
Vincent : ce fut la journee culminante du 3 juillet 1960.
Rendant compte de cette fete, I'envoyd special d'un journal
de la region intitulait son article « Dans Chatillon-sur-Chalaronne
en liesse, Monsieur Vincent a recu i"nommage eciatant de ses
compatriotes . Ses a compatriotes , c'est beaucoup dire. Ne
confondons pas la Bresse avec la Gascogne. Chitillon n'est point
Pouy, bien que le paysage de la Dombe rappelle assez celui du
pays natal de Vincent de Paul, tel surtout qu'il devait 6tre a la
fin du xvwI e sikcle. La raison d'6tre de cet dclatant hommage
rendu a Monsieur Vincent par les habitants de Chitillon-surChalaronne (le nom actuel de Chitillon-les-Dombes) est qu'il y
fut curd. Sans doute leurs anc6tres ne le poss6derent-ils que
quelques mois, parce que les supplications de M. et de Mme de
Gondi le ramenerent dans leur maison. Mais pendant ce pastorat
si court, il avait fait <euvre profonde et durable parmi ses paroissiens. Et surtout c'est ChAtillon qui vit la fondation de la
premiere cCharit6 >, point de depart de toutes les institutions
charitables de saint Vincent.
C'est done une dette de reconnaissance que les Chatillonnais
voulurent acquitter envers Ie plus illustre de leurs cur6s. Mais
cette journee du 3 juillet s'encadrait dans un programme 61abord
par le Syndicat d'initiative de la charmante petite ville situde
aux confins de la Bresse et des Dombes. Les fetes qui, de mai a
novembre, devaient se succ6der a ChAtillon, voulaient y attirer
de nombreux touristes et mettre en valeur les richesses de tout
ordre que possede cette r6gion, de I'arch6ologie a la gastronomie.
Deja, dans I'apres-midi du 22 mai, Iart musical avait rendu un
splendide hommage a Monsieur Vincent dans sa bonne ville de
Chatillon. La c61ebre chorale A camur joie, donna la premiere
audition d'une belle cantate, Vincent des miseres, ceuvre du
poete Maurice Audin et du musicien Chsar Geoffroy. Mais c'est
le 3 juillet que ChAtillon devait c6elbrer le Tricentenaire avec
une somptuosit6 qu'on n'aurait pas cru pouvoir attendre d'une
petite ville. Le mirite en revient surtout a son jeune et dynamique maire, M. Sarbach, au Syndicat d'initiative, au Comith des
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fetes et A I'Office du Tourisme. La partie religieuse du programme
avait 6td, comme il se devait, organisde A la perfection par
l'actuel curd de Chtillon, M. le chanoiDe Guillerminet.
Tout naturellement, le successeur de saint Vincent de Paul,
le T.H. Pere William-M. Slattery, Suprieur G6n6ral des Pretres
de la Mission et des Filles de la Charitd, figurait en bonne place
dans la liste des invites d'honneur. I1 se fit accompagner dans
ce voyage par M. Dulau, secretaire g6neral. La T.H. Mere Lepicard ayant k ses c6t6s la respectable Sceur Duarte, assistante
generale, repr6sentait la Compagnie des Filles de la Charit6 dont
elle est Superieure Gendrale. Elle apportait A Chatillon une
relique insigne, le coeur de saint Vincent, ce cceur qui avait tant
aime les fideles de cette paroisse des Dombes dont il fut le cure.
Chitillon n'est qu'A une cinquantaine de kilometres de Lyon.
Le TH. Pere et la T.H. Mere arriv6rent done dans cette ville
le samedi 2 juillet dans l'apres-midi, pour procurer la joie
de leur visite aux Pr6tres de la Mission et aux Filles de la
Charit6 qui l'habitent. A la gare, M. le Superieur General 6tait
attendu par M. Poymiro, Visiteur de la Province de Toulouse,
M. Loubere, Sup6rieur de la residence locale et directeur des
Soeurs de la Province de Lyon, et frere Rousseau, etudiant A

I'Universit6. Nous ne trouvames, rue de I'Observance, qu'un seul
confrere de la maison, M. Coupe. Mais de I'Ecole apostolique

de Terrenoire, MM. Cesa et Salem 6taient venus saluer le
T.H. Pere. Ensemble, nous passnames une bien agreable soiree.
Le dimanche matin M. le Superieur Ge6nral c616bra la Sainte

Messe dans la chapelle de la maison ou r6side la Visitatrice,
Sceur Hamard. Puis, dans I'auto conduite par M. Poymiro, le
T.H. Pere, accompagne de MM. Loubere et Dulau, prit la direction
de Chitillon. Un leger detour permit un arr6t de quelques instants
au sanctuaire d'Ars qui se trouve. lui aussi, Cans le diocese de
Belley, a une quinzaine de kilometres de la paroisse oh fut cure
Monsieur Vincent. Saint J .an-Marie Vianney avait une grande
devotion A saint Vincent de Paul A qui l'apparentent bien des
traits de son caract-br et de sa pietd. II devait savoir que ce
grand saint avait ere, cure de Chdtillon, et it est bicn probable
qu'il alla parfois pner dans l'-glise qui garde le souvenir du
grand saint de la ChariL..'
Des l'entrde dans Chitillon, en cette matinee du 3 juillet,
le visiteur, disons plut6t le pelerin, 6tait saisi d'admiration. Toute
la ville chantait la gloire de Monsieur Vincent. Des oriflammes
se balangaient partout sous une brise d1gbre. Des guirlandes
faisaient voufte sur les rues. !.es maisons etaient pavois6es, *
les magasins avaient rivalis6 d'ingdniosit6 pour une d6coratijqui dvoquait la personne et les ceuvres du heros de la fU t.
Le clerg6 se groupa dans la maison des Sceurs. Cet edificer s'dlIv..
sur l'emplacement du presbythre qu'habita Monsieur Vinc n:.
On y montre encore un escalier de bois datant at cett^e i5oqie,
ainsi qu'une vieille porte. C'est dans la chambre occup x par
le saint que les Filles de la Charit6 ont place le chceur de leur
chapelle aux murs de laquelle sont fixes de pr6cieux manuscrits.
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L'un est une page des registres de bapteme 6crite par notre
Saint Fondateur ; I'autre, plus emouvant encore, est la derniere
page du riglement de la premiere confrdrie de la Charit6. Le
cardinal Feltin, archeveque de Paris, qui a coutume de prendre
quelques jours de vacances chez un de ses freres, a Bourg,
avait honord l'an dernier de sa pr6sence les fetes celebrees a
Ars pour le premier centenaire de la mort de saint Jean-Marie
Vianney. II voulut bien faire le meme geste en l'honneur de saint
Vincent, a qui le diocese de Paris est si redevable. La messe
devait etre chant6e par Son Excellence Mgr Villot, archeveque
coadjuteur de Lyon. L'eveque de Belley, naturellement e•ait la.
Le cortege s'organisa pour gagner les Halles toutc, proches,
vaste ddifice de bois dont les colonnes et les fermes de chine,
datant de ia fin du xvir siecle, allaient servir de cathddrale sans
murs pour la messe pontificale. Au premier rang d'une assistance
qui remplissait tout I'espace libre et d6bordait sur la place
adjacente, on voyait MM. Anthonioz et Dubuis, deputes,
M. B. Billiemaz, senateur, le chef de cabinet de M. le Prefet de
l'Ain, lui-meme empech6 mais qui serait la le soir ; M. Saint-Cyr,
president du Conscil gendral ; M. Gay, de la Chambre de commerce de Bourg et le capitaine de gendarmerie. Un bon nombre
de Filles de la Charitd avaient pris place pres du podium oil
se c6ldbrait la messe, A c6td d'un groupe de religieuses dont
I'habit ressemble beaucoup au leur, sauf la cornette. I1 s'agissait
des Sceurs de Beaune qui, ddjA au temps de Monsieur Vincent,
avaient la charge de l'h6pital de Chitillon, et dont la chapelle
vit la fondation de la premiere charitd.
Les grands s6minaristes de Belley chanterent avec beaucoup
d'art et de pidt6 le Propie de la messe de saint Vincent. Ils
altern'rent avec les fideles pour le commun de la messe et
pour le chant de quelques cantiques francais, parmi lesquels
celui de l'Offertoire, en l'honneur de saint Vincent, merite une
mention spdciale. Apres I'evangile, Mgr Fourey felicita avec
beaucoup d'& propos tous ceux qui avaient contribu6 au succes
de cette fete et salua avec ddlicatesse les autorites pr6sentes.
Puis S.E. le cardinal Feltin prit la parole. L'archev4que de
Paris montra en saint Vincent une charit6 4 missionnaire*,
une charitd organisde, une charit6 qui donne J6sus-Christ. II
rappela que tous les chritiens doivent avoir une ame de missionnaire et que, de nos jours, ils s'acquittent normalement de ce
devoir en militant dans les rangs de 1'Action catholique. Leur
charite, comme celle de saint Vincent, doit 6tre organis6e pour
ne rien laisser perdre des ressources dont elle dispose dans la
lutte contre les miseres de tout ordre. Enfin, comme Monsieur
Vincent les catholiques eux-m6mes doivent attacher une importance capitale A l'ceuvre du recrutement et de la sanctification
du clerg6 par qui surtout le Christ se donne aux hommes.
Apres la messe, les invites de la municipalitd accompagnerent
les 6veques dans leur visite a I'h6pital de ChAtillon-les-Dombes.
II occupe un des c6tes de la place Saint-Vincent-de-Paul, a angle
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droit avec le c6t6 form6 par un ancien pensionnat d'Ursulines.
Au milieu de la place on voit la belle statue de notre Saint
Fundateur, due au sculpteur Cabuchet, celui qui fit la statue
celebre du saint cur- d'Ars. Celle de saint Vincent de Paul lui
fait honneur, elle aussi. Le saint est assis. Sur son genou gauche
il tient un bWb6 endormi. II regarde avec douceur un jeune enfant
debout a sa droite, qui s'appuie sur lui ses mains jointes et le
fixe avec une affectueuse confiance. D6ji bien ancien quand
Monsieur Vincent vint A Chitillon, le petit h6pital de la ville
ne s'est guere modernis6. Mais les malades et les vieillards y
sont soign6s avec d6vouement par les Soeurs de Beaune.
II reste un dernier temoin du pastorat de Monsieur Vincent
a Chatillon, et non le moindre, puisqu'il s'agit de l'cglise ou
pendant plusieurs mois il c6elbra la sainte messe, &vangelisa
scs paroissiens et administra les sacrements de penitence et
d'eucharistie. Elle est bien telle que la connut le saint cur6,
puisque ses parties principales datent de 1487-1500 et que son
portail est plus ancien de quelque trente-cinq ans. Mais cette
belle eglise de style gothique flamboyant n'avait pas alors les
vitraux qu'elle possede aujourd'hui; car ils retracent, pour la
sodes connus de la vie de Vincent t Chitillon.
plupart, les
A leur retour de I'hopital, les invitds furent les h6tes de la
municipalit6 dans la grande salle de I'H6tel de Ville. Ici encore
tout fut sous le signe de la munificence et de l'art. A leur place
les convives trouv6rent un beau dipl6me de citoyen d'honneur
de la cit6 de Chatillon et un exemplaire du splendide volume
consacer6 i saint Vincent de Paul par les Editions diu Chalet.
Le repas faisait honneur au traiteur lyonnais qui le servit. Au
dessert, apres que M. le Maire eut delicatement salu6 ses h6tes,
la parole fut donnee par lui & M. Ferdinand Breysse, I'auteur
de l'6vocation historique en cinq actes, qui allait etre joute le
soir dans les ruines du chateau. En fin lettr6, il cl61bra avec
ferveur les richesses 6conomiques, les beautes naturelles et les
grandeurs mystiques du pays des Dombes. II dit ce que pourrait
etre dans un proche avenir l'essor de cette rtgion et fit appel
a l'esprit de la collaboration qui, sachant d6passer le d6coupage
administratif qu'est la commune, assurerait a la Dombe la
prospirit6 que tout lui permet d'esp6rer.
Dans 1'aprbs-midi un somptueux cortige de chars fit passer
sous nos yeux les diverses 6tapes de l'histoire de ChAtillon-lesDombes. Mais d'abord on vit paraitre trois cavaliers: le porte6tendard aux armes de la ville, le trompette et le h6rault d'arme
qui, an nom du comte Philippe I", de la maison de Savoie,
convoqua aux fetes nobles, bourgeois et manants, dans le savoureux frangais du xnIe siecle. Treize chars d6filerent ensuite,
annonces par les fanfares de la r6gion. Ne pouvant les d6crire
tous, signalons celui qui, pr6pard par le corps m6dical de
et barlaiers du
Villefranche, faisait revivre apothicaires
xvne siecle ; puis deux chars consacr6s A saint Vincent de Paul.
Dans le premier on voyait restitude la scene de la fondation de
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la premiere ( Charite6 dans la chapelle de I'h6pital de Chatillon.
Le second nous montrait Monsieur Vincent prenant les fers
d'un galerien, tandis que de grandes rames sortant des hublots
tendaient les eaux de la mer. Le dernier char 6tait consacr-6
la glorification d'une fleur originaire du Japon, mais dont Chitillon fit la fortune. Le Chitillonnais Commerson, botaniste de
Louis XV prit part a 1'expedition de Bougainville. Du Japon,
ii rapporta une fleur encore inconnue en Occident. II l'offrit a
Hortense Lepe-.te, ce qui lui valut le nom d' a Hortensia *. En
souvenir de ce fait, le dernier char 6tait tout couvert de magnifiques hortensias bleus, blancs et roses.
Apres ce somptueux d6fil6, M. le Supdrieur Gendral et ses
compagnons quitterent Chatillon pour rentrer a Lyon. Mais,
repondant a I'aimable invitation du Rev6rendissime AbbN de la
Trappe-des-Dombes, qui avait assist6 a la fete, ils le suivirent
jusqu'a son monastere dont ils firent la rapide, mais tres interessante visite. II faut noter que le Pere Abbe et un de ses religieux
etaient les neveux d'une Fille de la Charit6 depuis peu d6cedde
Tartas, dans les Landes. Les moines de la Trappe-des-Dombes
etaient venus d'Aiguebelle, il y aura bient6t cent ans, pour combattre l'insalubrit6 du pays due a ses etangs et pour mettre en
valeur les terres incultes de la region. Ils ont rdpondu a I'attente
de la population et bien m6rit6 l'estime et la reconnaissance
qu'on leur temoigne.
A Chatillon, la f6te se poursuivit aprbs notre d6part. A
16 h 30, a 1'hippodrome, apres qu'un artiste de la R.T.F. eut
commente les scenes representies par les chars du ddfil historique, le public fut invit6 i d6signer les meilleurs d'entre eux.
Notons que la < Galere de Monsieur Vincent v eut le premier
prix, celle des Dames de la Charit6 obtenant le second. Le char
de 1' c Hortensia» se classa troisieme. Ce palmares faisait
honneur au bon gou&t et au cceur des Chitillonnais, justement
fiers de leurs gloires mais sachant les 6chelonner d'apres leur
vraie valeur. Puis concerts et danses se succdderent, le tout
termine par le tirage d'une tombola pour un beau poste de
television.
Enfin, la nuit venue, dans les ruines du vieux chateau f6odal,
la troupe des artistes des Communes d'Europe joua une evocation historique en cinq actes, de M. Ferdinand Breysse intitulee
Un Cure 4a Chdtillon : Monsieur Vincent. Des tableaux mis en
pleine valeur par un admirable jeu de lumieres, firent revivre les
scenes connues d" sdjour de Monsieur Vincent a Chatillon.
Au dire des "riviligids qui purent assister A ce couronnement
de la fete, ce fut merveilleux. Les acteurs 6taient, on le voyail,
tout pris par la beaut6 du sujet, et la nombreuse assistance
leur faisait echo. Quelqu'un a pu dire: - Je n'ai rien vu de
plus beau, m6me a Paris ', ce qui n'dtait pas un mince l6oge.
Ainsi done, du d6but de la fete a son achevement la physionomie si attirante de Monsieur Vincent, cure de Chitillon-lesDombes a obs6dd en quelque sorte I'esprit et le coeur de tous
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faisait I ses paroissiens de quelques mois, en d6cembre 1617,
prouvaient a quel point il avait conquis leur cceur. La manitre
dont leurs descendants ont glorifi6 saint Vincent de Paul montre
quelle reconnaissance Chatillon garde pour le plus c6lbbre de

ses cures qui fut aussi leur plus grand bienfaiteur. Ils peuvent
compter que ce grand cceur qui se montra toujours si touchd
de la moindre marque d'attention, du plus leger service, leur
prouvera a son tour sa gratitude par les faveurs qu'il leur
obtiendra de Dieu.
Pierre DULAU.
LOURDES
(17-20 mars)
Devot a saint Vincent et a toutes ses oeuvres, Mgr Thdas,
ev&que de Tarbes et Lourdes, unit dans son culte marial et le
sanctuaire de la Grotte de Lourdes et la chapelle de la Medaille
miraculeuse, i Paris. Aussi Mgr Thdas a tenu a prevoir, pour
Lourdes, tin tridumn de priares et de gratitude pour les
souvenirs vincentiens.
*

Le jeudi 17 mars, le P. Philliatraud, a la salle Saint-Pierre,
presentait a un tres vaste public le visage de saint Vincent et
de sainte Louise. Cette conference fut appreci6e a sa juste valeur
et chacun, repartant, n'avait qu'un souhait, voir surgir parmi
les jeunes des vocations nombreuses afin que l'oeuvre commenc6e
par les pionniers de la Charit6 se poursuive a travers le temps.
La ville de Lourdes, avait organis- le vendredi 18 mars, au
cinema a Pax,, une soiree pr6sidee par S. Exc. Mgr Theas,
ev6que de Tarbes et Lourdes et par M. Antoine B6gubre,
senateur-maire.
Apris avoir salue les personnalites pr6sentes, le R.P. Povmiro, Visiteur provincial des Lazaristes, s'excusa de ne pouvoir
presenter, au public lourdais le ' film du Tricentenaire *, et dit
la grande joie des fils spirituels de saint Vincent de Paul et
de Louise de Marillac, Pr6tres de la Mission, Filles de la Charitd,
de pouvoir honorer par tant de fetes celui qui avait passe sa vie
au service des pauvres.
A defaut du film, une bande sonore, 6cout6e dans un religieux
silence, permit a I'assistance de revivre les episodes marquants
de la vie de saint Vincent de Paul.
Le dimanche 20 mars, i l'6glise paroissiale, predications a
toutes les messes par les RR.PP. Poymiro et Philliatraud.
Le soir a 17 h 30: messe pontificale et homelie par Son
Excellence Mgr Th6as, 6veque de Tarbes et Lourdes, qui nous
parla de la charit6 de saint Vincent et de sainte Louise.
les
Belles manifestations qui, souhaitons-le, aideront
SPauvres * A etre mieux servis et soulages.
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LE BIENHEUREUX JUSTIN DE JACOBIS
APOTRE DE L'ABYSSINIE

Le centenaire de la mort du bienheureux Giustino de Jacobis
1800-1860), ap6tre de 1'Abyssinie, nous m6nage l'occasion de faire
paraitre, devant nos yeux et notre souvenir, cette sympathique
figure, ses exemples et ses vertus.
Cet authentique missionnaire a eu d6ja de nombreuses biographies, tant en franqais qu'en italien. Les documents inedits,
ceux conserv6s notamment aux archives de la Propagande, ont
permis a notre confrere M. Luigi Betta, Visiteur de Rome, de
mettre jadis sur pied un travail, sa these d'histoire, avec les
details et pr6cisions que menage quasi a tout chercheur 1'etude
d'un sujet patiemmert scrut6.
Diverses pages de cette these d6dj publi6es dans les
Annali della Missione (1955, pp. 274-316) - ont trait6 de la
fondation de la Mission Lazariste en Abyssinie en 1838. Le
prdsent chapitre, traduit sur le texte des Annali, 1960, pp. 203-210,
dvoque l'action missionnaire dans les premieres ann6es de cette
Prefecture apostolique de Mgr Justin de Jacobis. L'ame de
l'ap6tre transparait nette et belle dans certe heureuse reconstitution d'histoire.
(Note des AAnnales .)
LA JEUNESSE, LA FAMILLE.
N6 le 9 octobre 1800 a San Fele (Potenza) au royaume de
Naples, Justin de Jacobis dtait fils de Giovanni Battista et de
Giuseppina Muccia. Ce jour-m6me, il recut au bapteme les
prdnoms de Giustino, Sebastiano, Pasquale. II 6tait le septieme
des quatorze enfants de cette famille qui en perdit neuf prema'tur6ment. Rappelons ici le nom de ses quatre freres : Nicola,
homme de lettres ; Antonio, avocat civil ; Giuseppe, prieur de la
Chartreuse d. San Martino a Naples ; Philippo, d'abord Lazariste
comme son frere, pass6 plus tard chez les Clercs Reguliers
mineurs, l'ordre fond6 par saint Francois Caracciolo (13 octobre
1563-4 juin 1608), canonis6 par Pie VII le 24 mai 1807.
L'ADMISSION CHEZ LES LAZARISTES.

En 1812, la famille de Jacobis vint s'dtablir a Naples. C'est
l que le petit Justin poursuivit ses 6tudes en compagnie de
son ami et futur confrere, Vincenzo Spaccapietra (1801-1878).
Justin eut comme directeur spirituel, le P. Carme Cacace di
Montesanto. A dix-huit ans, le 17 octobre 1818, & Naples,
Justin est admis au s6minaire interne que dirigeait alors
M. Frangois-Xavier Pelliciari (1773-1837). Apres ses deux ans
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de probation, le 18 octobre 1820, Justin cmettait ses vocux de
Lazariste. Peu apres, au temps de ses etudes, Justin resscntit
doutes et anxietes, se croyant plut6t appel6 a l'etat de frere
Coadjuteur. En octobre 1823, ii fut envoyd A Oria, ou bien que,
simple clerc encore, ii devait prendre part a quelques missions
prechdes au peuple de la campagne.
LES PLACE\MENTS DANS

LA

PROVINCE DE NAPLES.

Ces labeurs n'entravent pas la pr6paration A la reception
des Saints Ordres: notamment au sacerdoce qu'il reqoit le
12 juin 1824 dans la cathtdrale de Brindisi. Jusqu'A la fin de
1829, M. de Jacobis travaille h Oria avant de recevoir son
placement a la maison de Monopoli, ouverte peu auparavant.
Le 6 fevrier 1834, lui parvenait la patente de Superieur de
Lecce: dans cette importante maison il eut de nombreuses
occasions de manifester une direction 6clair6e, un zele et une
saintet6 qui, non moins que des faits parfois extraordinaires,
trouverent place au cours de missions paroissiales.
En mai 1836, M. de Jacobis 6tait nomme a Naples (maison
Saint-Nicolas de Tolentino) oh il arrivait comme aide au directeur
du Seminaire, M. Pelliciari, qui moins d'un an apres, en avril 1837,
vient a d6ceder. Annde de d6vouement, mois marqu6s aussi par
I'assistance hdroique qu'il assura aux chol6riques de Naples, en
compagnie notamment de son confrere et ami, M. Spaccapietra.
Peu apres il 6tait choisi comme Superieur de l'importante maison
napolitaine : Via dei Vergini.
L'ENVOI A LA MISSION D'ETHIOPIE.

Nomm6 Prefet apostolique de 1'Abyssinie, il partait le 24 mai
1839, de Civiia Vecchia en compagnie de M. Luigi Montuori.
Cinq mois plus tard, les deux confreres ddbarquaient, le
13 octobre, a Massaouah et sur la fin de ce mois parvenaient a
Adoua. Ils y retrouverent avec joie leur confrere M. Giuseppe
Sapeto qui, dix-huit mois auparavant, le 3 mars 1838, avait

commence la nouvelle mission d'Abyssinie. Les trois ap6tres se
partagerent leur champ d'apostolat : Sapeto au Choa, Montuori
a Gondar, et de Jacobis A Adoua.
Pour sa part, de Jacobis, dans sa solitude, passait ses
journ6es . prier et a dtudier la langue du pays. En peu de
temps, il pouvait donner des entretiens et conf6rences. Attentif
A tout faire conform6ment aux usages 6thiopiens, ce genre de
vie liu attirait la bienveillance de tous, et lui m6nageait d'excellentes relations avec le clergd, le peuple et les autorit6s du
pays.
LA DSPUTATION

EN EGYPTE.

Sur la fin de 1840, on songeait a 1'organisation de la d6putation qui devait se rendre en Egypte pour en ramener le
nouvel abouna d'Abyssinie, dont le poste restait vacant depuis
nombre d'annies. A la tete de la ddelgation, on placa Justin de
Jacobis qui agrda cette charge A une double condition : 1'ambas-
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au Saint Siege et 1'on sollicitait la permission de construire
des eglises catholiques ea Abyssinie.
Le 21 janvier 1841, la deputation partit pour 1'Egypte ou
elle parvenait sur la fin d'avril suivant. Les demarches des
envoyds obtinrent d'Egypte 1'envoi d'abba Andrea, jeune homme
de quelque 24 ans, qui prit le nom d'Abouna Salama.
LE VOYAGE DE ROME ET JERUSALUEM

(12 AOiT 1841-JANVIER 1842.)
Surmontant objections et difficultis formul6es par le
Patriarche, la deputation s'embarque pour Rome, oil elle parvenait dans la soir6e du 12 aoit. L'accueil entourd de distinctions
et de temoignages d'estime fut marque, le 17 avril 1847, par
une audience du Pape Grdgoire XVI. Ayant quitt6 Rome le
12 septembre, les envoyds arriverent a Naples d'oi, le 4 octobre,
ils s'embarquerent pour Alexandrie. A cette escale, prenant le
chemin de Palestine, s'adjoignirent M. Biancheri et le frere
coadjuteur Abattini.
Arriv6s a Jaffa le 1" novembre, ils firent halte et monterent
a Jerasalem (16 novembre), h6tes des Peres Franciscains au
Couvent du Saint-Sauveur,proche de Gethsemani. Le 15 d6cembre,
la troupe missionnaire quittait Jirusalem pour 1'Egypte par la
voie de terre. Le 21 janvier 1842, c'6tait Le Caire, oi A nouveau
les accueillirent les Peres Franciscains. Le 14 janvier, nouveau
depart, et le 3 avril, debarquement a Massaouah.
LES PREMIERS ACTES ET LA PERSECUTION DE L'ABOUNA.

L'Abouu'a Salama 6tait d6ij arrive en Ethiopie: et sans
tarder commencait persecutions et tracasseries a I'endroit des
catholiques : interdiction de tout ministere a MM. Sapeto et
Montuori; interdit jet6 sur 1'dglise abyssine de Saint-Gabriel
oi M. Sapeto avait c6lbrd la messe. Entre temps une lutte
violente s'6tait engagde entre Ubid et le Ras Ali : elle amena
la defaite d'Ubi6, qui, sur le pardon d'Ali, requt a nouveau le
Gouvernement du Tigrd.
LE ZELE ET LES ACTIVITES DE M. DE JACOBIS.

Au milieu de la bagarre g6n6ralis6e, M. de Jacobis s'approchait de Massaouah. II laissa ses compagnons sur les c6tes de
la Mer Rouge et se dirigeant vers 1'intdrieur des terres, ii
arrivait enfin a Adoua, le 12 mai 1842, triomphalement accueilli.
Le voyage de Rome portait ses fruits. A leur retour, des
Abyssins r:.contaient ce qu'ils avaient vu. Tous leurs dires contribuaient at prestige des catholiques et de leur missionnaire.
L'Abouna iui-meme envoyi ses f6licitations & M. de Jacobis :
tout en attendant le mý-oment *~.se defaire de lui. Les affaires
politiques s'arrange.aent avec le retablissement des pouvoirs
d'Ubie : aussi M. de Jacobis rciama-t-il le depart de ses
compagnons qui, restis sur la c6te, parvinrent enfin, eux aussi,
A Adoua, le 9 fdvrier 1843.
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CONVERSIONS :

MM.

SCHIMPER

eT GiHeBR-MICHAEL.

Des le debut de cette annee 1843. les conversions devinrent
plus fr6quentes. Parmi elles, on peut se r6jouir de la conversion
du naturaliste allemand, le protestant Guillaume Schimper. II
-pousa une Abyssine, donnant I'exemple d'une bonne famille
catholique. Devenu Gouverneur du District d'Enticcio, A la
satisfaction de M. de Jacobis, il fonde un village totalement
catholique, dont un pretre abyssin, Walda Kyros, assurait le
service spirituel. Une conversion importante fut celle de Ghebr,
Michael, qui devait &tre, en 1855, le premier martyr de la
mission d'Abyssinie.
LES

FONDATIONS

DE

POSTES :

LA PERSECUTION.

A ces anndes-lA remontent diverses fondations de postes
abyssins. Outre Adoua (oii residait M. Biancheri), outre Enticcio
(oiu se d6vouait le cure abyssin Walda Kyros), on eut, sur la fin
de 1844, la fondation de Gouala (seminaire pour la formation
de pr6tres indigbnes) et, en 1845, le poste d'Altiena, dans la
tribu des Irobs-Bocnaites. Ce fut alors que commenqa ouvertement 1'hostilite de 1'Abouna qui lanqa diverses excommunications sur les missionnaires et leurs nouveaux catholiques,
cherchant A soulever contre eux peuple et clerg6 ethiopiens.
LE VICARIAT DES GALLAS ET MGR MASSAIA.

En 1846, d6butait le nouveau Vicariat apostolique des Gallas
confiM a Mgr Guillaume Massaia, qui, en decembre de cette annee,
se trouvait, a Adoua, I'h6te de M. de Jacobis. A cause de la
guerre b nouveau ddclanchie entre Ubid et le Ras Ali, Mgr Massala fut contraint A un s6jour de plusieurs mois en Abyssinie.
1847 reste 1'annee des ordinations, des re-ordinations. Dans
les premiers mois, le Vicaire apostolique se vit contraint A
revalider les ordinations qui iui parurent invalides et tout
ensemble a promouvoir au sacerdoce ceux qui montraient de
bonnes dispositions.
PERSECUTIONS DE L'ABOUNA.

Ayant eu connaisance de la pr6sence d'un &v4que catholique
en Abyssinie, 1'Abouna Salama ne put, a son endroit, maitriser
ses sentiments de fureur et sa fi6\Te de pers6cuteur. Aussi,
devant cet orage, Mgr Massaia quitta Gouala le 23 novembre 1847
pour descendre B Massaouah. Devant les memes dangers pour
fuir la persecution de 1'Abouna, Justin de Jacobis lui aussi
abandonne Gouala et gagne Alitidna avec ses s6minaristes.
L'Abouna en vint B excommunier Ubie qui favorisait les catholiques et a lancer l'interdit sur I'Abyssinie entifre. Le peuple
fut impressionn6 par cette privation des sacrements et la fermeture des 4glises. Un mouvement de r-volte se dessina parmi
les fideles... Ubid prit peur et chassa de ses terres Justin de
Jacobis.
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Le 9 octobrc 1848, le missionnaire revenu
contraint de rc:ntigrer le port de Massouah.

a Gouala, ctait

LE SACRE DE MGR DE JACOBIS (7 janvier 1849).
Devant ccs incidents, Rome, de son cot6, pensait faire de
1'Abyssinie un Vicariat apostolique. Les Bulles du 6 juillet 1847
instituaient le Vicariat, dont Mgr de Jacobis devenait le chef,
choisi comme evCque titulaire de Nilopolis. Les pieces officielles
parvinrent le 2 novembre 1847 a Mgr de Jacobis qui n'en souffla
mot h personne. De son cote, Mgr Massaia recevait des instructions pour consacrer eveque Mgr de Jacobis : il mande I'61u qui
se recuse avec persdevrance. Les insistances de Mgr Massaia
furent impuissantes, et Mgr Massaia dut le quitter sans avoir
pu rien conclure. Les deux exiles se retrouverent a Massaouah.
Mgr Massaia reitCra ses demandes amicales. A la fin, devant
l'extreme difficulti de la situation abyssine, Mgr de Jacobis se
resigna a cette Consecration episcopale. En cette fin de 1848,
les Abyssins excites paraissaient r6solus & tout piller, massacrer
et incendier. Aussi, le soir du 7 janvier 1849, dans une extrime
pauvrete et dans un climat de rdvolte bouillonnante, Mgr de
Jacobis requt la consecration dpiscopale des mains de Mgr Massaia.
LENDEMAINS DE SACRE.

En juillet 1849. Mgr de Jacobis revient sur Alitidna et Gouala.
Peu apres eclate la douloureuse apostasie de Walda Kyros qui
en vient, le 3 fevrier 1850, a faire emprisonner le vieillard
Ghebre-Michael et d'autres catholiques qui furent pourtant liberts
dix semaines aprbs, sur I'intervention d'Ubie.
Le 1" janvier 1851, Mgr de Jacobis ordonnait pretre GhebriMichael qui avait deja donne d'indubitables preuves de son
attachement a la foi. Au mois ae mai suivant, il I'envoie a
Gouala pour travailler avec M. Biancheri, rentrd d'Europe apres
quelques mois d'absence.
FLA~ABEES DE PERSECUTIONS

ET APOSTOLAT.

Sur la fin d'octobre, survient une nouvelle offensive des
affides de 1'Abouna contre les catholiques d'Alitiena. Ces nouveaux prisonniers furent peu apris liber6s par Oubik, tandis
que s'avdrerent fausses les accusations formulees i leur endroit.
En decembre 1851, Mgr de Jacobis laissa quelques pr6tres b
Alitiena pour I'assistance des Irobs et alla s'etablir a Halai oh
I'achat d'une maison lui permit de s'etablir loin des persecutions haineuses de I'Abouna. C'est l1 que vint le visiter
M. Poussou, I'envoy6 du Superieur Gt6nral, d6barqud A Massaouah, le 9 decembre 1850. M. Poussou passa la Noel a Halai,
en compagnie de Mgr de Jacobis. Diiment inform6 et ddifiC, le
Visiteur mit par dcrit une magnifique relation sur la saintetd
et le zeie apostolique du Vicaire apostolique. Au debut de
janvier 1852, M. Poussou se rembarque h Massaouah : les Supdrieurs Majeurs 6taient ddsormais informCs et edifies.
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L'ap:,.tolat de Mgr de Jacobis tant a Halai qu'aux environs
fut fructueux et nombreuses les conversions, notamment dans
la region d'Hebo, qui vit la construction d'une 6glise et sur la
fin de 1853, 1'ordination de cinq nouveaux pretres. Mgr de Jacobis
se d6pensait sans compter dans les environs d'Halai et envoyait
au loin deux par deux des pretres indigenes qui, chaque deux
mois, revenaient aupres de leur maitre, recevoir conseils et instructions. De la sorte prenaient racines de modestes mais ferventes Communautes catholiques.
SACRE DE MGR BIANCHERI (2 octobre 1853).

Le 2 octobre 1853, a Halai, Mgr de Jacobis consacrait eveque
Mgr Laurent Biancheri, son coadjuteur et futur successeur (18041864). Peu apres Mgr de Jacobis entreprenait un voyage apostolique dans 1'Amhara, le Goggiam et le Choa, tandis que
Mgr Biancheri s'etablissait chez les Bogos.
Le 7 f6vrier 1854, Mgr de Jacobis quittait Halai, en compagnie de quatre de ses disciples indigenes. II se dirigeait vers
Gondar, repassant par Alitiena et Gouala pour saluer ses chers
chr6tiens. Le 4 mars, a la faveur de la nuit, le Vicaire apostolique
gagnait a Gondar, la maison de la mission dans le quartier
inviolable de 1'Etaglin6. La premiere pens6e de Justin de Jacobis
fut de rdgulariser I'ordination de Ghdbre-Michael, qui 6prouvait
des doutes sur la validit6 de son bapt6me. Apres avoir rebaptis6, I'ancien moine, le Vicaire apostolique r6itdra l'ordination
du diaconat (5 mars) et celle de la pretrise (12 mars).
LE VOYAGE AU CHOA.
Pour se rendre en cette province, chacun fut d'avis d'envoyer une lettre au Ras Kassa pour en obtenir l'autorisation.
Les envoyds de Mgr de Jacobis sont regus, mais Kassa ne leur
1
donna aucune assurance, it ne voulut meme pas recevoir l ur
modeste offrande. Des lors, I'avenir ne promettait rien de bon:
car pour sa part 1'Abouna, violent ennemi des Catholiques,
devait prater main forte au tout-puissant Kassa. Au mois de
mai, un envoy6 de Mgr Biancheri apprenait que les Catholiques
de l'Agamie, victimes de devastations et de pillages, avaient 6td
mis aux chaines. Oubi6 n'avait ni pu ni voulu se soustraire
aux exigences de 1'Abouna. Mais a peine ce dernier se dirigeait-il
vers Gondar que Oubid retire ses ordres cruels et les Catholiques
jouirent alors encore de la paix.
LES EXIGENCES

DE L'ABOUNA : TRACTATIONS

AVEC KASSA.

Parvenu aux environs de Gondar, 1'Abouna ne voulut entrer
en ville que si l'6veque catholique n'en 6tait expuls6. Devant
ces exigences, Kassa les calma en usant de paroles courtoises.
DNs lors le 31 mai, 1'Abouna pouvait rentrer triomphalement a
Gondar; toutefois, il ne voulut procdder & aucune ordination
tant que Mgr de Jacobis serait present. Le 4 juillet, 'Abouna et
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Kassa signerent un pacte : 1'Abouna reconnaissait les conquites
presentes et futures de I'aventurier qui, pour sa part, s'engageait
a mettre son epee au service du chef de l'Eglise dthiopienne.
De par ailleurs, on envisageait de refaire l'unitd religieuse
de 1'Abyssinie. Dans ce but 1'Abouna risolut de s'aligner sur la
secte des Karra. Une formule de foi fut r-dig6e : tous et un
chacun devaient s'y soumettre, sous peine de perdre ou la tite
ou les pieds. L'edit en serait promulguI le 15 juillet.
L'ORDRE D'EXPULSION DE MGR DE JACOBIS : RESISTANCES.

Huit jours auparavant, le 8 juillet, sur mandat de Kass,
1'ecossais John Bell intima a Mgr de Jacobis l'ordre de quitter
Gondar et I'Abyssinie par la route du Sennaar. L'6veque catho.
lique refusa d'obtemperer a une telle d6cision. Le 15 juillet
devint jour de l'apostasie generale. Seuls les Catholiques rdsis.
terent. Trois heures avant I'aube la maison de la mission A
Gondar fut occupde et tous ses habitants furent mis en 6tat
d'arrestation. Les jours suivants, ce furent interrogations et
tortures atroces. Sous la morsure de la douleur, deux apostasierent, mais plus tard, sous l'emprise du repentir, vinrent
implorer le pardon du Vicaire apostolique.
Le 18 aoitt 1854, une nouvelle convocation gendrale du clerg6
et des fideles enjoignait A tous le serment et d'embrasser et
d'enseigner la foi de 1'Abouna. Maintenu en prison, Mgr de
Jacobis reconfortait les confesseurs de la foi, leur multipliant
des lettres d'une rare elevation, echo des nobles sentiments que
reflete son Journal intime.
EXPULSION DE MGR DE JACOBIS.
Le 26 novembre, Mgr de Jacobis fut extrait de la prison oil
il se trouvait enfermd. Malgrd ses protestations, il fut le jour
d'apres, a nouveau arrWt6, exild et conduit vers la frontiere
sous l'escorte du Ras. La troisieme nuit du voyage, il fut libdrd
par un jeune chrdtien. Mais ne voulant pas aggraver les conditions des confesseurs de Gondar, quelques heures apres sa
delivrance, de son propre mouvement, Mgr de Jacobis se remit
entre les mains de ses gardiens.
DfLIVRANCE DE MGR DE JACOBIS (4 decembre 1854):
SE REFUGIE A HALAI.

Le 4 d6cembre, Mgr de Jacobis parvenait A Matemma oil
d'une facon mesp6ree il requt sa mise en libertd. Toutefois an
lieu de se rendre a Kartoum, il retourna sur ses pas. Arrive A
peu d'heures de Gondar, et refugi6 dans une maison d'amis
catholiques, Mgr de Jacobis kcrivit aux confesseurs de la foi
dont il se trouvait tres proche, causant a leurs coeurs une sensible
consolation. Entre temps, pour eviter son r6emprisonnement,
il se refugia dans les montagnes du Semien. II y apprit la d6faite
de la puissante arm6e d'Oubid, survenue le 15 fevrier 1855.
Justin, voyant qu'il n'avait plus rien a faire, se d6cide h gagner
Halai of, a bout de forces, il arriva sur la fin de f6vrier, les
v6tements ddchirds et en lamentable 6tat.
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SORT ET MORT DE GHABRE-MICHAEL.
Les confesseurs de la foi supporterent les supplices sans se
plaindre. Le 6 juin 1855, ils dtaient rendus a la libertY, a
i'exception de Ghdbr6-Michael, et purent rejoindre Massaouah le
13 aofit suivant. Ils y retrouverent leur devque, parvenu 1&
depuis le 4 mai precedent, grice a l'intervention du Consul de
France, M. Delay, qui avait transmis ses reclamations a Kassa.
Pour sa part Ghebre-Michael avait dfi suivre Teodoros et
l'Abouna en une expedition contre le roi du Choa. Ce furent
deux mois de voyage par des chemins impossibles. Un jour, lors
de la venue au camp de l'anglais sir Plowden, Ghebrd fut soumis
a un nouvel interrogatoire sur sa foi. Dans un invincible courage,
en pr6sence de la foule, Ghdbre affirme sa creance. Condamnm6
mort, il n'echappe A la sentence que sur les reclamations de
sir Plowden et celles de la nombreuse assistance: ce fut alors
la prison a vie. La marche reprend, mais le vieillard 6puisd ne
peut supporter une telle dpreuve. Le 29 aofit 1855 voit la fin
de sa vie terrestre. Devant de telles souffrances, ses gardiens
eux ~nCmes le pleurent, tandis que 1'Eglise 1'a bdatifid le
3 octobre 1926.
LES DERNIERES ANNEES DE MGR DE JACOBIS.

A Massaouah, Justin de Jacobis prend soin des plaies des
confesseurs de Gondar. En 1858, il s'adonne a des oeuvres de
secours et de charit6 i l'endroit de ceux qu'atteint le choldra.
Puis quand Ndgoussid, neveu d'Oubid, rdussit a prendre
quelque autorite dans le Tigr6, Mgr de Jacobis retourne A Halai
oii il demeure jusqu't ce que la fortune des armes se tourne a
nouveau en faveur de 1'empereur Teodoros.
LES

VVENEMENTS DE 1859 : AUBASSADE,

EMPRISONNEMENT.

Sur la fin de 1859, au camp de Ndgoussid, arrive une Ambassade frangaise que conduit Stanislas Russel, capitaine de vaisseau, et que M. Sapeto accompagne en qualitd d'interprete. Ne
trouvant pas Mgr de Jacobis a Massaouah, la suite de I'ambassadeur se dirige vers Halai oil elle arrive le 6 janvier 1860. Cette
prdsence des representants de la France mit en un sdrieux
embarras Mgr de Jacobis qui fit tous ses efforts pour se sauver
des mains de la soldatesque de Thdodoros. Vingt-deux jours
durant, il subit un emprisonnement. Rachet6 au prix d'une
rangon et apres d'indicibles souffrances, il peut, le 6 mars,
rejoindre Massaouah, tout heureux de trouver sains et saufs ses
chers enfants d'Halai.
LA MORT DE MGR DE JACOBIS.

L'insalubritd du pays, la chaleur torride de la c6te 6prouverent un chacun et mirent a mal jeunes et vieux. Devant cette
situation, apres avoir requ I'assurance que tout irait mieux,
Mgr de Jacobis d6cida de rejoindre I nouveau la mission de
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Halai, pays bien plus salubre. Malgr6 son 6tat fortement fievreux,
le 29 juillet, Mgr de Jacobis celdbra sa derniere messe, avec une
grande fatigue. Puis ce fut le d6part en compagnie d'une suite
modeste et I'escorte de quelques soldats musulmans.
Le 31 juillet 1860 couronnait cette vie apostolique : Mgr de
Jacobis mourait dans l'dtouffante vallde d'Aligadd, entourd de
ses chers enfants.
Son corps fut inhum6 a Hebo le 3 aoit ou sa tombe depuis
lors reste entour6e de la vigilante veneration des fideles de cette
bourgade.
Le 25 juin 1939, le Pape Pie XI 6levait Justin de Jacobis aux
honneurs liturgiques en le proclamant bienheureux.
Luigi BETTA.
FORT-DAUPHIN
Le diocese de Cuttack (aux Indes), le 25 juillet 1960, a requ
saint Vincent de Paul comme patron : en voir le texte dans
Vincentiana n° 28 [673'. Une faveur du mmne ordre avait etd
concedde le 7 avril precddent pour Fort-Dauphin. En voici le
texte et la traduction franqaise :
JEAN XXIII. Pour perpetuelle memoire
Saint Vincent de Paul, enflamm6 du desir de propager le
royaume de Dieu, envoya les premiers ap6tres de I'Evangile a la
region comprise maintenant dans le territoire du diocese de
Fort-Dauphin. En ces pays, il s'efforga pour eux et de dissiper les
tenebres de la superstition ancestrale et de faire heureusement
briller la lumiere de la Vdrit6 chr6tienne. DIs lors, pouss6 par
une heureuse pens6e et c6dant aux vceux de son clerg6 et tout
ensemble du peuple fidele confi6 a ses soins, notre vendrable
frere, Alphonse Fresnel, 6veque de Fort-Dauphin, nous a demandd
que Vincent, ce saint qui a si bien glorifid le nom chrdtien, soit
nomme patron celeste dudit diocese de Fort-Dauphin.
Devant de telles requktes bienveillamment agr66es et sur
l'avis de la Sacree Congregation des Rites, Nous, dilment
informn et apres mure ddliberation, dans la plenitude de notre
puissance apostolique, par la force de ces lettres, et pour jamais,
Nous constituons et d6clarons saint Vincent de Paul, confesseur,
Patron principal aupris de Dieu de tout le diocese de Fort-Dauphin situ6 dans 'ile de Madagascar. A ce titre, Vincent aura tous
les honneurs et privileges liturgiques, dimuent rdserv6s aux
Patrons principaux des dioceses. Nonobstant toute clause contraire. Nous publions et d6crtons les pr6sentes lettres, fermes,
valides et efficaces A jamais et pour toujours: elles ont et
obtiennent leurs effets pleins et entiers. Pour tous ceux que cela
concerre ou pourra concerer, maintenant et par la suite, ils
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declarer. Et d6sormais, il faut tenir pour sans force ni valeur
juridique tout ce que n'importe quelle autre autorit6, sciemment
on par ignorance, dirait ou s'efforcerait d'attenter A I'encontre
de cette dcision.
Donni a Rome, proche Saint-Pierre, sous I'anneau du P&cheur,
le 7 du mois d'avril, de 1'annee 1960, de notre Pontificat la
seconde.
Dominique, cardinal TARDINI.
Secrdtaire d'Etat.
(Traduction des Annales.)

*
SANCTUS VINCENTIUS A PAULO
COXFESSOR,

PRAECIPUUS

PATRONUS

CAELESTI

DIOCESIS

ARCIS

DELPHINI

RENUNTIATUR

(7 aprilis 1960)
IOANNES PP. XXIII. Ad perpetuam rei memoriam
Studio inflammatus Regni Dei propagandi, Sanctus Vincentius
a Paulo primos Evangelii praecones in regionem, quae nunc
finibus dioecesis Arcis Delphini continetur, misit, atque adeo
effecit, ut ethnicae superstitionis caligo discuteretur, et lux christianae veritatis feliciter ibidem affulgeret. Probatissimo igitur
ductus consilio, venerabilis frater Alphonsus Fresnel, episcopus
Arcis Delphini, vota quoque sacri cleri populique fidelis suis curis
commissi proferens, nos rogavit, ut sanctum Caelitem ilium,
de christiano nomine optime meritum, suae juridictionis caelestem
renuntiaremus Patronum. Quibus precibus libenter admissis, Nos,
e sacrae Rituum Congregationis consulto, certa scientia ac matura
deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine,
harum Litterarum vi perpetuumque in modum Sanctum Vincentium a Paulo, Confessorem, totius dioececis Arcis Delphini, in
Madagascaria insula, praecipuum apud Deum Patronum constituimus ac declaramus, omnibus adjectis honoribus ac privilegiis
liturgicis quae principalibus dioecesium Patronis rite competunt.
Contrariis quibusvis non obstantibus. Haec edicimus, statuimus,
decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces
iugiter exstare ac permanere ; suosque plenos atque integros
effectus sortiri et obtinere ; illisque, ad quos spectant seu spectare
poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari : sicque rite
iudicandum esse ac definiendum ; irritumque ex nunc et inane
fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet,
scienter sive ignoranter attentari contigerit.
Datum Roma, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris,
die VII mensis aprilis, anno MCMLX, Pontificatus Nostri secundo.
D. card. TARDINI.
a publicis Ecclesiae negotiis.
(Acta Apostolicae Sedis 1960, p. 756.)

-

310 -

Le 2 janvier 1960 a dt6 prorogue - pour dix ans - l
facult6 du Supdrieur gendral de conceder aux pr6tres seculiers o
religieux, le pouvoir de benir et imposer la Medaille miraculeuse.
(Concession de la Sacree PNnitencerie apostolique : 9760'59).

POUR

DIX

ANS,

PROROGATION

DE

FACULT9

DANS LA DISTRIBUTION COLLECTIVE
DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE (30 mai 1960)

SACRA CONGREGATIO RITUUM
Prot N.Num C.107 960
Romae, die 30 maii 1960.
Congregationis Missionis.
Petitioni Rev.mi Superioris generalis Congregationis Missionis
circa prorogationem Rescripti diei 16 decembris 1942, vi cujus
permittebatur ut, in impositione collectiva Sacri Numismatis
B.M.V. Immaculatae, sacerdotes ad hoc delegati praescriptam
formulam in plurali numero recitari valerent...
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi a Sano
tissimo Domino nostro Joanne Papa XXIII tributis, respondit:
Pro gratia prorogationiis ad aliud decennium :
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Henricus DANTE, S.R.C. a Secretis.
Joachim SORMANTI, substitutus.
POLR SEPT ANS, PROROGATION D'INDULGENCE
DANS

LE PORT DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE

SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Officium de Indulgentiis
Prot N. 6298/59
Beatissime Pater. Procurator generalis Congregationis Missionisa, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humillime petit
prorogationem gratiae concessae per Rescriptum, datum die
julii 1945 (N" 4204/45) vi cujus christi fidelibus, sacrum numisma
B. Mariae Virginis Immaculatae, v. Medaglia miracolosa rite
benedictum, gestantibus, partialis centum dierum semel in die
lucranda ad septennium concedebatur Indulgentia. Et Deus, etc.
Die 26 augusti 1959. Sacra Paenitentiaria apostolica benigne
annuit pro petita prorogatione ad aliud septennium, servato
tenore concessionis in supplici libello memoratae.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Pro regens : J. Rossi a secretis.
S. de ANGELIS, substitutus.
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NOMINATIONS DANS LES COMMISSIONS
DU FUTUR CONCILE DU VATICAN
*
Parmi les centaines de Consulteurs ou Membres des Commissions constitutes en vue du prochain Concile, le Saint-Pere a
nommr divers membres de la Congregation de la Mission :
- T.H.P. William Slattery, Consulteur de la Commission de
discipline du Clerge et du peuple chretien (8 aoat 1960).
- Annibale Bugnini, Secretaire de la Commission de Liturgie
(11 juilet 1960).
- Amedeo Rossi, Consulteur de la Commission thoologique
(19 juillet 1960).
- Giuseppe Pizzoni, Membre de la Commission de Liturgie
(21 aofit 1960).
- Giuseppe Menichelli, Membre de la Commission apostolat
des laics (23 janvier 1961).
- Etienne Diebold, Consulteur du Secretariat pour l'Union
des chr6tiens (atcum6nisme) (15 fevrier 1961).

LETTRE INEDITE DE SAINT VINCENT
(7 d6cembre 1652)

MOSTHIRAI..

Le 25 septembre 1960, la paroisse de Montmirail, au diocese
de Chdlons-sur-Marne, fitait saint Vincent de Paul qui, plusieurs
fois, vint en ce lieu, prichant, missionnant et se depensant sur
les terres des Gondi. En 1618, il y dtablit une Confrerie (Coste,
t. XIIl, p. 461-468) ; en 1644, il y envoie des Pretres de la
Missions pour la desserte du prieure ou H6tel-Dieu; en 1650,
il y mande les Filles de la Chariti qui s'y trouvent toujours.
Depuis plus de dix ans, les Assomptionnistes ont pris en
charge Montmirail et plusieurs paroisses environnantes...
Saint Vincent de Paul se devait done d'y etre dignement
prid et fetd, au cours d'une grand'messe que celebra le R.P. Wilfrid Dufault, Superieur general des Assomptionnistes, en presence
de Mgr Pierard, dveque de Chdlons, et ou I'on entendit une allocution du R.. Lucien Guissard, redacteur i la Croix.
Le soir, un jeu scenique, la Charit6 (maintes fois reprdsentd
ailleurs) evoqua I'aeuvre de saint Vincent. Aussitot aprbs, une
historienne avertie, Mme Mahieu, en une conference documentde,
retraca I'ceuvre et le travail de Vincent et de ses enfants d
Montmirail.
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Au cours de recherches, poursuivies depuis nombre d'annees,
Mme Mahieu a trouve aux Archives de la Marne, dans le coutumier de Montmirail, la copie d'une lettre inedite de saint
Vincent. Ce n'est qu'un bref document, parmi la quantitd
d'autres que t'auteur a exhumes ou remues et qu'elle va mettre
en valeur dans un copieux ouvrage en preparation.
Le texte de Monsieur Vincent, d'ordre temporel, est dcrit a
M. Bayart, confrere de Montmirail et M. De Leuze est le bailli
de l'endroit.
La lettre du Fondateur dinote encore une fois ce sens
averti et realiste bien connu.
Relevons et soulignons ici cette perle vincentienne qui
dchappe sans effort de la plume de Monsieur Vincent, en une
simple affaire de propridtd, de terrain, de rdceptions : a II vaut
mieux exceder en charit6 que d'en manquer *. C'est proprement
magnifique, tout a fait vincentien, et cela demeure un ideal
de vie...
F. COMBALUZIER.
LETTRE DE SAINT VINCENT DE PAUL A M. BAYART
(7 dicembre 1652)
J'approuve que vous fassiez enfermer le jardin de
muraiiles et y fassiez entrer le petit lopin de terre qui appartient
a I'Hotel-Dieu et qu'en 6change vous en achetiez autant pres
du meme H6tel-Dieu qui servira de jardin aux Soeurs pourvu
ndanmoins que cela soit trouv6 bon par les principaux de la
ville, car cet h6pital est au public et nous n'en sommes que les
Administrateurs qui ne pouvons disposer du fonds.
q La fondation de Montmirail nous oblige aux Missions,
a maintenir l'H6pital, y recevoir les passants et meme les
malades et enfin a faire le bien que nous pouvons sur les terres
des fondateurs par la visite des malades, par instruire et
consoler aux rencontres qui en ont besoin et par les autres
bonnes oeuvres que les pr6tres peuvent et doivent pratiquer.
Vous avez bien fait de recevoir a I'H6pital les trois soldats
blesses. Le refus eut scandalis6 le peuple et eut fich6 M. de
Leuze. I1 vaut mieux exc6der en charit6 que d'en manquer. Ces
occasions n'arrivent pas souvent et il n'y a aucune consequence
a craindre .
Vincent de Paul.
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EN MARGE DU CHAPELET DES FILLES DE LA CHARITE

Pour animer et soutenir 1'attention dans la suite du chapelet,
les Filles de la Charite notamment ont coutume, dans leur
recitation privee, de marquer chaque Je vous salue Marie par
une invocation ou oraison jaculatoire : Je vous salue Marie...
Fille de Dieu le Pire..., Mere de Dieu le Fils..., Epouse du Saint
Esprit.
Devant de telles fagons de faire, pour en trouver des attestations anciennes, on sait que le chercheur doit parfois se livrer
a des investigations vastes et complexes dans une litterature
spirituelle specialement touffue et fuyante.
Dans cet ordre d'iddes, inserons ici, pour I'eventuelle information des esprits curieux, une donnde rencontree au cours de
recherches poursuivies, dans un tout autre but, dans le recueil
du Pere trinitaire Claude Rulle: Privi'lges et indulgences donnez
er octroyez par nos SS.PP. les Papes aux Confreres et Sacurs de
la Sainte Trinitd.Approuv6 dans sa premiere edition, le 22 octobre 1647, le texte
de 1665 (Bibliotheque Nationale, H 17571) insere, p. 279, Les douze
salutations et ben&dictions & la Sainte Vierge :
Je vous salue Marie... Fille de Dieu le Pere... Mere de Dieu le
Fils... Epouse du Saint Esprit... Temple de la Divinitd.. Beau lys
de la tres resplendissante Trinitd... Rose agreable de toute la
Cour cdleste... Vierge des Vierges, puissante Vierge, pleine de
douceur et d'humilitd..., etc., etc.
Tr'E pnr~bblclment cette facon de faire doit se rencontrer
ailleurs dans des livrets de pi6td contemporains ou ant6rieurs.
En tout cas, il est ici atteste qu'au xviIe siecle d6ej, aux origines
de la Compagnie des Filles de la Charite, dans certains milieux
spirituels, cette facon de louer et prier la Vierge Marie etait
utilis6e par des Ames ferventes.
On connait la d6votion bien plus complexe aux Douze joies
de la Vierge, proposee par les religieuses Annonciades de sainte
Jeanne de France (23 avril 14644 fevrier 1505, canonis6e le
20 mai 1950).
On remarquera que, dans sa sagesse et sa moderation, 1'usage
des Filles de la Charit6 s'est arretk aux premieres invocations,
tout A la fois profondes et parlantes dans une solide piett a
l'endroit de la Vierge : Fille de Dieu le Pare, Mere de Dieu le Fits,
Epouse du Saint Esprit.
F. COMBALUZIER.
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BIBLIOGRAPHIE

L'annee du Tricentenaire a verse sur le marche nombre de
publications vincentiennes : litterature et volumes de fort diverse
valeur, comme le public auquel ils etaient destines. Dans les
Annales, t. 124 (voir la Table p. 436) ont peut trouver mention et
apercus sur quelques-unes de ces nouveautes.
A titre de complement, et simplement par leur titre, voici
quelques autres volumes, en langue francaise seulement et sans
pretendre etre complets.
Les fervents du saint savent qu'il faut en revenir aux publications de base que l'on se doit de lire et d'avoir sous la main,
avant de griffonner quelques pages sur Vincent de Paul. Un
chacun est d'accord, il faut en revenir aux (Euvres de saint
Vincent, dans les quatorze volumes de Pierre Coste, ils sont
toujours disponibles et l'on peut aisement se les procurer.
- Quelques beaux textes sur saint Vincent de Paul, 140, rue
du Bac.
- LA\GLE DE CARY (Marie Marteau de). Sainte Louise de Marillac,
Lyon, Else, 80 pages.
- HESBERT (Dom Rcnd). Monsieur Vincent maitre de vie
spirituelle, editions Alsatia.
- RIOUET (M.). Saint Vincent de Paul ou le rdalisme de la
charite, Gabalda.
- Pages choisies de saint Vincent, par Hle6ne et Roland ALLIX,
Nouvelles Editions Latines.
- Gilbert (R.). L'ardente vie de saint Vincent de Paul, Lyon,
Vitte.
- MARIN (C.) et PETrnLor (L.). Monsieur Vincent, Bonne Presse.
- Michel de SAINT-PIERRE. Monsieur Vincent, Casterman.
- Louise de Marillac: Meditations, Avis, Maximes, Pensdes,
Testament, Lettres, choix par Jean-Pierre FOUCHER. Namur,
Editions du Soleil Levant.
- BOYLE (J.), C.S.C. Monsieur Vincent, le feu sur la terre, Montr6al, Editions de I'Atelier.
- ESTIENNE (Y.). Sur la route avec Monsieur Vincent, Fribourg,
Editions Saint-Paul.
- AUCAIR (M.). La parole est a Monsieur Vincent. Le Centurion,
Paris, Bonne Presse.
- CRsTIANI (Mgr L.). Saint Vincent de Paul 1581-1660, Apostolat
de la Presse.
- THONE (Chanoine P.). La vie et I'ceuvre de saint Vincent de
Paul, le Pere des misereux, Genval (Belgique).
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Saint Vincent de Paul : Introduction et choix de textes, par
Paul RENAUDIN, Bloud et Gay.
- Exposition Saint-Vincent de Paul, Paris, 1960: Catalogue,
192 pages.
- RouANET (J.-B.). Saint Vincent de Padl, pretre, instrument de
Jesus-Christ, 61 pages.

S. Vincenzo de Paoli. Opera omnia. Corrispondenza. VIII (16461648). Edizioni Vincenziane, Roma, 1960, 470 p. (12 sur 18 cm).
De l'6dition fondamentale des oeuvres de saint Vincent publiee
en 14 volumes par Pierre Coste (1920-1925), les Lazaristes de Rome
ont depuis longtemps en chantier une int6grale et fidele traduction
italienne.
Les quatre volumes de Conferences aux Sceurs et aux Missionnaires ont paru, en tout premier lieu, vu leur sp6ciale importance et leur utilisation quotidienne.
La traduction et edition de la Correspondance est en cours
d'impression car le manuscrit depuis nombre d'annees est, dans
son premier jet, a la disposition des editeurs... mais une telle
besogne exige un examen attentif et un soin qui n'etonnent pas
ceux qui se rendent compte de ce labeur, sans oublier celui d'y
adjoindre les pieces depuis lors publides. Le tome VIII, paru
en 1960, comprend les lettres du 13 septembre 1646 i la fin de
l'annde 1648 : en fait, les pieces ici numerotees 862-1114. Comme
]'ont d6jh note les Annales, t. 124, p. 416-417, I'ceuvre est remarquable et heureuse.
Luigi CHIEROTTI. Vincenzo de Paoli. E.L.E.V. Roma, 1960, 184 pages.
Disposde en 32 lectures de 4 ou 5 pages chacune, cette suite
d'6vocations pr6sente la vie et 1'ceuvre de saint Vincent de Paul
A ceux qui veulent connaitre de lui autre chose qu'un nom vWnrt
et partout sympathique.
Eldgamment pr6sentd et aerd le volume alerte ne peut que
faire du bien a ses lecteurs. II les enrolera, au moins par le
cceur, dans cet incessant labeur de la charit6 oh les convie la
formule de Pie XI, donnee en exergue a aller a la conquete du
monde avec l'amour du pauvre ».
Felisa Carmen ECHEVARRIA DE LOBATO MULLE. El Padre Salvaire,
C.M., y la Basilica de Lujan. Editorial La Perla del Plata.
Villa de Lujan (Argentine), 1959, in-4*, 202 pages et 12 pages
d'illustrations documentaires (20 sur 29 cm).
Sur la figure et les activites de notre confrere Andre-Louis
Georges Marie Salvaire, le prescnt volume groupe et fournit
d'amples donndes biographiques tout en traduisant la vive gratitude devant I'ceuvre missionnaire totalement ddvouee h son

-

318-

pays d'adoption par cet artisan du Lujan actuel, sanctuaire
national de 1'Argentine : c resume heroique d'efforts et de sacrifices, de douleurs et d'epreuves o. Ne a Castres, le 6 janvier 1847,
Georges Salvaire fut admis a Paris, dans la Congregation de la
Mission, le 23 juillet 1866. Par suite des 6vdnements, il est
ordonnd prttre, A Evreux, le 4 juin 1871, par Mgr Grolleau, dvdque
du diocese. Sans retard, en fin septembre 1871, il part pour 'Argentine ou il debarque le 24 octobre. II se donne entierement h
son oeuvre de Missionnaire, parmi diverses manifestations et
emplois que sa biographie releve avec soin.
DMs le 20 mai 1872, M. Salvaire est place comme Vicaire &
Lujan ot, le 2 fevrier precedent, M. Freret vient d'6tre installi
comme premier cure lazariste de ce sanctuaire de la Pampa.
Devant cet emploi M. Salvaire est ravi et se d6pense b l'evangr6
lisation des Indiens. Du sanctuaire marial, il scrute entre temps
l'origine, et en 1885 il ddite l'histoire de Notre-Dame de Lujan:
deux gros volumes oui, en appendices, il insere 37 pr6cieux documents ou textes fondamentaux que sa biographie analyse attentivement, p. 123 sq.
Le 8 mai 1887, Mgr Aneiros, archev&que de Buenos Aires, an
cours d'une magnifique journ6e, pose sur la t6te de Notre-Dame
de Lujan, la pricieuse couronne d'or, benite par le Pape Leon XIII.
Jour de joie et d'6motions. Enfin, le 25 mai 1889, M. Salvaire est
nomme curd et chapelain de Lujan.
Dans cet emploi, dans ce service de l'am'lioration matirielle
et spirituelle du sanctuaire, il se depense jusqu'i sa mort, le
4 fevrier 1899.
Le 30 juin 1935, une statue de ce bienfaiteur et ami de NotreDame de Lujan vient attester et raviver le souvenir de ce magnifique Missionnaire qu'ivoque heureusement ie vivant et solide
ouvrage, dignement prefac6 et encourag6 par M. Bernard Landaburu, I'actuel Recteur de Notre-Dame de Lujan.
Braulio GIIMAIxREs. Apontamentos para a Historia da Provincia
portuguesa da Congregafao da Missdo. Primeira parte : Desde
a origem atd ao Marques de Pombal (1713-1759). Segunda
parte: Desde o Marquds de Pombal ate a supressio das
Ordens religiosas (1759-1834). Lisboa, Casa Central dos Padres
da missao, 1959-1960, deux volumes de 326 et 417 pages
(17 sur 22 cm 1/2).
Parmi les heureuses manifestations du Tricentenaire de 1960,
la Province portugaise, par la plume et 1'activit6 de M. Braulio
Guimaries, se propose de donner, sur le d6roulement de son
passe, quelque six volumes multigraphi6s, dactylographids A
quelques exemplaires. Ici et la recueillis et mis en valeur, des
textes et documents 6clairent les grandes lignes historiques de
la famille vincentienne au Portugal, depuis le regne de Joao V
(1706-1750). Ce r6sum6, ce survol a travers les vicissitudes de
l'ceuvre vincentienne en terre portugaise, presente un cadre chro-

-319nologique, pennettant dinserer aisement les sources et de grouper
les faits en six tranches d'histoire :
a) Des origines jusqu'au marquis de Pombal (1713-1759):
b) du marquis de Pombal A la suppression des Ordres religicux
1759-1834); c) de la dispersion Itgale de la Province vincentienne a son retablissement (1834-1857); d) de la restauration
de la Province portugaise a la Republique (1857-1910); e) de la
R6publique au retablissement de 1'auronomie de la Province (19101927); f) depuis 1927, la vie et les oeuvres de la Province lazariste.
A ces tomes, munis de precieux index, s'ajouteront pour
suivre pleinement I'euvre de saint Vincent en Portugal un
semblable travail documentaire sur les Filles de la Charitd :
a) Depuis la fondation des Sceurs portugaises a l'arrivde des
Sceurs de France (1819-1857); b) depuis I'arrivde des Soeurs
frangaises jusqua leur expulsion (1857-1862); c) depuis cette
expulsion jusqu'a I'avenement de la Republique (1862-1910);
d) depuis 1910, et la Republique jusqu'a nos jours...
A ce second travail le plan prevoit dgalement des pages
documentaires sur les ceuvres vincentiennes au Portugal : Dames
de Charit6 ; Louise de Marillac ; Enfants de Marie Immacule ;
Meres chretiennes ; Association de la Medaille miraculeuse;
(Euvres de pietd et de zele 'Union de prieres, Sainte Trinit6,
Reparation sacerdotale); Conf6rences de Saint-Vincent de Paul
masculines et feminines, etc..
Dans ce cadre, la recherche et le travail en 6quipe peuvent
verser et mettre a la disposition de tous des textes et pr6cisions
valables, rencontr6es ici ou Ia. Ces donnres permettront d'6crire
avec plus d'objectivit6 l'histoire de l'ceuvre vincentienne en ce
sol portugais.
Le travail, fruit de patientes recherches, s'avere remarquable.
II fait honneur a ses artisans.
Enrique ALBIot, c.m. Espiritu de Alegria (Soliloquios), Segunda
edicion corregida y aumentada. 1960, Madrid, Pylsa, 306 pages.
Pour parfaire la douzaine des ouvrages apostoliques, enum6res
p. 307-308, M. Albiol ajoute une seconde presentation de son
travail sur le theme de 1'all6gresse. Dans ces soliloques, meditations et elevations, des formules heureuses et alertes utilisent
les artifices du style et la magie du verbe. L'auteur, avec flaniime,
d6taille les sources et les ministres de la joie, ses manifestations
dans I'adversit~ et sa dizaine de fruits.
Au total ces pages offrent au lecteur le tonique de sages
r6flexions.
Enrique ALBIOL. Un diamante en la Cuenca hullera. La sie'rva dt
Dios Praxedes Fernandez, 1960, Justicia y Caridad, Siaju rjo,
30, Madrid. 326 pages et dix pages d'illustrations doiu.
mentaires.
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la Province portugaise, par la plume et Tlctivit6 de M. Brauio
Guimaries, se propose de donner, sur le ddroulement de son
passe, quelque six volumes multigraphiss, dactylographies'
quelques exemplaires. Ici et Ia recueillis et mis en valeur, des
textes et documents dclairent les grandes lignes historiques de
la famille vincentienne au Portugal, depuis le regne de Joao V
(1706-1750). Ce rdsume, ce survol a travers les vicissitudes de
I'ceuvre vincentienne en terre portugaise, presente un cadre chro-
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Au total ces pages offrent au lecteur e toi qu de sages
r6flexions.
Enrique ALBIOL. Un diamante en la Cuenca hllera. La sierva de
Caridad, Sanjurjo,
Dios Praxedes Fernandez, 1960, Justicia yd'ilustrations
docu-

30, Madrid. 326 pages et dix pages
mentaires.
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pays d'adoption par cet artisan du Lujan actuel, sanctuaire
national de 1'Argentine : a resumd heroique d'efforts et de sacrifices, de douleurs et d'epreuves . Ne & Castres, le 6 janvier 1847,
Georges Salvaire fut admis a Paris, dans la Congregation de la
Mission, le 23 juillet 1866. Par suite des evenements, il est
ordonn6 pretre, A Evreux, le 4 juin 1871, par Mgr Grolleau, 6veque
du diocese. Sans retard, en fin septembre 1871, ii part pour 1'Argentine ou ii debarque le 24 octobre. II se donne entierement h
son euvre de Missionnaire, parmi diverses manifestations et
emplois que sa biographie relive avec soin.
DMs le 20 mai 1872, M. Salvaire est plac6 comme Vicaire a
Lujan oi, le 2 fevrier prec6dent, M. Freret vient d'6tre installU
comme premier cure lazariste de ce sanctuaire de la Pampa.
Devant cet emploi M. Salvaire est ravi et se depense a 1'evang6
lisation des Indiens. Du sanctuaire marial, il scrute entre temps
l'origine, et en 1885 il 6dite l'histoire de Notre-Dame de Lujan:
deux gros volumes oh, en appendices, ii insere 37 precieux documents ou textes fondamentaux que sa biographie analyse attentivement, p. 123 sq.
Le 8 mai 1887, Mgr Aneiros, archeveque de Buenos Aires, au
cours d'une magnifique journde, pose sur la tete de Notre-Dame
de Lujan, la pr6cieuse couronne d'or, b6nite par le Pape Leon XIII.
Jour de joie et d'emotions. Enfin, le 25 mai 1889, M. Salvaire est
romm6 cure et chapelain de Lujan.
Dans cet emploi, dans ce service de 1'am6lioration mat6rielle
et spirituelle du sanctuaire, il se d6pense jusqu' sa mort, le
4 f6vrier 1899.
Le 30 juin 1935, une statue de ce bienfaiteur et ami de NotreDame de Lujan vient attester et raviver le souvenir de ce magnifique Missionnaire qu'6voque heureusement le vivant et solide
ouvrage, dignement preface et encourag6 par M. Bernard Landaburu, I'actuel Recteur de Notre-Dame de Lujan.
Braulio GLCMARAES. Apontamentos para a Historia da Provincia
portuguesa da Congregafao da Missdio. Primeira parte : Desde
a origem ate ao Marquis de Pombal (1713-1759). Segunda
parte : Desde o Marques de Pombal ate a supressdo das
Ordens religiosas (1759-1834). Lisboa, Casa Central dos Padres
da missao, 1959-1960, deux volumes de 326 et 417 pages
(17 sur 22 cm 1/2).
Parmi les heureuses manifestations du Tricentenaire de 1960,
la Province portugaise, par la plume et 1'activitd de M. Braulio
Guimaraes, se propose de donner, sur le d6roulement de son
pass6, quelque six volumes muitigraphids, dactylographies A
quelques cxemplaires. Ici et 1A recueillis et mis en valeur, des
textes et documents 6clairent les grandes lignes historiques de
la famille vincentienne au Portugal, depuis le regne de Joao V
(1706-1750). Ce rdsum6, ce survol a travers les vicissitudes de
lceuvre vincentienne en terre portugaise, prdsente un cadre chro-
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nologique, permettant d'ins6rer aisement les sources et de grouper
les faits en six tranches d'histoire :
a) Des origines jusqu'au marquis de Pombal (1713-1759);
b) du marquis de Pombal a la suppression des Ordres religieux
1759-1834); c) de la dispersion 16gale de la Province vincentienne a son retablissement (1834-1857); d) de la restauration
de la Province portugaise a la Rdpublique (1857-1910); e) de la
Republique au retablissement de I'autonomie de la Province (19101927) ; f) depuis 1927, la vie et les oeuvres de la Province lazariste.
A ces tomes, munis de pricieux index, s'ajouteront pour
suivre pleinement I'oeuvre de saint Vincent en Portugal un
semblable travail documentaire sur les Filles de la Charit :
a) Depuis la fondation des Sceurs portugaises a l'arrive des
Soeurs de France (1819-1857); b) depuis 1'arrivee des Sceurs
francaises jusqu'a leur expulsion (1857-1862); c) depuis cette
expulsion jusqu'a I'avinement de la Ripublique (1862-1910);
d) depuis 1910, et la Republique jusqu'a nos jours...
A ce second travail le plan prevoit egalement des pages
documentaires sur les ceuvres vincentiennes au Portugal : Dames
de Charit6 ; Louise de Marillac ; Enfants de Marie Immaculde ;
Meres chretiennes; Association de la M6daille miraculeuse ;
(Euvres de piet6 et de zele (Union de prieres, Sainte Trinit6,
Reparation sacerdotale) ; Conf6rences de Saint-Vincent de Paul
masculines et f6minines, etc...
Dans ce cadre, la recherche et le travail en 6quipe peuvent
verser et mettre a la disposition de tous des textes et precisions
valables, rencontrdes ici on 1. Ces donn6es permettront d'dcrire
avec plus d'objectivit6 l'histoire de l'ceuvre vincentienne en ce
sol portugais.
Le travail, fruit de patientes recherches, s'avere remarquahle.
II fait honneur a ses artisans.
Enrique ALBIOL, c.m. Espiritu de Alegria (Soliloquios), Segunda
edicion corregida y aumentada. 1960, Madrid, Pylsa, 306 pages.
Four parfaire la douzaine des ouvrages apostoliques, enumerds
p. 307-308, M. Albiol ajoute une seconde presentation de son
travail sur le theme de l'alligresse. Dans ces soliloques, meditations et 6elvations, des formules heureuses et alertes utilisent
les artifices du style et la magie du verbe. L'auteur, avec flamme,
detaille les sources et les ministres de la joie, ses manifestations
dans I'adversit6 et sa dizaine de fruits.
Au total ces pages offrent au lecteur le tonique de sages
reflexions.
Enrique ALBIOL. Un dianmante en la Cuenca hullera. La sierva de
Dios Praxedes Fernandez, 1960, Justicia y Caridad, Sanjurjo,
30, Madrid. 326 pages et dix pages d'illustrations documentaires.
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- Biographie d'une Ame de choix qui grandit et s'epanouit
parmi le monde noir des mineurs... II s'agit de Praxedes Fernandez dont les dates se trouvent bloquees, p. 305-312.
- Nee le 21 juillet 1886, elle se marie le 25 avril 1914, devient
veuve le 19 fevrier 1920, avant quatre garcons, et meurt le
6 octobre 1936. Le procks de beatification de cette admirable
chretienne s'ouvre le 7 novembre 1957, devant Mgr 1'e6vque
d'Oviedo.
- Avec flamme et admiration, M. Albiol pr6sente principalement a ses lectrices cette figure qui multiplie quantiti
d'enseignements et de nobles lemons.
Nasza Przeszlosc. Studia z dzieidw Kosciola i Kultury Katolickiel
w Polsce. Redaktor : Ks. Alfons SCHLETZ, c.m., t. XI, Krakow,
1960, 480 pages.
La suite des volumes annuels de Notre Passe Etudes sur
l'Histoire de I'Eglise et de la culture catholique en Pologne,
(cf. Annales, t. 124, p. 424), nous pr6sente, en 1960, un pr6cieux
et solide volume centre sur saint Vincent de Paul et la Pologne.
Apres la Lettre du Pape Jean XXIII du 20 fevrier 1960 au
T.H.P. Slattery avec sa traduction polonaise (cf. Annales, 1924,
p. 408-414), son Em. le cardinal Wyszynski a donne de sa main
(Varsovie, 20 avril 1960), en polonais et en frangais, Les bons yeux
sur nous, p. 15-26. Ce regard est celui de saint Vincent qu'il
faut vne6rer et imiter !
Suivent de doctes articles : Alfons SCHLETZ : La Congregation
de la Mission en Pologne (vue d'ensemble), p. 27-34; Maria
SWIATECKA : Saint Vincent de Paul et la Pologne, p. 35-100;
Ks. Antoni LIEDTKE : Debuts de I'histoire du s6minaire de
Chelmno (1677-1699), p. 101-188 ; Wiktor PRADZIXSKI, c.m. : L'ecole
dite Academie de Chelmno entre 1680 et 1818, p. 189-254 ; Jan RAB :
Le grand seminaire de Prz.mysl sous la direction des Pritres de
la Mission (1683-1783), p. 255-360 ; Alfons SCHLETZ : L'activite des
Pr6tres de la Mission de Tvkocin dans le domaine de l'Instruction
publique (1769-1864), p. 361-440 ; Waclaw KOCHANOWSKI : L'cglise
et la maison des Pretres de la Mission 4 Tvkocin (de 1742-1745 a
nos jours), p. 441-458.
Munis de textes documentaires, d'illustrations et de notes,
ces s6ries d'6tude demeurent des contributions de valeur a l'histoire du pass6 et de 1'Eglise de Pologne. Ce tome XI, sur le
passe et les activites vincentiennes en Pologne, atteste un
rcmarquable labeur que nos voeux et souhaits confraternels
accompagnent au milieu des difficultds de tout genre, sachant
la belle 6nergie et 1'amour d6sint6ress6 de ce noble passe... Dieu
garde!
F. COMBALUZIER.

Jesus Remirez MULETA. La Espiritualidadde San Vicente de Paul,
1960, secunda edicion, Ediciones Fax, Madrid, 342 pages.
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Marie J. F. MARMONTEL. The Greatest of these. The story of
Vincent de Paul, Saint of God and man of catholic Action.
Illustrated by Add de Bethune Catechetical Guild, Saint
Paul (Minnesota), 88 pages.
J. M. SEGURA, c.m. Derechos civiles y Responsabilidad de la
Mujer. Editorial Presencia, Bogota, Colombie, 1957, 76 pages.
Les Filles de la Charite pendant un si~cle en Algerie, 1842-1942,
Alger, 1960, 364 pages.
Histoire des 19 maisons de la Compagnie des Filles de la
Charite en Alg6rie durant les anndes 1842-1942. A ces 19 maisons
s'ajoutent les trois de Tunis ouvertes en 1896, 1903, 1933. Souvenirs de famille et annales de charit4.
Jean CAXTINAT. Les Epitres de saint Paul expliques. Paris, Gabalda,
1960.
Travail suggestif, soign6 et pratique: recommandd.
Andr6 DODoI. Mission et charit6. Revue trimestrielle, Paris, i961.
Abondamment signalee et connue par la publicit6 et la presse.
Arthur DROILEZ. Mois de N.-D. d'Ephese. Istambul, 1960, 100 pages.
Jose REDONDO, c.m. Misionologia de San Vicente de Paul. Mexico,
1960, 254 pages.
CHALRRONDO (Hilario). Alhmanque de la Caridad, Cuba, La Merced,
79e ann6e, 1961.

Ricardo RABAXOS, c.m., Docteur en Thdologie, licenci6 es-sciences
bibliques. Propedeutica biblica, Introduccion general a la
sagrada Escritura.Madrid, 1960, 513 pages.
Ecrit en langue castillane et fruit de vingt annees de professorat, ce livre, ornm d'illustrations et de cartes, traite longuement
de I'inspiration biblique, du texte sacr6, de 1'interpretation de
ce texte (hermeneutique) et des sciences annexes qui donnent
vie a ce texte.

Quiconque lit aisement I'espagnol et veut s'initier s6rieusement a l'etude de la Bible tirera grand profit de ce livre. Il y
trouvera, int6grdes dans un cadre classique, les positions et les
investigations les plus actuelles sur quantitis de questions difficilement accessibles au grand public. I1 y trouvera notamment
des expos6s sur la pensee de Karl Barth, les sentences de
< i'Evangiie de Thomas >, ie texte biblique de Qumran, le sens
plenier, la m6thode historique, les institutions d'IsraOl, etc. etc.
Tout contribue a faire de ce livre un excellent instrument
de travail : la richesse de l'information, l'abondance des rdf6rences, la clart6 de l'expos6 et meme la belle presentation typographique.
En abandonnant le latin pour la langue vulgaire, cc que
n'avaient pas fait les auteurs espagnols du premier volume des
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Praelectiones Biblicae (Propedeutica biblica sive Introductio in
universam Scripturam, 4e ed., 1952, Madrid), Ricardo Rabanos
favorise heurcusement l'extension des connaissances bibliques
parmi les laics eux-mrmes.
J. CANTINAT, c.m.
Carlo ZENCA Servire. Un secolo di storia delle Figlie della Carita
nell' Italia meridionale. Napoli, 1960, XVI, 242 pages.
Histoire des d6veloppements des Filles de la Charit6 en
Italie m6ridionale depuis leur arrivee a Naples, !e 21 septembre
1843. Volume habilement illustrd, titres voyants et colords,
niagnifiques exemples d'activitd charitable...
E. VADEZ. Le meilleur d'entre nous. L'abbd Robert Sanson. Presbyt6re de Menneval, par Bernay (Eure), 1960, 126 pages.
Ce meilleur... fut un a fils de saint Vincent de Paul , (p. 21-33),
ardent missionnaire, inlassable aum6nier militaire, g6enreux
aumonier de l'H6pital d'Evreux... Le saisissant par le dedans, son
biographe le peint avec amour et loyautW : ame noble et grande(Avranches, 7 aotat 1887 - Evreux, 31 octobre 1957).
M.-J. STEVE. Sur les chemins de la Bible. Grenoble et Paris, Arthaud.
254 pages (19 sur 24 cm), 144 h6liogravures (132 photographies), 10 cartes et 2 plans en 2 couleurs. Reli6 pleine toile,
sous liseuse: 35 NF.
Prnsentation de textes de l'Ecriture Sainte dans le cadre de
I'histoire d'Israel. Ouvrage sup6rieurement r6ussi. Choix averti des
passages bibliques, pr6sentation magistrale dans les liminaires
denses et evocateurs, illustration spiciale et de premiere main,
r6ussite en typographie. Tout concourt a faire de ce volume un
livre de premier plan, un r6gal, un enrichissement spirituel.
Vinsensius a Paulo oleh para Frater Panti Pertjobaan Kongregasi
misi di Garum, Surabaya, Djl. Keprandjen 9. 1960, 168 pages
(12 x 20 cm).
Avec une dizaine d'illustrations, vie populaire de saint Vincent
de Paul en javanais.
Pensieri di San Vincenzo de Paoli per ogni giorno dell'anno.
Casale Montferrato, 1960, 144 pages (10,5 x 15 cm).
Dans I'rvocation et les dates des saints de I'annie, pour chaque
jc.ir,
distribution et suggestion de pens6es et sentiments de
Vincent de Paul.
RICHOMME (Agnes). Opdration Charite - La vie etonnante de
Vincent de Paul. Namur, Les Editions du Soleil Levant, 1961,
272 pages.
De l'auteur bien connu et artistement prdsentee, une belle
iistoire. une belle vie dans I'Aventure de la saintetd.
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LOUIS DE MARILLAC
IN\ENTAIRE APRiS DoCES (24 juillet 1604)

Nd le 12 aoiat 1591, Louise de Marillac perdit son pere Louis,
le 24 juillet 1604 : elle n'avait pas encore accompli ses treize ans.
Du pere de Louise, nd le 10 fevrier 1556, le Minutier central
des notaires de Paris renferme nombre de pieces (1). Parmi
celles-ci, dans I'etude CVII, et dans la liasse 99, se trouvent les
97 folios de 1'Inventaire apres deces. De cet acre, une arcliviste
dudit Minutier, Mile Madeleine Connat, en aotit 1941, dressait
deja une analyse. Dans son apparente secheresse, ce travail reste
lI'histoire de sainte Louise de Marillac (2),
une contribution
a l'occasion de son tricentenaire.
Voici donc, dans son essentiel. le resunie analytique de cet

Inventaire apr6s deces (25 juillet 1604-3 aoztt 1609).
ccInventaire apres dec&s de Louis de Marillac, seigneur en
partie de Farinvilliers, mort en 1'hotel de Me Barrier, procureur
au Parlement, rue des Lavandieres, a Paris, le vendredi 24 juillet
1604, i onze heures du soir.
A. -- Cet inventaire est dress6 : I" a la demande de Michel
de Marillac, seigneur de Farainvilliers, conseiller du Roy et
Maitre des Requetes, freie du defunt, denieurant rue Quinquempoix.; 2° au nom d'Octavien Dony, seigneur d'Attichy, conseiller
du Roy en son Conseil, intendant et controleur gendral des
finances, et Dame Valence de Marillac, sa femme ; 3° Loys de
Marillac, chevalier, seigneur de Tournebus, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Rov ; 4° Pierre Boucher, 6cuyer, seigneur de
Vernon et Loyse Hennequin, sa femme: 5° Nicolas de Gleyseneuve (?), ecuver, seigneur de Marainville et Marie Hennequin,
sa femme...
B. - Les biens venant de la succession ont &t6 montr6s par
Nicolas le Roux et Jean Bonnet, serviteurs du d6funt ,.
- Seance du 25 juillet 1404 :
F.1 v.: inventaire de I'argent monnay ; f.2 r.: inventaire
de la vesselle d'argent, bagues et joyaulx ; f. 2 v. : inventaire des
habits du d6funt ; f. 4 v. : dans une chambre, au troisieme etage
d'une maison, sise rue des Arsis, a l'enseigne du pot d'etain,
inventaire de l'argent monnay ; f. 5 v. : inventaire des maubles.
-

Seance du 27 juillet :

F. 5: inventaire des habits; f. 9: inventaire du linge.

(1) La veille de sa mort. le 23 iuillet 1604, Louis passait encore
son ultime testament par devant Fequillot et Mahieu. notaires.
(2) Dans les Annales, voir sur le contrat de lmariage du 4 fevrier
1613, les pages 75-78 du 7-106-107 et la note de la page 694 au 7-119-120.
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- Seance du 29 juillet :
F. 10 : inventaire de ce qui a ete trouv6 dans la maison de
Michel de Marillac, rue Quiquempoix: inventaire de l'argent
monnay ; f.11 : inventaire de la vesselle d'argent.
- Seance du 17 aoia 1604 :
F. 12 : inventaire des meubles.
- Seance du 11 septembre. Cet inventaire a ete ici insiri
par la suite :
F. 13 : inventaire des livres.
- Seance du 5 ao4t :
F. 15-28 : inventaire des lettres, titres, papiers... (n.b. f.23 v.:
donation faite le 2 avril 1602 par Jehan d'Almeras a Louise de
Marillac, fille naturelle de Louys de Marillac, des seize ecus
et deux tiers d'ecu soleil, dus par ledit Loys audit Jehan
d'Almeras) (numerot6 22).
- Seance du 9 aout :
F. 29-39: suite de I'inventaire.
- Seance du 12 aoit :
F.39 '. - 47 v. : suite de l'inventaire.
- Seance du 17 aoat :
F.48 - 68 v. : suite de l'inventaire (n.b. f. 48 v. : contrat de
mariage (6 janvier 1595) du defunt et d'Anthoinette le Camus)
(inventori6 137) ; .68 v. : signature de Marillac, de Boucher et
des notaires Pierre Viard et Claude Trouve ; f. 69: ensuyvent
les lettres et tiltres qui ont est6 trouv6s depuys la closture
dudit inventaire; f.70: signature de Pierre Viard et Claude
Trouve.
- Seance du 6 avril 1607:
F. 80 v. : A la requeste dudit Michel de Marillac. au
nom et comme tuteur de damoiselle Innocente de Marillac,
fille
mineure d'ans, dud. deflunt... son frere et de la d. damoiselle Anthoinette Camus, sa femme, a est,... inventorie... les
lettres. tiltres, trouvez et decouverts par led. seigneur de Marillac
depuis le deces dud. deffunt ; f. 90: signature de Michel de
Marillac, Pierre Viard et Claude Trouv6.
- Sdance du 3 aotit 1609 :
F.90 v.: 1'an mil six cents neuf, le lundv troisiesme jour
d'aoult, avant midy. a la requeste de Michel de Menard, avocat
en la cour de Parlement, demeurant rue Quinquempoix... comme
avant I'administration de la tutelle de damoiselle Innocente de
Marillac, fille mincure d'ans de feu Messire Lovs de Marillac... a
6te fait inventaire... des lettres de la sucession dud. deffunt
qui ont este reconnus par led. Sieur Menard, depuis peu de
temps
f.97: signature de Michel de M6nard et des notaires
Viard et Baudovn.
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N2CROLOGE

(1960)
MISSIONNAIRES
15. Hartelt (Joseph), coadj., 6 avril 1960, San Jose de Costa Rica; 80, 62.
16. Lebacq (Edmond), pretre, 22 avril 1960, Monipellier ; 68 47.
17. Prieto (Lucrecio), pr6tre, 20 avril 1960. Madrid ; 78, 62.
18. O'Malley (George), pretre, 25 avril 1960. .New Orlans ; 60, 41.
19. Lorenc (Joseph), coadjuteur, 10 avril 1960, Cracovie; 78, 55.
20. Rzymelka (Jean), pr6tre, 3 mai 1960. Varsovie ; 82, 64.
21. Couybes (Felicien), pretre, 5 mai 1960, Paris, in. mere : 54, 34.
22. Petrzvk (Liopold), pr6tre, 16 mai 1960, Varsovie ; 70, 54.
23. Dougherty (John-H.), pr6tre, 28 mai 1960, Philadelphie ; 61, 43.
24. Giraud (Andr6), pr6tre, 6 juin 1960, Oran ; 58, 38.
25. Wigmore (James), pr6tre, 6 juin 1960, Eastwood ; 82, 62.
26. Martorelli (Umberto), pretre, 8 juin 1960, Rome ; 68, 49.
27. Hernandez (Jacinto), pretre. 4 juin 1960, Madrid; 84, 67.
28. Normovle (Patrick), coadjuteur, 16 juin 1960, Blackrock ; 88, 36.
29. Walsh (Vincent), pretre, 25 juin 1960, Los Angeles; 50, 31.
30. Louws (Cornelius), pr6tre, 28 juin 1960, Saint-Louiw ; 62. 43.
31. Mavnadier (Emile), pr6tre, 12 juillet 1960, Guayaquil ; 83. 64.
32. King (Francois), pretre, 12 juillet 1960, Ashfield : 69, 47.
33. Kuenen (Joao), pr6tre, 15 juillet 1960, Recife ; 78, 58.
34. Gonzalez (Alberto), pretre, 26 juillet 1960, Gijon ; 64, 47.
35. McDonald (Francis), coadjuteur, 25 juillet 1960, Lanark : 71, 36.
36. Hart (James), pretre, 10 aofit 1960, Brooklyn ; 75, 47.
37. Meanev (Francis), pr6tre, 18 aofit 1960, Montgomery 58, 37.
38. Sanesteban (Braulio), coadjuteur, 23 aout 1960, Madrid; 70, 42.
39. Van der Jonckeyd (Frangois), 27 aoCt 1960, Kalmthout; 75, 56.
40. Gomez Parente (Enrique), coadjuteur, 29 aout 1960, Maceda; 33, 14.
41. Sullivan (John), pretre, 27 aoft 1960. Woodhaven ; 71, 52.
42. Robert (Edouard), pr6tre, 4 Fl.ptembre 1960, Paris ; 89, 71.
43. Meyer (Otto), pr6tre, 5 septembre 1960, Perryville ; 50, 31.
44. Greczylo (Adam), coadjuteur, 5 juillet 1960, Cracovie : 67. 34.
45. Godziek (Augustin), pr6tre, "l aofit 1960, Gorzow ; 53, 35.
46. Mas (Francisco), pr6tre, 28 aout 1960, San Pedro Sula ; 34, 19.
47. Labarre (Antoine), pr6tre, 13 septembre 1960, Dax ; 67, 49.
48. Maguire (John), coadjuteur, 9 septembre 1960, Philadelphie ; 67, 26.
49. Jul (Francisco), pr6tre, 18 septembre 1960, Madrid ; 82, 50.
50. Scamps (LIon), pretre, 26 septembre 1960, Quito ; 79, 61.
51. Hauspie (Julien), pr6tre, 4 octobre 1960, Dax ; 76, 60.
52. Piet (Jean-Baptiste), pr6tre, 4 octobre 1960, Marseille ; 71, 53.
53. Brodtrager (Erhard), coadjuteur, 26 septembre 1960, Gra ; 25, 5.
54. Medri (Guerrino), pr6tre, 6 octobre 1960, Chieri ; 45, 27.
55. Snyder (Eugene), pretre, 1" octobre 1960, Philadelphie; 83, 58.
56. Hauspie (Henri), pr6tre, 21 octobre 1960, Dax ; 80, 62.
57. Sweeney (Leo), pretre, 12 octobre 1960, Chicago ; 76, 55.
58. Harrisson (Edouard), pr6tre, 30 octobre 1960, Brooklyn; 70, 47.
59. Judge (Richard), pretre, 3 novembre 1960, Beyrouth ; 77, 56.
60. Delteil (Georges), pr6tre, 11 novembre 1960, Dax ; 82, 64.
61. Cabral (Joseph), pr6tre, 13 novembre 1960, Fortaleza; 65, 47.
62. Madonia (Mariano), pretre, 18 novembre 1960, Guayaquil; 88, 68.
63. Mur (Angel), coadjuteur, 16 novembre 1960, Las Rehoyas; 87. 69.
64. Wattelet (Alphonse), prItre, 29 novembre 1960, Paris; 69, 41.
65. Wittaszek (Konstanty), pretre, 25 novembre 1960, Chelmno; 80, 62.
66. P6roneille (Vincent), pr6tre, 7 decembre 1960, Rio de Janeiro; 89, 73.
67. Van Dillen (Bernard), coadj., 15 d6c. 1960, Wernhoutsburg ; 60, 39.
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(1961)
Kieffer (Theodore), pr6tre, 28 d6cembre 1960, Paris; 87, 69.
Vicente (Alyandro), pr6tre, 16 decembre 1960, Madrid ; 74, 58.
Oroz (Luciano), 24 decembre 1960, Madrid ; 85, 67.
Hoeniger (Peter), coadj., 12 dec. 1960, San Jose de Costa Rica; 93, 63.
Llado (Juan), pretre, 29 decembre 1960, Valencia; 46, 31.
Nieva (Joaquim), coadjuteur, 31 d6cembre 1960, Call; 90, 59.
McCarthy (James), pretre, 7 janvier 1961, Dublin; 65, 33.
Maurel (Raymond), pr6tre. 12 janvier 1961, Dax; 90, 62.
Oroz (Chrvsostome), coadjuteur, 19 janvier 1961, Graz; 86, 63.
McCarthy (Vincent), pretre, 18 janvier 1961, Blackrock ; 86, 67.
Liney (John), pretre, 22 janvier 1961, Brooklyn; 73, 50.
Wislinski (Jan), pr6tre, 29 janvier 1961, Araucaria; 68, 49.
Cristovo (Constantino), coadjuteur, 3 fevrier 1961, Madrid; 81, 51.
Zanata (Guido), pr6tre, 4 fevrier 1961, Curitiba; 26, 9.
O'Conneil (Daniel), pr6tre. 14 fevrier 1961, Dublin (Phisboro); 64, 43.
Castilla (Jose), pr6tre, 10 fevrier 1961, Mexico ; 60, 44.
Vandaele (Abel), coadjuteur, 1" mars 1961, Dax : 88, 65.
Grudzinski (Tadeusz), pretre, 25 fevrier 1961, Rodziadz ; 33, 13.
Schilder (Jan), pretre, 13 mars 1961, Amsterdam ; 54, 34.
Riera (Juan). pretre, 20 mars 1961, Palma de Maiorque; 81, 63.
Devereaux (Thomas), pretre, 26 mars 1961, b Philadelphie ; 67. 45.
Ridder (Johannes). coadjuteur, 28 mars 1961, Cologne ; 72. 49.
Zeinstra (Richard), pretre, 26 mars 1961, ?Nimegue ; 65, 45.

S(EURS
N.B. - Ici ndcrologe depuis octobre 1960. 1959-septembre 1960) dans Notices.

Ndcrologe (novembre

Schmidt (Frangoise), Maisoni de l'Imm.-Concep., Cracovie (Pol.) ; 77, 56.
Bartlinski (Anna), Maison de Chariti, Chiateau-Leveque ; 73, 51.
Bohuon (Jeanne), Hospice, Estaires; 81, 57.
Anthouard (Azeline), Hopital, Lagny ; 90, 59.
Marie (Charlotte), Maison de Charitd. Saint-Maurice (en mars); 85, 63.
Waldron (Catherine), Home Ste-Philomene, Stillorgan (Irlande); 88, 60.
Bartolacci (Vittoria), Monistero-Sienne (Italie); 92, 72.
Molk (Ana), Liubliana (Yougoslavie) ; 52, 29.
Lara OJuana), H6pital Provincial, Huelva (Espagne) ; 52, 26.
Gutierrez (Basilisa). Sanator. de la Purisima, Codoba (Espagne); 70, 49.
Ponsa (Asuncion), Hopital Militaire, Gerona (Espagne) ; 62, 37.
Garcia (Maria), Hopital Provincial, Valencia (Espagne) ; 63, 40.
Martinez (Josefa), Miscricorde, San Sebastian (Espagne) ; 81, 61.
Lorenzo (Maria), H6pital de la Marine, Cartagena (Espagne); 42, 17.
Alaver (Faustina), Hopital, Bujalance (Espagne) ; 84, 62.
Crespo (Antonia), Asile de los Angeles, Malaga (Espagne); 74, 51.
Machimbarrena (Maria), H6pital Militaire, Zaragoza (Espagne) ; 38, 7.
Danahv (Mar-), Hopital Saint-Vincent, Indianapolis (Et.-Un.); 80, 44.
McCormick (Ann), Villa Saint-Michael, Baltimore (Etats-Unis) ; 77, 52.
Bernal (Elena), H6pital Saint-Georges, Pereira (Colombie); 60, 30.
Villegas (Francisca), Maison Centrale, Cali (Colombie) ; 80, 46.
Moreno (Ester), Dispensaire Sainte-Louise, Tulua (Colombie) ; 80, 45.
Ribas (Maria), Maison Jose Brandao, Gorceix (Bresil) ; 47, 24.
Costa (Judith), Sanatorium Saint-Michel, Nogueira (Bresil); 74, 47.
Naviere (Pierrette), Maison de Charit6, Montolieu; 90, 68.
Clos-Arceduc (Marie), Maison de Charit6, Montolieu; 84, 56.
Marchal (Eugenie), Hopital Gineral, Valenciennes; 87, 53.
Bronner (Marie), H6pital Civil, Versailles; 74, 51.
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- Le P. Fiat, ses relations : ;e Saint-Siege : p. 105 ; les E\vques :
pp.106-107 ; Communaut6s religieuses : pp. 107-108 ; les Cur6s : pp. 108110 ; les bienfaiteurs : pp. 110-111 ; autorites : pp. 111-112 ; postulats :
pp. 112-113 ; sorties : pp. 113-114; correspondants : pp. 114-115.
- Le P. Fiat en 1880 : sa physionomie : pp. 115-116.
FRANCE
Au jour le jour (1960): pp. 117-190.
- L'ann6e vincemienne : Vincent, un patron, un modele. Lettre
de Freddric Ozanam h Francois Lallier (17 mai 1838) : pp. 117-119.
- France : Le probleme des emigrants : Congres d'aumoniers
pour les emigris (28-30 juin 1960). Informations par lean Pelissier :
pp. 152-159.
- Examens et interrogations : L'art d'interroger. Propos et
r6flexions en temps d'examens, par Jean Guitton : pp. 159-160.
- Amiens : Pelerinages vincentiens en auto. Circuit de Picardie:
Heilly, Albert, Nesles, Montdidier, Gannes, Folleville : pp. 136-140.
- Avallon : L'H6pital a travers les ages. Les 175 ans d'activit6s
des Filles de la Charite6
Avallon. Confdrence par I'abbd M. Terre,
vice-president de la Societe d'Etudes d'Avallon : pp. 273-293.
- Berceau de Saint-Vincent-de-Paul (2 d6cembre 1852) : Pblerinage
de Freddric Ozanam a Buglose et A Pouy. R6fiexions et prieres:
pp. 182-184.
- Berceau de Saint-Vincent-de-Paul (2 mai 1960): Rdunion de
1'Amicale des Anciens (groupe) : p. 229.
- Berceau de Saint-Vincent-de-Paul (5-13
septembre
1960):
Retraite collective des Freres coadjuteurs de la Province de Toulouse:
p. 172.
- Bondues : B6nediction de la chapelle (2 juin 1960). La c6r6monie A I'Ecole apostolique. Evocations par Jean Gonthier: pp. 140-149.
- Caylus : Le centenaire de la mort du P. Evariste Huc
(3 juillet 1960): celibrations et souvenirs : pp. 161-164.

-
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- Chdtillon-sur-Chalaronne: Souvenirs vincentiens (3 juillet 1960),
par Pierre Dulau : pp. 294-299.
- Clichy : Pelerinage vincentien & la paroisse de Clichy-laGarenne (16 mars 1960) : pp. 129-130.
- Dax (Hospice du Lanot) : la statue de saint Vincent de Paul,
par Collamarini. Les quatre bas-reliefs : p. 184.
- Dax et Montpellier: Raymond Maurel (4 mars 1871-12 janvier
1961). Esquisse biographique. Echos de meditation (8 juin 1954) lors de
ses soixante ans de sacerdoce, par Etienne Diebold: pp. 186-190.
- Paris : Les fetes du Tricentenaire de sainte Louise de Marillac
et de saint Vincent de Paul: le triduum i Notre-Dame (14-17 mars
1960). Le cardinal Feltin, Legat : pp. 122-130; La seance de la Salle
Pleyel (14 mars 1960): pp. 123-127; La fete de sainte Louise de
Marillac : * Proclamation de son patronat pour tous ceux qui
s'adonnent aux ceuvres sociales chretiennes, (15 mars 1960): pp. 127129; L'hommage sacerdotal a saint Vincent (16 mars 1960) : pp. 130La gratitude des Enfants a saint Vincent (17 mars 1960):
131
p. 131; L'hommage du peuple de Paris (cl6ture du triduum):
pp. 131-132; La chisse de saint Vincent et de sainte Louise a la
paroisse Saint-Laurent, a 1'h6pital Saint-Lazare (la prison), a I'eglise
Saint-Vincent-de-Paul : p. 132.
- Paris : Musee de I'Assistance publique. Inauguration de I'Exposition Saint-Vincent (3 juin 1960) : p. 149.
- Paris : Dfunts de l'annee 1960, notices biographiques : Felicien
Couvbes (27 juillet 1905-5 mai 1960): pp. 135-136; Edouard Robert
(11 mai 18714 septembre 1960) esquisses et deux pieces de vers :
pp. 172-179 ; Adolphe Wattelet (26 janvier 1891-29 novembre 1960,
notice biographique : pp. 185-186; Th6odore Kieffer (7 octobre 187328 d6cembre 1960) : Souvenirs, par Pierre Dulau : pp. 191-198.
- Pdrigueux (27 aout-4 septembre 1960). Retraite collective de
70 Pr6tres de la Mission : pp. 171-172.
- Prime-Combe (2 octobre 1960). Jubild sacerdotal de Gaston
Cazet (17 juillet 1910) : pp. 165-167.
- Prime-Combe : R6alisation du Tricentenaire : Colonie de
vacances pour vieillards de Montpellier (juillet 1960) : pp. 252,253.
- Port-Saint-Louis-di-Rh6ne: Experiences et activites apostoliques
dans ce doyenne missionnaire (1958-1960). Consignes par Gdrard Poymiro : pp. 253-256.
- Sete : Les Filles de la Charit6 depuis 1778. Deux cents ans
de charite (evocation historique): pp. 119-121.
dv6que de Pekin
- Sete : Stanislas Jarlin, un Setois decedd,
(20 janvier 1856-27 janvier 1953) : pp. 120-122.
- Tartas : Silhouette de Soeur Odette (Sceur Gossin + 20 mars
1960) : pp. 133-135.
TRICENTENAIRE

DE LA MORT DE SAINTE LOUISE
ET DE SAINT VINCENT DE PAUL

DE

MARILLAC

(15 mars et 27 septembre)
(Quelques cdlebrations parmi nombre d'autres...)
- Toulouse (25-27 janvier) : pp. 203-204.
- Paris (Visitation, 29 janvier) : saint Francois de Sales et
saint Vincent de Paul, discours par Paul Bizart : pp. 204-214.
- Lourdes : Triduum vincentien (17-20 mars) : p. 299.
- Nimes (3-5 mai) : a Sainte-Perpdtue,a la Cathedrale : pp. 214-218.
- Toulouse (23-27 mars) : Hom6lie, par Mgr Gabriel Garrone :
pp. 218-224.

-
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- Da. (1" mai) : Evocation des fetes par Maurice Adam : pp. 225.
228 ; Allocution par le cardinal Richaud : pp. 228-233.
- Montolieu (8 mai): C1e6bration du Tricentenaire au Couvent:
pp. 234-235.
- Madrid (Saint-Louis-des-Francais, 8 mai) : pp. 235.
- Nice (1-15 mai): Solennites vincentiennes : pp. 236-239.
- Bordeaux (18-22 rai): Les festivitds. Allocution du cardinal
Richaud : pp. 240-245.
- Prime-Combe (22 mai) : Pelerinage et charitd : pp. 245-246.
- Valfleury (15 mai) : Centenaire de Notre-Dame et Tricentenaire
vincentien : pp. 247-249.
- Lisbonne (Maison Centrale des Seurs et Saint-Louis), par
Jean Contassor : pp. 249-252.
- Chatillon-sur-Chalaronne: Festivit6s vincentiennes (3 juillet),
par Pierre Dulau : pp. 294-299.
- La Teppe (17-19 juillet): Tricentenaire vincentien et jubil6
sacerdotal de M. Morel: pp. 256-258.
- Clermont-Ferrand (6-9 octobre 1960) : Triduum vincentien:
pp. 180-182.
- Saint-Etienne : Discours de Mgr Marius Maziers sur saint
Vincent : pp. 258-265.
- Mont-de-Mlarsan : R4alisations du Tricentenaire (25 septembre):
pp. 266-269.
- Marrejol : Filles de la Charit6 et Ecole apostolique : pp. 269-272.
- Avallon - Le triduum (25-27 septembre) : p. 273 ; Confirence
historique, par M. I'abb6 Terre : pp. 273-293.
-- Montmiral : Le Tricentenaire (25 septembre) et I'oeuvre
vincentienne : pp. 311-314.
ITALIE

- Chieri Note biographique de Guerrino Medri (18 mars 19156 octobre 1960): pp. 179-180.
- Castel-Gandolfo : La cinquieme Assemble de Caritas internationalis. Allocution du pape Jean XXIII (27 iuillet 960) : pp. 167-171.
- Rome (15 d6cembre 1958) : Echange de felicitations entre cardinaux Ottaviani et Richaud : p. 243.
ESPAGNE

- Au cours de l'annee 1960. en divers dioceses d'Espagne (Gerona,
Urgel, etc.), plusieurs procks dioc6sains ont dtd ouverts pour la
cause des martyres de la guerre civile de 1936. Parmi ces victimes
la famille de saint Vincent compte nombre de ses membres (cf.
Annales, 1937, pp. 61(-621, etc.). C'est le premier pas vers les
honneurs des autels... Le catalogue de ces victimes comprend 37 Pretres
de la Mission, 19- Frbres coadjuteurs, 29 Filles de Ia Charitd et une de
leurs aspirantes.
TCHfcOSLOV.LAQIE
- SLOVc-irE : Vice-Province des Lazaristes et des Filles de la
Charit- de 1918 a 1950. Esquisse historique, par Auguste Mikula :
pp. 199-203.

-
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- Oran : Evocation et portrait d'Andr6 Giraud (1902-1960), par
Robert Riber : pp. 149-152.
- EmHoPE : Justin de Jacobis, ap6tre de I'Abyssinie (1800-1860),
par Luigi Betta : pp. 300-308. - Croquis cartographique: pp. 312-313.
- Histoire des Filles de la Charite en Algerie (1842-1942) : p. 321.
BRtStL
- Voyage du T.H. Pere Slattery (30 juillet-11 septembre 1959).
Relation, par Francisco Godinho : pp. 30-58; Abranches: p. 54;
Araucaria : pp. 52-53 ; Barbacena : pp. 36-37
Brasilia: p. 47 ; Belo
Caraca: pp. 43-45 ; Curitiba:
Horizonte : pp. 37-38 ; 4041 : 67
pp. 51-52, 53-55. 56 ; Diamantina:pp. 41-43 ; Esteio: pp. 57-58 ; lacaresinho : pp. 55-56 ; Juiz de Fora : pp. 35-36 ; Londrina : p. 56 ; Mariana :
3940 : Orldans : p. 54 ; Petropolis: pp. 34-35 ; 47-49 ; Porto Alegre :
pp. 56-57, 58 ; Rio de Janeiro : pp. 30-34; 45-47; 49; S&o Pq,s,'
pp. 49-51 ; Tres Rios : p. 35.
- Fortaleza (5 aofit 1959) : Ecole d'infirmieres. Visite du T.H. Pere:
p. 67.
- Belo Horizonte (24 avril 1960) : dans l'iglise lazariste de Sao
Jos6. sacre dpiscopal de Mgr Belchior Neto, 6v6que de Luz:: p. 67.
ARGETINE

- Voyage du T.H. Pere Slattery (12-25 septembre 1959). Relation,
par Francisco Godinho : pp. 59-66 Buenos Aires : 59 : 60-62-63 : 65-6
Cortines : 60 : Escobar : 63, 65-66 ; Lujan : 59-60: 64-65.
URUGUAY

- Monterideo : Visite du T.H.P. Slatterv (16-17 septembre 1959:
pp. 62-63.
CHTU
- Visite du T.H.P. Slattery (26 septembre-3 octobre 1959). Relation,
par Francisco Godinho : pp. 68-72 ; Concepcion : 71 : Graneros:
pp. 68-69 ; .imache : pp. 69-70 ; facul : pp. 70-71 : Quilpue : 70
Santiago : 68-69 ; 70-72 ; Valparaiso : 70 ; Vina del Miar : 70.
EOQUTELR

- Quito :
pp. 164-165.

Notice

biographique

d'Emile

Mavnadier

(1876-1960) :

GR WTRES

- Medaille Sainte-Louise de Marillac (Tricentenaire): p. 120.
- MAdaille Saint-Vincent de Paul (Tricentenaire) : p. 10.
- Paris (14 mars 1960) : Cardinal Feltin, L6gat, accueilli par
M. Edmond Michelet, Garde des Sceaux : p. 124.
- Paris (14 mars 1960) : Cardinal Feltin, accueilli a l'entree de
Notre-Dame : le T.H.P. Slattery et M. F6lix Contassot : p. 126.
- Paris (19 mars 1960): Maison Saint-Lazare. Chisse de saint
Vincent dans la chapelle de la prison actuelle: p. 128.

-
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- Paris (2 juillet 1960) : Pelerinage international des Enfants do
Marie a Saint-Vincent. Dans la cour de la Maison-mere : p. 154.
- Paris : Bateau-mouche et pelerinage... en descendant la Seinez
en vue de Notre-Dame : p. 156.
- Berceau de Saint-Vincent-de-Paul (2 mai 1960): Reunion d_
l'Amicale des Anciens : p. 229.
- Rome (8 mai 1960): Le T.H.P. Slattery baise la main du pap
Jean XXIII : p. 169.
- Rome (8 mai 1960) : La T.H.M. Francine Lepicard baise la mai*
du pape Jean XXIII : p. 170.
(
- Fortaleza (5 aobft 1959) : Bienvenue au T.H.P. Slattery par Sar
Marcillac, en presence de M. Belchior Neto, sacr6 le 24 avril 19%]
eveque d'Aterrado (residant a Luz; Minas Gerais) : p. 67.
- ETHIOPIE : Les missions en 1936. Orientation geographique potr
la vie de Mgr de Jacobis (1800-1860) : pp. 312-313.
NICROLOGIE

-

Missionnaires : p. 320.
Sceurs : p. 321.
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